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Paris, ce i" janvier 1948.
Messieurs et mes bien chers Freres,
La GrAce de Notre-Seigneur soit toujours avep nous 1
Durant I'ann6e qui vient de s'achever, nous avons eu
dans la Congregation un grand nombre de bdendictions speciales pour lesquelles nous devons rendre & Dteu de ferventes actions de graces.
Remercions-le tout d'abord pour 1Assemblee generale
qui, comtne toutes les assemblies gdnerales, fut d'une grande
importance pour la communaut6.
Elle commen.a ses travaux le 2 juillet 1947, en la fete
de la Visitation, sous les auspices et avec la benediction
de la Sainte Vierge. Elle so termina la veille de la fete de
Notre Bienheureux Pere, le 18 du meme mois.
Depuis longtemps dejA, j'aurais voulu vous entretenir
de cette assemblee et vous en dire les r6sultats. Mais bien
dcs circonstances m'ont empach6 de le faire plus tot. Durant
ses sessions, cent cinq confreres, venus de differentes parties du monde, se sont r6unis pour Bludier dans un grand
esprit de pribre des sujets d'une importance vitale pour la
Congregation. Cette assemblee, oi manquait seule entierement la Yougoslavie, nous a apport6 une nouvelle preuve de
l'esprit de charit4 qui anime la communaute, illustrant le
mot du Psalmiste : a Comme il est bon et agreable pour des
freres d'habiter ensemble.
oLes resultats d6tailles des travaux de cette assemblee seront portes a la connaissance de
toute la Congr6gation, en une autre circulaire qui vous en
communiquera les DWcrets, dans un avenir prochain.
Avant toutes choses, je vous remercie, Messieurs et mes
bien chers freres, de toutes les pribres que vous avez d6ja
faites pour ma pauvre personne. J'ai dflm'incliner, non sans
crainte et effroi, devant la volonte clairement indiquee de
I'Assemblde et prendre aupres de vous, la place de saint
Vincent. Ce sont encore vos prieres qui me soutiendront
dans la lourde charge qui psse sur mes faibles 6paules
d'avance, je vous en remercie.
Ma responsabilite est d'ailleurs bien alleg6e par le choix
des Assistants que l'Assembl6e m'a donnes. Ce sont, M. Leon
Scamps, premier Assistant, auparavant Visiteur de la province de PEquateur ; M. Arthur Fugazza, deuxieme Assistant, que vous connaisses deja ; M. Antoine Lopez, troisieme
Assistant, jusqu'ici Visiteur des Antilles, qui m'aidera dans
l'6tude des affaires des provinces espagnoles ; et M. Leonard Peters, quatrieme Ass
.t
jparavant
a
Visiteur de
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l'ancienne Province de Belgique. Enfin, PAssemblee a 6lu
M. Lbon Scamps, comme admoniteur du Superieur general.
Cette Assemblee marquera dans 1'histoire de la Congregation. Apres celle qui jadis a redige' et approuv6 nos
Constitutions, n'a-t-elle pas une importance de premier
plan ? Elle devait, non pas reformer les Constitutions qui
repondent adequatement aux conditions du prtsent comme
A celles du passe, mais les presenter sous une forme nouvelle
pour les soumeltre A 1'examen de Rome qui confirmera ou
modifiera ce qu'a fait l'Assemblee et ainsi les mettre en harmonie avec le Droit Canon. Cette adaptation de nos Constitutions occupa de nombreuses s6ances. L'Assemblee examina
ensuite les divers besoins de la Compagnie pour leur donner satisfaction au moyen des differents Decrets qui, comme
je le dis plus haut, vous seront prochainement envoyes. Enfin, 'Assemblee se cl6tura par la Consecration de la Compagnie tout entiere au Ceur Immacul6 de Marie : cons6cration qui fut lue par tous les membres de 1'Assemblee.
En parlant de cette Assemblee gen6rale, que notre cher
Confrere, M. Edouard Robert, nous permette de lui exprimer ici la profonde gratitude de toute la Congregation envers lui pour les annees de service genereux et fructueux
qu'il a rendus comme Vicaire general depuis la mort du regrette Pere Souvay, jusqu' 1'Assemblee (d6cembre 1939juillet 1947), annies dont beauconp ont et6 aussi des annees
de guerre mondiale avee les difficultes inherentes A cette
condition du monde. Nous I'assurons de nos prieres affectueuses et reconnaissantes.
Une autre benediction sp6ciale de cette ann6e a 6et sans
conteste la canonisation de sainte Catherine Laboure, dont
nous ne saurions assez remercier Dieu. Cette Fille de la Charite, canonisee recemment, est pour la double famille de saint
Vincent un nouvel intercesseur tres puissant au ciel en
meme temps qu'un exemple persuasif des vertus que saint
Vincent desire voir pratiquees par sa double famille.
Pour ces benedictions et beaucoup d'autres accordees a
la communaute durant l'annee 1947, nous dirons A Dieu un
fervent a merci ». Le sentiment de chacun d'entre nous,
quand il jette un regard en arriere sur Iann6e Bcoulee, peut
se traduire indubitablement par ces mots : a Que rendraije au Seigneur pour tous les biens dont II m'a combles ? )
Au commencement de cette nouvelle annee, j'offre a
tous les membres de la Congregation - pretres, clercs, seminaristes et freres - mes souhaits joints A mes prieres
pour que Dieu leur accorde en abondance des faveurs speciales durant I'annee 1948. Puissiez-vous, Messieurs et mes
bien chers freres, etre benis dans votre sante, dans vos fravaux, 'dans vos desirs pour lhonneur et la gloire de Dieu, .et
pour le bien de vos Ames, mais par-dessus tout, puissies-
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vous Wtre benis dans un constant progrbs en saintet6. Car,
sans saintete, il est impossible, nous le savons, d'etre de
vrais imitateurs de saint Vincent et de marcher fidelement
sur les traces de Notre-Seigneur.
Dans ce but, pour tous les membres de la Communaut6,
j'ai cel&br6 la Messe A Paube de cette nouveile annee.
Ce debut de l'anade est pour nous, enfants de saint Vincent, une heureuse occasion d'intensifier notre vie intlrieure,
un temps propice pour ranimer notre devotion a notre fondateur, saint Vincent, pour faire des efforts plus accentues
afin d'aimer davantage ce qu'il a aim6, de pratiquer mieux
ce qu'il a p'ratiqud, d'observer avec plus de fid6lit6 nos r6gles, nos vceux, les decrets des assembl6es g6enrales, pour
nous affermir dans le desir d'imiter Notre-Seigneur, pour
nous revetir de plus en plus de son esprit, en un mot. pour
accroitre notre elan dans le progres de la saintete que nous
sommes venus'chercher dans la petite compagnie : a propriae perfectioni studere ».
Pour nous sanctifier davantage, nous avons, dans la communaut4, grace & nos exercices de pi6f6, des moyens merveilieux. Arretons-nous, un instant, sur quelques-uns de ces
exercices pour nous determiner A nous en acquitter durant
cette annee, aussi parfaitement que possible. Il y a d'abord
1'exercice de la meditation faite en commun tous les jours
pendant une heure. Saint Vincent.nous a donnd lui-mdme un
exemple bien entrainant de fidelite a cet exercice. II nous a
tout au long expliqui l'importance vitale de cet exercice
pour chacun de nous en particulier et pour la communaut6
dans son ensemble. Quelle protection contre l'oubli de nos
importants devoirs et celui des v6rits de notre foi. D'autre
part comme sont tristement applicables A nos contemporains
qui negligent la meditation, ces mots si souvent cites de J6remie : a La terre toute entiere est plong6e dans la desolation parce qu'il n'y a personne qui r6flechisse dans son
coeur n (J6ermie, XII,ii). De quel secours pour notre ferveur
est la meditation quotidienne, selon les mots du Psalmiste :
,a. Dans ma meditation, le feu s'attisera. , (Psaume
XXXVIII,4). Etant donne l'importance de cet exercice, je
souhaite que chaque confrBre ne recule devant aucun sacrifice ndcessaire pour s'assurer le plus fidelement possible du
precieux tresor de la m6ditation quotidienne, une heure durant. Quel privilege est pour nous d'avoir tous les matins
une audience speciale de Dieu notre Sauveur. Ecoutons
saint Vincent, soulignant en ces termes limportance souveraine de cet exercice : a Donnez-moi un homme d'oraison et
il sera capable de tout n... a Ce que la nourritureest & l'fgard
du corps, loraison Vest d l'dme n... a La Congrdgation de la
Mission subsistera autant de temps que 1'exercice de I'oraison y sera fiddlement pratiqude. n Saint Vincent a voulq que
ses missionnaires fussent hommes d'oraison et de bon exermpie, estimant que par ce moyen ils feraient plus de fruits

-6qu'avec toute la science et feloquence qu'ils pourraient employer.
Demcure aussi tres important ,our notre vie surnaturelle
l'exercice de la lecture spirituelle quotidienne. C'est 1'huile
pour la lampe de nos ames. La lecture de la Sainte Ecriture nous apporte chaque jour des lumieres et une force
trWs utile et mrme neccssaire pour bien remplir nos devoirs
et pour avancer dans le chemin de la saintete. Soyons exactsa faire chaque jour la lecture de 'Ecriture Sainte. La lecture
de la vie de saint Vincent sera aussi pour nous un appui
spirituel excellent. Quelle lumiere nous recevrons en lisant
ses paroles, si sages, si .prudentes, si p6n6trees de I'esprit de
Notre-Seigneur. Quel encouragement nous trouverons en
voyant ses exemples attrayants de loutes les vertus et surtout des vertus de notre 6tat. Lisons souvent sa vie et particulirement le volume concernant les yertus. Enfin. la lecture des auteurs spirituels, si elle est faite selon les indications de nos regles, nous sera tres profitable.
Les examens - particulier et gn6aral - sont aussi un
exercice de piete qui nous aide A avancer dans la saintet6 :
faisons-les ayec fidelit.
Le chapelet recit6 chaque jour et le quart d'heure de
visite au Saint-Sacrement, en usage chez nous, nous aideront puissamment a progresser dans la vertu.
Nous y serons excites aussi par le chapitre, les conferences hebdomadaires et les repetitions d'oraison, sans oublier la recitation du breviaire faite, autant que possible, en
commun.
La communication interieure est a tecommander ; car
il y a dans cet exercice de grands tresors. Enfin, la retraite
annuelle, a, vous le savez, une souveraine importance.
Si, ces exercices de pie6t et tous les autres recommandes
par la r6gle, nous les faisons avec fidelite et ferveur, nous
serons assures que cette annee sera une bonne et sainte annee. Cette fidelite est n6cessaire, meme et surtout,.si nos
journ6es sont bien remplies par les differents travaux de notre ministere on de nos offices. N'est-ce pas une fausse conception de notre vie apostolique que de songer toujours aux
travaux ext6rieurs et de negliger notre vie interieure, de laisser prendre aux soucis de notre apostolat trop d'emprise
sur nous, sans sauvegarder aotre r6serve personnelle de
piete ? Nous ne serons des instruments charg6s de grices et
benis de Dieu, nous ne serons des canaux de vie chretienne
qu'autant que nous resterons des reservoirs de vie interieure, d'unmon A Dieu par nos exercices de piete. Saint Vincent lI-dessus nous est d'un magnifique exemple : sa vie a
6tW kcrasante de labeurs quotidiens, mais neanmoins il a
toujours maintenu ses journ6es en la presence de Dieu et
pour cela, il les commencait par une bonne heure d'oraison,
il a 6t6 un homme d'oraison, un saint pretre adonn6 aux
exercices de piete ; il profitait des moindres instants de r6-
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ame D.
Cette vie de piete ainsi assurde ne peut que promouvoir
un grand esprit de charite A l'interieur de la petite Compagnie. Realisaut le a cor unum et I'anima una > des premiers
chr~tiens dans la pie6t, comment et pourquoi ne serionsnous pas excites a une grande charite, A nous regarder davantage mutuellement comme des membres solidaires ayant
sans doute des fonctions difftrenles, mais coptribuant .tous
et de tout notre ceur et pouvoir a la beaute liarmonieuse, A
la ficondite de la Compagnie tout entiere.
Pour prendre conscience toujours davantage de cet ensemble, parcourons selon l'usage - par quelques fort breves
nouvelles - nos diverses provinces et leurs ceuvres. Pour
entreprendre ce tour du monde, nous voici d'abord en Afrique.
Les. travaux de la province d'AUL•RIE se maintiennent
et poursuivent le:-rs bienfaits dont la plupart, comme partout, 6chappent aux regards superficiels. Sur les instances
de Mgr Lacaste, dveque d'Oran, et tenant compte du long
passe de la Compagnie en ce diocese, nous avons repris
'an dernier la direction du Petit 'S6minaire. Cette annee,
Monseigneur a rappel6 d'Alger ses clercs de Saint-Eugene
pour rouvrir, A Oran meme, son Grand smiinaire. Les d6buts
presentent toujours leur caractere difficile,et p6nible : cela
n'est pas pour nous 6tonner..
En Ethiopie, la besogne reclame de l'aide : depuis 1942
les confrres out repris place A la capitale, Addis-Abeba ;
ils se d6vouent et dbpensent actuellement sous la direction
ide M. Paal Gimalac, qui fut jadis A la tAte de cette mission
d'Abyssimne.
A Madagascar,cette ann6e, le Vicariat de Fort-Dauphin
a •6t sp6cialement 6prouv6 par le soulevement de quelques tribus indigenes dans le sud malgache. La c6te est a
4t6 ravag6e par la trainee d'incendies et de pillages. Quelques residences des confreres et des Filles de la Charite ont
di 4tre evacu6es devant le flot grondant de quelques 6gares. En dehors de serieuses pertes materielles, nous n'avons
A deplorer aucune perte de vie humaine, ni chez les Filles
de la Charit6, ni parmi les missionnaires. Toutefois, d'un
autre c6t6, le 4 novembre 1946, la Mission a 6t douloureusement 6prouvee par la mort violente, 1'assassinat de M. Joseph Coudroy, zQl6 missionnaire, victime & Ivohibe, d'une
vulgaire tentative de vol.
Les jours se suivent sans se ressembler (c'est ainsi dans
la vie), la Mission s'apprdte A c1l6brer, en cette ann6e 1948,
et le tricentenaire de l'arriv6e des premiers missionnaires,
envoyes par saint Vincent, et tout ensemble le cinquantenaire de 1'erection du Vicariat apostolique de Fort-Dauphin.
Depuis 1896, de vaillants missionnaires ont travaille sous
la direction jadis de Mgr Jacques Crouset, et actuellement,

-

8-

depuis 1933, sous celle de Mgr Antoine S6va. Tous nos vaux
et souhaits pour la prosp6rit6 de cette mission si chere A
notre bienheureux PBre.
Apres ce bref voyage en Afrique, nous voici amhen6s en
Am6rique.
Les deux provinces des Etats-Unis poursuivent, graces
A Dieu, leur marche en avant : ceuvres et recrutement nous
donnent occasion de remercier Dieu. Les missions de Chine
et de Panama contribuent pour leur part a l'extension du
regne de Dieu. Signalons la visite et le voyage de M. Marshall Winne, Visiteur des Etats-Unis occidentaux au diocese chinois de Yukiang : encouragement et tout ensemble
adaptation aux nouvelles conditions que cr6ent les cons6quences et les lendemains de la guerre 1939-1945. Dans les
deux provinces nord-americaines, avec le consolant d6veloppement et la remarquable prosp6rite de l'Association de
la MBdaille Miraculeuse, mentionnons 6galement le rayonnement de son culte : neuvaines et predications diverses.
Au Mexique, malgr6 la rarete des confreres, c'est le dBvouement aux ceuvres de la Province. Notons ici les pr6dications consacrees A quelques populations indiennes de la
R6publique. A l'occasion de leur cinquante ans de vie missionnaire et de travail en equipe, i'ai ete heureux de feliciter, MM. Julien Coello Pt Mauricio Petul. Honneur A ces
missi6nnaires, A ceux qui leur ressemblent dans le monde
entier. Ce zele pour les missions, surtout pour les pauvres,
nous le savons tous, a pousse saint Vincent A fonder la petite Compagnie, A la suite de la conversion du paysan de
Gannes et du sermon de Folleville, le 25 janvier 1617. Nulle
part dans le monde, nous ne devons perdre de vue, messieurs
et mes chers freres, ce but de notre Compagnie. Tous nous
devons avoir A ccur de travailler pour les Missions : ceux
qui y sont directement employ6s, s'y adonnant avec g6n6rosit6 et courage ; tous les autres 6paulant, par la priere,
le travail harassant des pr6dicateurs de I'Evangile.
Aux Antilles, en File de Cuba, a 6et noomm6 Visiteur,
M. Aquilino Sanchez, venant de Madrid oi ii fut rdcemment Supdrieur de la maison provinciale : il continuera le
d6vouement de M. Antoine Lopez que 1'Assemblee g6n6rale
a choisi comme Assistant au Conseil g6n6ral de la Compagnie.
En AmBrique centrale, tant au Guatemala qu'a San-Salvador, les confreres pofirsuivent leurs ceuvres vincentiennes dans l'esprit de la Mission. LA aussi, comme partout,
ils gagneraient a 6tre plus nombreux. Cela viendra grace
a Dieu, b6nissant les efforts de la pers6verante vigilance et
de l'attention des sup6rieurs et de tous les confreres, pleinement interess6s A cette vitale question du recrutement et de
la formation des generations montantes.
En Argentine, les benedictions ne sont pas 6pargn6es a
la province. On travaille A Buenos-Ayres, A Escobar, A Lu-
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jan, A Assomption, etc... Dieu demande cela de nous tous :
ne pas craindre notre peine et la sueur de nos bras. A Lujan, au mois d'octobre dernier, un Congres marial national
tout a la glorire de la Vierge, a attire, sans qu'il en fit besoin, 'attention sur ce magnifique sanctuaire argentin 6lev6
dans sa bAtisse actuelle sous 1'energique impulsion de notre
confrere, M. Qeorges Salvaire. La besogne ne manque pas A
nos confreres, pour satisfaire les incessantes demandes de
nombreux pelerins. Puissent leurs forces et d6vouement
rayonner davantage et compenser le plus possible la pdnurie provisoire des ouvriers. LA encore it faut savoir s'adapter et patienter, tout en pr6parant soigneusement et attentivement lavenir et les 1rndemains.
Au Brdsil, en cet immense pays d'avenir, il y a fort A
faire : les (euvres continuent, et le nombre des vocations,
consolant malgr6 tout, ne suffit pas A la tache ample et multiple. Les dioceses se multipiient : -beaucoup sont encore
dans la difficile et delicate periode de leur croissance et de
leur 6quipement : Buvre de longue haleine.
En Colombie, la province se d6veloppe : missions et
s6minaires se multiplient. La vie de travail et d'6tude requiert toutefois une lente et soigneuse preparation. Le facteur temps, dans les choses humaines, a son rdle A jouer ;
il serait imprudent de pr6tendre s'en passer arbitrairement.
Nous avons 6tW heureux d'avoir A la Maison-Mete, durant de
longs mois, Mgr LarquBre, Prefet apostolique de Tierradentro, doyen des d6putes de notre derniere Assemblee g&enrale, et Mgr Augustin Potier, Prefet apostolique d'Arauca.
Suivant les ddsirs de leur zele, ils ont enfin rejoint leur poste.
En Equateur, M. Loubere succde comme Visiteur a M.
Scamps, nomm6 par l'Assemblee generale, premier Assislant de la Congr6gation. Cette province d'Equateur travaille
avec perseverance A son recrutement. Nous avons Wth heureux d'envoyer Pan dernier A cette province cinq nouveaux
confreres pour renforcer le personnel.
Au Chili, et dans la province du Pacifique, on a souffert
et P'on souffre encore d'une crise de personnel. Devant cette
penurie douloureuse et angoissante, nous avons Du fournir
quelques confreres au Visiteur, M. Godoy. Les cBuvres pourtant ne demandent que des ouvriers : P'cole apostolique de
Limache vient d'etre riorganisee : sur elle et ses futurs rendements, un chacun fonde de confiants espoirs. Qu'ils soient
exauces et realises sans trop de retard.
Apres 1'Amrique, nous voici dans les vastes rdgions
d'Asie.
En-Chine du Nord, le pays et les confreres ne sont pas
sans souffrance ; les eBuvres sont s6rieusement paralys6es
et m4me parfois totalement entrav6es. Devant la durete des
temps et des circonstances critiques, les missionnaires ne
peuvent pas travailler ou tres peu pour le moment. M. Hip-
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polyte Tichit a eal nomm6 Visiteur. 11 remplace, dans cet
office, M. FranQois-Xavier Desrumeaux, un des v6etrans de
Chine ; ce dernier vient d'y achever ses quarante-neuf ans
d'apostolat et, malgre ses soixante-dix-huit ans d'Age, il repart de France dans quelques jours, pour sa mission, avec
six autres confreres. C'est la un bel exemple qu'il convieni
de citer pour l'6dificatioa de la Compagnie tout entierc.
M. Tichit, i'actuel Visiteur, qui ne pouvait en juin dernier,
s'absenter de Chine, A cause des 6vdnements, s'est fait representer A notre derniere Assemblee g6nerale par M. Cartier, Supdrieur de Ghala. Ce dernier, presse par le temps
et la reprise des cours, a rejoint par avion son sdminaire
regional. Un important travail y attendait son zile et son
ardeur. Que Dieu lui vienne en aide !
A P6kin, au cours de cette ann6e, Mgr Paul Montaigne,
par suite de son etat de sant4 d6ficiente, a remis sa d6mission entre les mains du Souverain Pontife. II a 6t6 remplac6 par S. E. Mgr Thomas Tien, le premier cardinal chinois. Les nombreuses et difficiles ann6es de l'aposftoat de
Mgr Montaigne, tant A Paotingfou qu'a Pekin m6me, ont
montr6 son zBle et tout ensemble, celui des missionnaires
qui attendent, en hommes vraiment apostoliques, le statut
nouveau et les amenagenients a trouver, devant le fort important etablissement de la hierarchie en Chine.
En Chine du Sud, M. Joseph Deymier et ses confreres
travaillent dans des conditions qui, dans l'ensemble, s'averent meilleures et sensiblement plus normales que celles du
Nord de la Chine, mais pour autant les difficult6s et les
souffrances ne leur font pas d6faut. C'est pour nous tous un
devoir quotidien de prier pour les Missions afin d'amiliorer
les conditions de I'apostolat en cette annie 1948.
Le 15 janvier 1947, apres de longs mois de cruelle maladie, s'est 6teint a Shanghai M. Paul Legris : vingt et un
ans durant, ii fut Visiteur de la Chine meridionale et Directeur des Filles de la Charit6 pour la Chine entiere. Depuis
1894, son labeur de missionnaire en Chine a manifestd la
solidit6 de son zele et son sens averti de l'aposlolat. Que
Dieu multiplie et conserve de vaillants ouvriers et de tels
ap6tres.
En Perse, l'ran actuel, M. Poiron,"Visiteur, appuye par
le cardinal Tisserant, reclame avec perseverance des ouvriers pour ses aeuvres et ses 6coles. Ah ! si nous .pouvions
le pleinement satisfaire !
A Thibran, au collige, nous avons pu envoyer cette ann6e deux confreres et un frere coadjuteur. C'est quelque
chose, mais Bvidemment pas autant que tous nous le d6sirons. Mgr Zayia, archeveque chald6en d'Ourmiah et de Salmas, est venu en Europe A la fin de decembre ; nous PIavons
encore a Paris, il se dispose A passer sous peu A Rome afin
d'y exposer ses besoins et ses espoirs, grands tous les deux.
En la province du Levant, le Saint-Siege a choisi pour
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son premier Nonce au Liban notre confrere, Mgr Alcide
Marina, auparavant Dlegu6 apostolique a Istanbul ; il venail .d'y arriver quelques mois auparavant, apres un stage
a TBhBran. Nos vceux 1'accompagnent dans le nouveau poste
en un pays qui nous demeure cher A de nombreux titres.
De par ailleurs, en Egyple, le Saint-Pere, desirant r6tablir la hierarchie copte en cet antique pays. a nomme M. Stephy Sidarouss comme 6veque titulaire de Sais, et auxiliaire
de Sa Beatitude Mgr Khouzam, que nous avions reeu A la
Maison-Mere en octobre dernier. M. Sidarouss, depuis plusieurs mois, dirigeait en Haute-Egypte le s6minaire copte
de Tahta. 11 a suivi le cours du Nil et le voila dans le Delta
classique, A Tanta. Lui aussi, nos veux et nos prieres le
suivent et I'accompagnent sur ce nouveau thatre de son
apostolat, qu'inaugurera son sacre le 25 janvier prochain.
Les deux colleges d'Antoura et de Damas, au passe charge
de inmrites, continuent leur besogne ; malgr6 le petit nombre de confreres les deux maisJ•s demeurent actives et prosperes. De son c6t6 1'Ecole apostolique de Furn-el-Chebak a
de nouveau rouvert ses portes, apres avoir dernieremcnt
trouv6 asile au college d'Antoura ; elle recommence, chez
elle et dans le cadre qui convient, son long et obscur travail
de formation, pr6parant en partie l'avenir de la province.
En Turquie, A Istanbul, le college Saint-Benoit continue
A jouir d'une consolante prosperite, achetee par beaucoup
de perseverant d6vouement. La maison rassemble plus de
six cents 616ves. Cette ann6e nous avons pu lui fournir:
trois confrires pour un labeur que nous souhaitons fructueux. En Roumanie, A Bucarest, le zele et la charite de nos
confreres trouvent pour s'y exercer de nombreuses et poignantes occasions : famines, d6tresses, qui n'6pargnent
mime pas les Filles de la Charit6 de Transylvanie : elles
aussi participent a P1'preuve commune. Ailleurs, dans la province, A Thessaloniki, A Izmir, c'est le travail que permettent ou commandent les circonstances et les difficultes du
moment.
Par dela les mers qui unissent I'Asie-Mineure, aux iles
de l'immense Pacifique, nous voila en Australie. LA, comme
en Nouvelle-ZWlande, les ceuvres vont normalement et poursuivent leur d6veloppement : on entrevoit m6me des accroissements dans l'archidiocese de Perth, A Guildford, & l'ouest
de l'Australie, cette ile-continent.
Aux Philippines, sous la direction du nouveau Visiteur,
M. Zachario Subinas, un chacun apporte son effort pour
relever les ruines qu'a caus6es la tornade et les massacres
de la guerre qui a sevi durement, ne l'oublions pas, dans
les vastes etendues du Paciflque. Les s"minaires constituent
la grande activitd de la province : ce travail obscur reclame
un devouement intelligent et continu : il prepare 1'avenir,
1a comme partout. II y a tant de besoin...
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Arrivant en Europe, ravag6e par la guerre et ses suites, voici tout d'abord 1'Allemagne, suivant l'ordre alphabelique.
Le Visiteur de la province, M. Jean-Baptiste Meyer,
nous donne des nouvelles rassurantes pour le present, surtout pleines d'espoir pour l'avenir. Ce qui nous contraint a
la douce obligation de la reconnaissance.
L'Ecole apostolique de Niederpriim, rouverte et rendue a
son ancienne destination, revoit grandir une nouvelle jeunesse, tandis que a TrBves, sous la conduite de M. Peis, les
clercs se regroupent et se prdparent pour les futurs travaux
apostoliques. Les missions, entre temps, ont repris. Puisse
specialement la maison de Cologne, sdrieusement endommagde pendant la dure guerre, Wtre sous peu remise en 6tat.
Au Cosla-Rica, les cuvres de cette vice-province ont
prosp&r6 A l'abri de la tourmente et des 6preuves de 1'Europe.
En Autriche, la province a 0t6 durement touch6e dans
son personnel et dans la maison centrale de Graz. Diminuds dans leur nombre, nos confreres reprennent toutefois
avec courage le travail au milieu de la situation encore incertaine qui leur est faite. Puisse Dieu multiplier, par des
vocations suffisantes, la joie et le zBle des confreres. Repr6sentant et temoin du passe, M. Reeh s'est d6vou6 de nombreuses annAes A la direction des Filles de la Charit6 de
Salzbourg ; aussi a-t-il 6te d6charg6 de cet office, que nous
avons confie a des 6paules sensiblement plus jeunes : celles
de M. Jean Hammerl. A Istanbul, le college Saint-Georges
qui, durant la guerre, a subi de speciales 6preuves : fermeture et internement des confreres en Asie-Mineure. s'apprate A reprendre son serieux apostolat de jadis. En Slovaquie, la maison de Ladce a W6tdurement bprouvde par
1'emprisonnement de son Superieur, M. Jean Hutyra. Nos
prieres et nos vwux le rejoignent en sa detention : tout
comme ils accompagnent ses confreres en leur labeur difficile et courageux A Bratislava et Banska Bystrica.
La Belgique, qui sous sa forme actuelle ne comprend
que les maisons situees sur territoire beige, se trouve la plus
jeune de nos provinces, Agee seulement de quelques mois:
sa naissance remonte au Conseil du 26 aoft 1947.
M. Andre Menu en est le premier Visiteur ; il succede
4 M. Ldonard Peters, qui, depuis vingt et un ans, a tant faitpour la province confiee jadis
ses soins par le T. H P.
Verdier. Pour permettre A M. Menu de se donner plus enti&rement A sa nouvelle charge et A la direction speciale de la
maison de Louvain, j'ai confie & M. Louis Genoud, la direction et le soin des Smurs de Belgique, si prosperes et si
actives. De son c6te, l'OEuvre des Missions a la campagne
continue son essor dans la maison de Liege, renforcee par
de jeunes elements que conduit le zale de M. Charles Van
Ginneken. Quant aux Bcoles apostoliques de Louvain et de
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Vis6, elles permettent de concevoir des esperances pour
l'avenir. En Afrique, la mission du Congo peuL largement
satisfaire les ambitions aposloliques des futurs missionnaires, que Mgr Vandekerchove trouvera le moyen d'employer
dans sa Prefecture apostolique de Bikoro.
En Espagne, la province de Madrid se distingue par. le
nombre de ses sujets et de ses dtablissements qui bourgeonnent un pen partout et qui demandent A se renforcer avant
d'essaimer encore. Ah ! puissent les confreres qui se consacrent A la predication, donner toujours davantage de veritables et nombreuses missions dans l'esprit et le style de saint
Vincent. Puissent les maisons de formation assurer, pour les
multiples entreprises a I'dtranger, de veritables apdtres :
pleinement formbs et adaptes aux besoins actuels des ames.
Peut-on vraiment formuler meilleurs souhaits et plus sereines prieres au Seigneur ?...
La province de Barcelone, sous la direction de M. Jaime
Roca, continue et d6veloppe 'oeuvre que Iri a legu6e son
predecesseur, M. Eugene Comellas, decde . la NouvelleOrleans au cours d'une visite de ses maisons d'Ameriaue.
Cette annie, San Pedro Sula, dans le Centre Amerique,
a regu comme Vice-Visiteur M. Jaime- Ramis, pr6cedemment Supdrieur a Barcelone. Au P6rou, M. Mariano Perez,
Vice-Visiteur, dirigera de son c6t6 et activera les ceuvres et
le d6vouement des confreres qu'on souhaite encore plus
nombreux pour assurer les besoins pdruviens, qui ne diminuent pas dans le diocese et aux environs de Lima.
La province de HoUande s'avere prospbre : se recrutant
dans des regions profondement catholiques, elle voit augmenter son personnel et au loin ses maisons. Le Vicariat
de Soerabaia qui n'a pas encore fini de souffrir des 6preur
yes et des troubles interieurs de Java, respire toutefois un
peu plus a son aise, avec la pacification qui gagne du terrain. Mgr Michel Verhoeks, sacre durant I'occupation japonaise, est actuellement en visite aux Pays-Bas pour le bien
de sa chore mission, tandis que de leur c6te de nombreux
missionnaires de Java s'efforcent de retablir, eux aussi, au
pays natal leur sante 6prouv6e.
Dans le nord du Brgsil, 1'activit6 apostolique des Missionnaires de la province hollandaise rencontre encore un
champ vaste' et trouve de nombreux emplois dans les missions et les seminaires, ces p6pinisres de l'avenir.
SQuant A la Chine, le diocese de Yougpingfou (Lulung)
est toujours sous le pressoir de 1'6preuve ; comme dans tout
le nord de la Chine, les pillards ont multipli6 les ruines. Les
massacres et les exactions ont contraint pretres et fideles &
abandonner missions et paroisses. Cette Chine oh tant de
missionnaires se sont depenses et se devouent encore, demande et m6rite notre prikre, notre fiddle souvenir devant
Dieu. Assurons-les lui tres confraternellement. Nous avons
eu A la Maison-Mbre, Mgr Lebouille, Wveque de Youngping-
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fou, qui se trouve en Europe, depuis nombre de mois. II
nous a redit sa peine et les sacrifices de son diocese tant
maltrait6 ; que Dieu abrege ces souffrances.
En Hollande, la maison de Wernhout, rudement atteinte
sous le jet de bombes volantes, a repris sa calme activite
et son s6rieux recrutement. On a r6amenag6 et-repare, sans
oublier ni veiller tout d'abord A la chapelle, totalement d6molie.
A Nimegue, plusieurs 6tudiants profitent encore de leurs
loisirs forces pour suivre les cours de 'Universit6 catholique. Dans cette maison, M. Romans premier Visiteur de la
province, et ensuite Assistant general de la Compagnie,
poursuit son couvre d'1dification et de priere. Du bon travail
qu'il a poursuivi sp6cialement A Paris, pour la Congregation, je le remercie de tout coeur.
En Hongrie, malgre la rude tourmente et les 6preuves
de la guerre, la province s'adonne avec ardeur et consolants succs, A !'Ceuvre des missions et aux efforts d'un necessaire apostolat social. Les miseres et les privations n'ont
pas 6pargn6 le pays. M. Janisch, Visiteur, devant les difficult6s et contrari6tes du moment, A son regret el au n6tre,
n'a pu prendre personnellement part a l'Assembl6e g6nerale de juillet dernier.
Irlande. L'Eire a pu 6viter les ruines de la guerre et a
su continuer, dans un calme' relatif, le d6veloppement de
ses travaux. Aussi elle va installer ses 6tudiants plus au
large, dans la nouvelle maison d'Arklow. En octobre dernier, au cours d'une rapide visite de quelques maisons et
de leurs ceuvres, j'ai pu me rendre compte de la marche de
la province. Les missions, l'enseignexnent, le travail paroissial fournissent A nos confreres de multiples occasions de
se d6penser pour ce peuple iriandais si profond6ment catholique.
D'!.utre part, en Angleterre et en Ecosse, des couvres
font, 1A aussi, rayonner le labeur et 1'esprit vincentien de la
province irlandaise, si chore au coeur de notre bienheureux
Pere, saint Vincent.
Rome. Au lendemain de fa cl6ture de 1'Assemblee generale, une grande partie de ses membres prit le chemin
de Saint-Pierre pour y assister, le 27 juillet, A la canonisation de sainte Catherine LabourA. L'accueil fut chaleureux
et cordial. Quant & ces solennites, les recits des journaux et
revues, et les gravures en ont dit et redit A satiete les diverses phases. Elles sont les memes que fixent les rubriques
pour toutes ces grandioses c6ermonies qui, en ce .mois de
juillet, se reproduisirent chaque dimanche. Au lendemain
de la canonisation, le lundi 28 juillet, en la cour de SaintDamase, pour nous et pour de nombreux pelerins, le Pape,
en un magniflque et noble discours, degagea la grandeur de
la nouvelle sainte, fond6e sur l'humilit6 et le d6vouement au
travail obscur et persdevrant de toute une vie de simplicit6.
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En la province de Pome, peu apres ces fetes, le Visiteur, M. Mussinetti, qui achevait onze annies en cet office,
a 6t6 remplace par M. Ernest Cassinari, Sup&rieur de Plaisance, depuis quelques mois. Son devouement trouvera en
sa charge ample matiere et maints soucis ; ils en sont
d'ailleurs l'in.vitable contre-partie.
Dans le nord de l'Italie, la province de Turin a vu, elie
aussi, le changement de son Visiteur, M. Pierre Asinelli,
pr6matur6ment use par ses iravaux et son courageux devouement au bien commun. II reste toutefois a la t6te de la
maison provinciale de Turin, mais son office de Visiteur
a 6tW confie & M. Guido Cocchi qui, elu secretaire de 1'Assemblee generale, a prouv6 sa competence dans la part prise
aux discussions canoniques que soulevait la revision des
Constitutions et leur adaptation aux exigences du Code de
Droit canonique.
A Gines, ractuel Superieur du College Brignole-Sale,
M. Luigi Bisoglio, herifier de la charge et des projets de
M. Cocchi se prepare A marquer, avec un leger retard de
chronologie et par un triduum de solennit6, le tricentenaire
de 1l'6ablissemenl de la Mission A Genes. Cela permett'a
d'6voquer en cette circonstance quelques-uns des travaux et
des missionnaires de la province entiere.
Naples. II m'a 6te consolant, lors de ma. presence a
Rome et aux lendemains de.la canonisation de sainte Catherine, d'aller constater & Naples comment les confreres s'efforcent allegrement de relever les ruines de leur antique
maison des Vergini. C'est 14, avee le travail ordinaire des
diverses maisons, l'occupation et preoccupation de la Province, qui 6voque, toujours avec amour, le nom, le souvenir et le zble du biecheureux Justin de Jacobis. A Palerme,
en Sicile, une 6cole apostolique vient d'ouvrir une nouvelle
source au necessaire recrutement. Puisse-t-elle l'accentuer
et le favoriser suivant nos communs d6sirs.
De Pologne, nous ne savons pas grand'chose, sinon les
rudes et speciales souffrances de la province-marlyre. C'est
ce que marqua I'Assembl6e qui, accueillant M. Kryska et les
d6putes de Pologne parvenus avec quelque retard, souligna leur entree, en se levant et applaudissant confraternellement. Ce geste gloriflait en outre la rude souffrence
et les vexations de Mgr Krause, des missionnaires et des
smurs polonaises de Shuntehfu. Le sang vers6 et ces 6preuves sont un gage providentiel, un merite assur6 pour la reprise du travail, la releve. des ruines et le remplacement de
nombreuses victimes. En Amerique et au Br6sil, les fondations polonaises poursuivent avec consolation leur interessant apostolat.
Au Portugal, la province se developpe, malgr6 nombre
de difficult6s. M. Braulio Guimaraes, qui s'est notablement
us6 en son office de ,Visiteur, a r6insiste pour sa decharge.
On ia lui a enfin accord6e. M. S6bastien Mendes, Superieur
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de Pombeiro, a repris cette fonction visitoriale qu'il avait
precedemment assuree avec comprehension.
Le travail et les soucis ne manquent pas. De son cdte,
la Mission du Mozambique augmente les postes et dilate le
champ d'6vang6lisation oil travaillent smurs et missionnaires. Tout y augure un avenir consolant mais qui ne va pas
sans effort Rien ici-bas sans peine ni sacrifice.
La Yougoslavie est actuellement la Province qui s'av6re
et parait la plus digne de notre confraternelle compassion.
Pour beaucoup de ses membres, c'est en effet la dispersion,
pour plusieurs la prison, et pour les autres un travail spirituel et un apostolat dans des conditions sp6cialement difficiles. C'est done un devoir general de prier pour cetle tribulation dont nous supplions Dieu d'abrdger la violence et
la dure.
Enfin, pour clore ce rapide et sommaire voyage, par
les Provinces de France, je ne trouve rien de special ni
d'anormal & y signaler. Les missions y reprennent chaque
annie davantage leur developpement et ia n6cessaire adaptation. Les Grands Seminaires presentent leur travail si important et si d6licat. Plusieurs autres dioceses nous tendent
la main et uous souhaitent. Puissent les vocations permettre la vie et l'extension de ces multiples ceuvres vincentiennes au pays de notre bienheureux Pbre. Signalons, en
terminant, qu'on se prepare a c6lebrer & Paris - ici encore
avec un lger retard - le centenaire des Associations des
Enfants de Marie, rattachees a la rue du Bac. La r6union &
Paris d'un CongrBs international est prvuee pour les 2, 3, 4 et
5 septembre 1948. Cette reunion mondiale des d6lggations
des Enfants de Marie nous rappelle opportunement notre
devoir, de nous prater en ap6tres au recrutement, i la vie
profonde, et au rdyonnement des Associations des Enfanis
de Marie. G'est la volont6 de la Vierge ; c'est la pens6e du
Pape, nettement exprimee, c'est celle de l'Eglise. C'est I&
encore une muvre nettement vincentienne.
En cet esprit, fasse le Ciel, Messieurs et chers confreres que, chaque jour davantage, nous nous adonnions tous
a notre labeur quotidien, dans un ardent et intelligent d6vouement L'annee sera des lors bainte et fructueuse.
Dans cette consolante assurance, et me recommandant
aux prieres de tous et d'un chacun, et vous donnant la bWnediction de saint Vincent, je me dis en son amour et vBn6ration,
Messieurs et bien chers ConfrBres, votre humble et d6vou6 serviteur et confrere,
William-M. SLATTERY,
i.p.d.l.m., Sup, gin.
P. S. .... Selon l'usage, je recommande A votre zele les
(Buvres catholiques au budget et g6n6rositA desquelles nos
missionnaires ont part, et auxquelles il est equitable que
nous assurions notre concours. Tout sp6cialement, je vowu
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prie de vous interesser aux OEuvres de la Propagation de
la Foi, de la Sainte-Enfance, des Ecoles d'Orient, de Saint
Francois-de-Sales, de Saint Pierre-Claver et de Saint Pierre
Ap6tre, dont les respectables directeurs nous temoignent une
reelle bienveillance.
2" De meme, je signale a votre attention et votre zeie
les divers bulletins et revues que plusieurs de nos Provinces publient et. diffusent en faveur de diverses missions
etrangeres, qui sent confiees A leur activite. C'est un devoir
de reelle confraternite A l'endroit des missionnaires.
Je ne puis oublier sp6cialement le Divus Thomas et les
Ephemerides liturgicae, dont le rayonnement et la valeur ne
nous sont pas inconnus. Puissent-ils, chez nous specialement,
avoir lecteurs fideles et cooperateurs avertis.
3° Le Secretariat serait heureux de recevoir, sans trop
de retard, les attestations'des vceux ; - de Messieurs les
Visiteurs il attend au debut de novembre la redaction soigneuse et complete du Catalogue, pour ce qui regarde leur
personnel et leur province.
4" Messieurs les Sup6rieurs voudront bien 'ensid6rer
cette circulaire comme la reponse aux souhaits qu'ils m'adressent a 1'occasion de l'an nouveau. 11s feront en sorte que
tous leurs confreres puissent en prendre connaissance, meme
ceux qui seraient absents le jour de la lecture en commun.
5" Nos dermnres Assemblees ont emis le ,veu fort compr6hensible que les Circulaires pui:sent etre lues par les
confreres et les freres dans 1'idiome de leur pays. II appartient done aux Visiteurs respectifs de veiller A ce que, dans
ce but, toute facilite soit assuree pour tous. Messieurs les
Visiteurs auront done soin de faire traduire cette Circulaire
au plus tOt et de la reproduire ed autant d'exemplaires qu'il
sera n6cessaire.
N6crologie de la Congr6gation de la Mission
pour
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Legris (Paul), pr6tre, Shanghai, 15 janvier 1947 ; 79, 56.
Brodschneider (Dominique), coadj., d6c. Graz, 30 d6e. 1946 ; 67 44.
Viola (Auguste), clero, ddo. & Pallanza, 24 janv. 1947 ; 25, 1.
Lignier (Rdmy-Marie), pr., ddc. Paotingfu, 8 janv. 1947 ; 72, 50.
Urien (Augustin), pr., dec. & Santurce 4 janvier 1947 ; 4, 66.
Fernandez (Philippe), pr. dec. & Saragosse, 4 janv. 1947 ; 59, 41.
Jevnikar (Joseph), coadj., d6e. en Yougoslavie, en 1945 ; 33, 9.
Perne (Antoine), clerc, dde. en Yougoslavie en 1945 ; 24, 5.
Kra! (Joseph), clerc, ddcddd en Yougoslavie, en 1945 ; 23, 4.
Goebbels (Francois), pr., ddo. Simpelveld, 13 janv. 1947 : 66, 45.
Sournac (Etienne), pr., ddc., Adigrat 18 janvier 1947 ; 72, 52.
Morra (Lorenzo), coadj., dec. Scarnafigi, 14 ifvrier 1947 ; 89, 60.
Nutten (Alexandre), pr., deo. a Lippstadt, 26 janvier 1947 ; 74, 64.
Galan (Alexandre), coadj., ddc. & Tardajos, 31 janvier 1947 ; 45, i3.
Lewis (J.-F.), pr. ddc. La Nouvelle-Orldans. ii fMv. 47 ; 50, 21.
Porzio (Jean), pr6tre, dec. a Lecce, 15 fevrier 1947 ; 78, 59.
De Francisoo (Manuel), pr., deo. Denver 13 mars 1947 ; 65, 50.
Siang (Jean-Bap.), pr., dec. a Tonglu, 1i mars 1947 ; 54 .34
Klamer (Cornelle), pr., dec. a Nimdgue, 3 avril 1947 ; 65 45.
Walsh {Edouard), pretre, ddo. Brooklyn, 22 mars 1947 y 69, 53.
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21. Hervis (Paul), prelre, dec. a Locmariaquer, 13 avril. 1947 ; 45, 22.
22. Stasek (Jean), prtere, dec. i Svetice, 31 mars 1947 ; 40, IF.
23. Mausser (Leopold), pr. 4ec: A Graz, 7 avril 1947 ; 60, 40.
24. Mahonev (Guillaume), pr., dee. Brooklyn, 28 avril 1947 ; 50, 31.
25. Corcoran (Jean), pr., dec. a Norfolk, 29 avril 1947 ; 75, 55.
26. Massimo (Jacques), pr., dec. a Turin, le 4 mal i97 ; 67, 48.
27. Sierra (Laurent), pr., det. A Madrid, le 9 avril 1947 ; 75 60.
28. Nie.o (Fernand), pr., dec. a Cuenca, le 20 avrl 1947 ; 28, 10.
29. Streitberg (Joseph), pr., dec. A Trdves, le 4 mal 1947 ; 81, 63.
30. Brion (Thboptule), coadj.; dec. A Parts, le it mai 1947 ; 79, 56.
31. Sampaio (Pierre), pretre d~c. A Fortaleza, 12 avril 1947 ; 47, 26.
32. Glddel (Francois), coadj., dec. a Elseneur, 10 mai 1947 ; 78, 54.
33. Gr6goire (Narcisse), pr., dec. A Takowtun, le 12 mai 1947 ; 68, 43.
34. Mages (Honor6), prelre, dec. a Paris, le 31 mai 19 4 7 ; 83, 47.
35. Auhault (Jean-Marie), pr., de4. a Paris, 2 juin 1947 ; 76 55.
36. Leconte (Marius), pretre, dec. & Antoura le 1' juin 1947 ; 48, 28.
37. Kamerbeek (Pierre), pr., ddc. a Panningen,Te 31 mai 1947 ; 77, 56.
38. De Boer (Theodore), clerc, ddo. A Venlo, le 25 mai 1947 ; 52, 34.
39. Ansolegui (Theodore), pretre dec. a Madrid, le 26 mai 1947 ; 67, 50.
40. Maside (Antoine), pretre, dec. A Villafranca, 29 mai 1947 ; 27, 9.
41. Martinez (Pierre), pre.re, d6c. & Saragosse, le 6 juin 1947 ;42, 26.
42. Trucco (Philippe), pr4tre, dec. i Sarzane, le 11 juin 1947 ; 79 61.
43. Carroll (Jean), pretre, dec. A Germantown, le 13 juin 1947 ; 50 28.
44 Lowe (Joseph), prilre, deo. a Malvern, le 19 avrik 1947 ; 85, 62.
45. Ryan (Jean), preire, ddo. & Southport, le 6 juin 1947 : 75. 53.
46. Paje (Joseph), coadjuleur, dec. a Madrid, le 10 juin 1947 ; 34, 16.
47. Thompson (Jacques), prftre d.c. i Dublin, le 7 juin 1947 ; 49, 31.
48. Doyle (Jacques), pretre, dec. i Lanark, le 9 juin 19417; 70, 48.
49. Puyo (Maximin), coadjut., dec. 1 Dax, le 30 juin 1947 ; 67. 37.
50. Rossignol (Jean-Bapt.), pr6tre, le 1 juillet 1947, KuLing ; 74, 53
51. Graf (Georges), pre re, a Santiago, le 2 juillet 1947 ; 66 50.
52. Esser (Charles), pretre, dMc. & Cologne, le
juln 1947 ; 45, 18.
53. Merle (laude), pretre, dec. a Bogota le 19 juillet 1947 ; 69, 9.
54. Remiiry (Georges), pr6tre, d~e. i Pkin,le 13 juillet 1947 ; 72, 49
55 Morales (Joseph), pretre dec. A Puebla, le 23 juillet 1947 ;72. 53
56. Di Norcia (Roch),. coadj., dec. A Bome, le 31 juillet 1947 ; 85. 59.
57. Bailleul (Francois), coad., Rio-de-Janeiro, 22 juillet 1947 ; 68, 51.
58. Michalski (Constantin), pr., dec. A Cracotie, 6 aoQt 1947 ; 68, 51.
59. Dillon (Michel) preire, dec.
IDalas,, le 30 juillei 1947 ; 61, 34
60. Kelly (Jean-Guill.), prvtre, d6e. Elseneur, 6 aoit 1947 : 69, 49.
61. Chacobo (Martin), pretre, dec.
Madrid, le 22 juillet 194 ; 74, 54.
62. O'Reilly (Jacques), pr4lre, d#e. A Germantown, 18 aot 1947 ; 68, 46
63. Saldana (Jacques), pretre, dea. A Brooklyn, le 23 aodt 1947
65, 49.
64. Murphy (Gerard) pretre, dec. a Boston, le 26 aoot 1947 ; 51, 28.
65. O'Loary tPierre), prire, dec. A Cork, e 11 septembre 1947 ; 77, 39
66. Verschoore (Paul), pretre, dec. A Gumerville, 29 sept. 1947 ;70. 50.
67. Avizou (Adrien), coadj., dec. A Lujan, le 20 septemb. 1947 ;65, 47
68. Szulc (Barthdlemy), pretre, dec. Wroclaw, 1" nov. 1947 ; 72, 53.
69. Salamero (Joseph), coadj., dec. Madrid, !e 12 nov. 1947 ; 74, 45
70. wrodarczyk (Gull.), prelre, dec. Bialy-Kamien, avril 1947 ; 79. 59
ii. Velasco (Julien), pretre, dde. a Madrid, 18 novemb. 1947 ; 59, 43.
72. Lilley (Thomas), pretre, dec. Nouvelle-Orlans, 1" dde. 1947; 66, i48.
73. Perello (Raphael), pretre, Palma-de-Majorque, 25 nov. 1947; 56, 39.
74. Yeou (Barthdlemy), priLre, dde. L Kiukiang, decembre 1947 ; 52, 28.
75. Campbell (Jean), pretre, dde. Castleknock, 12 ddcemb. 1947 ; 74, 54.
76. Glacone (Joseph), pretre, isc. a Tientsin, 26 doe. 1947 ; 64, 48.
1948
1. RObsam (LUon), prelre, dec. A TrOves, le 4 janvier 1948 ; 75, 58.
2. Galeron (Dominique), coadj., dec. A Madrid, le 27 dec. 1947 ; 85, 66.
3. Kaczmarck (Joseph), coadj., dec. A Cracovie, le 20 janv. 1948; 64, 35.
4. Ataun (Patrice), pretre, dec. A Mexico, le 28 janv. 1948 ; 70. 54.
5. Marro (Joseph), pretre, dcd. & Rome, le 27 janv. 1948 ; 76, 42.
6. Lora (Mariano), coadj., dec. Leon (Nicaragua), 29 janv. 1948; 67, 50
7. Pruvot (Clovis), pretre, dec. a Ningpo, en fdvr. 1948 ; 71, 52.
8. Calmet (Elie), pretre, die. a Dax, le 17lfvr.
1948
72. 53.
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CHRONIQUE VINCENTIENNE
DU SECOND SEMESTRE DE 1947
LA XXXI* ASSEMBLEE GENERALE (2-18
LA CANONISATION DE CATR•RINE LABOUR
LE FILM n MONSIEUR VINCENT )

juillet 1947)
juillet 1947)

(27

(novembre 1947)

Parmi plusieurs Bvenements interessants dans son ensemble la famille de saint Vincent, au cours du second semestre de 1947, trois fails notoires marquent cetie fin d'annee : i" la trente et unieme Assembl6e generale et 1'elec'ion de N.T.H.P. M. Slattery, le 5 juillet ; 2* la canonisation
de sainte Catherine LabourO, le 27 juillet ; et 3" en novembre, la projection du film Monsieur Vincent.
A ces trois heureuses nouvelles, ajoutons, en contrepartie, le'd6sastreux incendie, survenu au Berceau de SaintVincent-de-Paul (nuit du 14 au 15 juillet 1947), et qui a ravag6 plusieurs bAtiments de 'OEiivre et consume totalement
le d6me de la chapelle.
Plus loin, la plume de Raoul Magentie pr6cisera et d&
crira cette effrayante catastrophe qui, dans le monde entier,
a vivement affecte tous les enfants de saint Vincent.
LA XXXI- ASSEMBLEE GENERALE
(2-18 Juillet 1947)
Pour remplacer un Superieur general d6funt, normalement, dans les six mois on t peu pres, I'Assembl6e g6nerale
doit se tenir et proceder i 1'6lection de son successeur.
Le tres honord Pere Charles Souvay dec6da A Paris, le
18 decembre 1939 (A vingt-deux heures et quart), alors que
le monde se trouvait d6ej en 6tat de guerre, et Fon ne pouvait, helas ! penser a conivoquer une reunion internationale.
La guerre, s'etendant encore, causa ravages et mffaits. Cinq
annees de luttes multiplierent les souffrances, et voici qu'en
1945 des armistices furent enfin signes. Mais, helas ! on ne
pouvait, pour de longs mois encore, se croire revenu aux relatives facilites des temps de paix. Toute reunion s'av6rait
impossible : un chacun etait bloque chez soi.
Apres examens rep6tes de la situation troublee de
l'apres-guerre, le Conseil estima enfin que la convocation
pouvait Atre fix6e au 2 juillet 1947. On ne m6connaissait pas
toutefois les embarras et les entraves dont aucun pays ne
fut priv6, dans 1'interdependance de notre planete qui se
rapolisse. Chaque naison de la Congregation, en son assemblee domestique, pr6para, par le choix d'un depute, les divers participants de Passemblee provinciale. Dans chaque
province; la r6union des superieurs et des susdits repr6sen-
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tants des diverses maisons avait A 61ire deux d6putds : membres futurs de l'Assemblee gen6rale. Toutes ces multiples
elections aboutissaient au choix des repr6sentants des provinces, a la nomination des membres de 1'Assembl6e g6nerale.
Le 2 juillet 1947, A neuf heures, dans la (<vieille Maison-Mbre o, A I'appel de la cloche domestique, les membres
de I'Assembl6e se reunissaient done au 97 de la rue de S&vres dans la Salle des CEuvres. Alors surtout on la souhaiterait le~grement plus large pour sa longueur ; de modestes
chaises y sont dtiquetees suivant 1'ordre protocolaire, chacun a sa place. Tables et bureaux ne son pas encore pr6vus devant chaque depute. L'ordre hibrarchique place A
droite du President, MM. les Assistants et les Visiteurs,
membres de droit, de par leur office ; A gauche, siegent les
deux deputes Olus dans chacune des trente-six provinces
de la Compagnie.
Voici dis lors comme se presente l'Assembl6e.
A droite, Messieurs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Arthur FUGAZZA (13-2-84 ; 26-9-04), premier Assistant.
Henri ROMANS (3-1-70 ; 30-9-87), second Assistant.
Paul CASTEIN (20-9-84 ; 20-9-03), troisieme Assistant.
Joseph KnYSKA (12-11-69 ; 8-9-87), Visiteutr de Pologne.
Pierre VERGES (28-11-73 ; 26-9-91), Visiteur d'Algdrie.
Patrice ATAUN (4-11-77 ; 18-4-93), Visiteur du Mexique.
Charles SPIEGL (27-10-73 ; 8-8-93), Visiteur d'Autriche.
Adolphe TOBAr (28-9-79 ; 15-9-94), Visiteur de Madrid.
Guido CocmH (20-1-80 ; 8-9-95), Substitut Vis. de Turin.
Antoine LOPEZ (3-9-80 ; 25-5-96), Visiteur des Antilles.
Leonard PETERS (21-8-76 ; 7-9-96), Visiteur de Belgique.
Frangois LAGRAL-LA (22-11-78 ; 6-9-96), Visiteur d'Amirique centrale.
Philippe PRAT (21-9-70 ; 8-7-97) Visiteur d'Argentine.
Jules LEVECQUE (28-2-79 ; 17-9-8), Visiteur de Constantinople.
Leon SC•AP
(9-8-81 ; 7-7-99), Visiteur de 'Equateur."
Henri MALHu (26-10-79 ; 25-9-99), Visiteur de Provence.
Jean MUSSINE'TT (11-4-83 ; 10-1-01), Visiteur de Home.
Martiniano TRUJILLO (20-5-83; 23-5-02), Vis. de Colombie
Alexis GENDRE (12-9-82 ; 24-9-02), Visiteur du Levant.
Pierre PAYEN (30-12-81 ; 15-9-04), Visiteur de France.
Joseph BRIANT (25-8-84 ; 17-9-05), substitut Visiteur de
Madagascar.
Edmond WILLEMS (27-1-88; 2-4-06), Substitut Visiteur
d'Allemagne.
Braulio GUIMARAEs (26-3-90 ; 2-9-08), Visiteur du Portugal.
Marshall WINNE (5-12-86 ; 31-10)8), Visiteur des
Etals-Unis occidentaux.
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25. Zaccarias SUBrAS (5-11-94 ; 2-9-11), Visiteur des Philippines.
26 Joseph LA.Nsu (16-2-91 ; 14-9-11), Visiteur de' Hollande.
27. Joseph DEYMIEF (26-9-94 ; 18-9-11), Visiteur de Chinesud.
28. Manuel GoDOY (24-11-89; 19-9-11), Visit du Pacifique.
29. Auguste POIRON (8-7-94 ; 15-9-13), Visiteur d'Iran.
30. Frangois KOHuLE (12-6-86 ; 4-12-13), substitut Visiteur
de Hongrie.
31. Jacques RocA (4-9-97 ; 4-9-14), Visiteur de Barcelone.
32. Francois GODINHO (17-9-98 ; 22-9-16), Visiteur du Brdsil.
33. Nicolas ROSSITER (23-10-99 ; 14-6-19), Visiteur d'Australie.
34. Joseph C(SA (10-3-98 ; 8-12-19), Visiteur de Naples.
35. Daniel LEARY (18-8-01 ; 13-7-20), Visiteur des ElatsUnis orienlaux.
36. Andr6 DELOBEL (26-9-01; 30-10-20), Visiteur d'Aquitaine.
37. Jacques O'DOHERTY (6-2-99 ; 10-4-21), Visiteur d'Irlande.
38. Robert CARTIER (24-7-12 ; 6-10-34), substitut Visiteur de
Chine-nord.
39. Fernand COMBALUZIER (26-12-93: 22-9-12), secretaire g6n.
40. Albert NARGUET (2-7-73 ; 18-8-90), procureur gnu6ral.
A gauche, Messieurs :
41. Emile LARQUEilE (16-5-60 ; 10-9-87), depute de Colombie.
42. Joseph EUZET (12-12-73; 27-9-89), depute Constantinople
43. Marien MADONIA (24-12-72 ; 9-10-92), d6putb d'Equaleur.
44. Joseph VESTER (31-1-75 ; 7-9-93), deputh de Hollande.
45. Frangois-Xavier DESRUMAUX (3-12-71 ; 8-10-93), deput!
de Chine-nord.
46 Michel DOMINGo (16-4-77 ; 30-10-93), depute du Mexique.
47. Jean THauREAUD (6-11-74 ; 4-10-94), depute d'Amdrique
centrale.
48. Antoine GRIMALDI (22-6-77 ; 8-12-94), d6put6 de Naples.
49. Paul RYCKEWAERT (13-2-75 ; 27-9-95), depute de France.
50. Edmond CRAPEZ (15-5-78 ; 21-5-96), depute de France.
51. Paul KERGOZIEN (9-9-78 ; 5-9-96), d6pute de Conslantinople.
52. Louis BRONNY (2-1-77 ; 21-10-96). d6pute de Pologne.
53 Guillaume BARt (7-1-81 ; 7-12-96), d6put6 des ElatsUnis occidentaux.
54. Jean GALAUP (13-4-78 ; 10-9-97), d6pute de Perse.
55.'Richard .MAcKE (14-12-81; 13-9-99), deputB d'Australie.
56. Theobald- LALANNE (10-2-80; 27-9-99), d6put6 d'Aq1iitaine.
57. Bertrand DUHOUR (26-10-79 ; 7-11-99), del6gu6 de Provence.
58. Honri ARTis (4-5-82 ; 16-9-00). d6put6 du Levant.
59. S6bastien MENDES (10-1-82; 27-9-00), depute Portugal.
60. Louis CANET (7-9-79 ; 6-11-00), d6put6 de Chine-norC.
61. Jean PRATI (12-8-80 ; 18-3-01), deputA de Rome.
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42. Honor6 GARciA (17-7-86 ; 15-10-01), d6pute des Philippines.
63. Raphael VANAGORE (10-12-84 ; 31-10-01), deput6 de Naples.
64. Henri SEPIETER (30-1-86 ; 23-7-04), deput6 de Chine-sud.
65. Richard JuDGE (6-8-83 ; 16-9-04), d6puth du Levant.
66. Pierre DCLAu (29-6-89 ; 1-9-06), dbpute de Provence.
67. Jean HAMMERL (14-7-86 ; 7-9-06), d6pute d'Autriche.
68. Louis BIsoGUO (6-7-90 ; 10-9-06), d6putL de Turin.
69. Cecilio ARBOLEDA (3-3-89 ; 13-9-06), deputb de Colombie.
70. Julien MoRALEs )8-3-91 ; 7-9-07), d6pute du Mexique.
71. Arthur VERASs (11-1-89 ; 7-9-07), d6pute d'Algdrie.
72. Silvestre O.JEA (26-2-92 ; 17-9-07), d6pute de Madrid.
73. Denys NUGENT (7-4-85 ; 29-10-07), depute de Chine-sud..
74. Vincent GARCIA (4-9-91 ; 19-12-07), deput6 d'Amrrique
centrale.
75. Thomas MAD#DEN (6-5-88 ; 6-6-08), d6pute des Etats-Unis
orientaux.
76. Boniface GoNuZAEZ (13-5-92 ; 11-9-08), dtput6 de Madrid.
77. Charles VAN GINNEKEN (4-10-88 ; 23-9-09), deput6 de
Belgique.
78. Patrice MEENAGH (10-8-89 ; 18-10-09), d6putW d'Australie.
79. Hilaire CIIAURRONDO

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

(3-11-93 ;

29-10-09),

d6pute des

A ntilles.
Eugene NACENTA (14-11-94 ;30-8-10), depute de Barcelone.
Raphael GAHCES (13-7-88 ; 23-10-10), deputA de i'Equateur.
Guillaume SLATTERY (7-5-95 ; 10-6-13), deput6 des ElaisUnis orientaux.
Thomas DONOVAN (5-3-93 ; 19-10-13), depute d'lrlande.
Joseph AVELAR (24-7-98 ; 9-11-15), d6put8 du Brisil.
Joseph CORREIA (25-7-96 ; 6-9-16), d6pute iu Portugal.
Michel O'CONNEL (7-1-98 ; 14-9-16), d6put6 des EtatsUnis occidentla..
Marius DEVISSE (28-10-98 ; 25-9-16), depute de Madagascar.
Louis Boscn (1-10-99 ; 1-9-17), depute de Barcelone.

89. Armand SERAFINI (6-5-01 ; 26-9-17), deput6 d'Argentine.
90. Marcel MILLEVILLE (11-1-00 ; 18-9-18), d6put6 d'Aqii-

taine

91. Agapit SACRISTAN (24-3-02 ; 9-9-19), depute des Philip-

pines.
92. Louis SuHY (31-7-03 ; 31-7-20), depult

d'Aulriche.

93. Joseph FREITAS (17-3-00 ; 20-9-20), depute du Brdsil.
94. Pierre CASTA6NOLI (19-12-89 ; 6-11-20), depute de Rome.

95. Simeon OBANOS (5-1-04 ; 7-9-21), deput6 des Antilles.
96. Gabriel THON (10-5-97 ; 29-9-21), d6puth d'Algene.
97. Jacques RODGERs (10-5-99 ; 21-2-22), d6pute d'Irlande.
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98. Bernard LANDABURU (13-6-05 ; 7-3-22), d6put6 d'Argentine.
99. Henri FROMENTIN (12-11-00 ; 16-9-22), d6pui6 de Mada-.
gascar.
100. Joseph LEC.UNUDER (14-9-04 ; 22-1-22) ; d6put6 d'lran.
101. Stanislas STAWINOGA (7-7-06 ; 1-11-22), d&pute de Pologne.
102. Ange VELLANO (20-11-08 ; 24-9-27), d6put6 de Turin.
103. Gerard VAN RISBEaGEN (25-12-09 ; 17-9-28), d6pute de
Hollande.
104. Jean ROUSSET (28-5-00 ; 26-9-28), d6put4 de Belgique.
Done, avec le President, M. Edouard Robert, cent cinic
pr6sents.
Remarquons que, seule, la province de Yougoslavie est
totalement absente.
Observons que, suivant les Constitutions, secr6taire et
procureur g6n6ral ne prennent part A I'Assemblee qu'apres
l'6lection du Sup6rieur g6n6ral.
Notons enfin que MM. Kryska et Stawinoga n'arriverent
a 1'Assembl6e que le 4 juillet et que M. le Visileur de Pologne y fut remplac6, lors des premieres sessions, par son
substitut, M. Victor Bieniasz, sup6rieur de Courbevoie.
Apres la recilation du Veni sancle spiritus et I'invocation mariale Regina sine labe concepta, M. Robert, vicaire
gendral, prononce en latin (c'est la langue universellement
r
, allocution.
breve
employee dans cette enceinte), une
II rappelle la mort prematuree du regrette Pere Souvay et rapporte la recente histoire de la Congregation en
son temps de Vicarial, exiraordinairement prolong6 et marqu6 par les epreuves de la guerr- : ruines, souffrances, et
mort de nombreux confreres ; blessurcs ou maladies ichez
plusieurs ; emprisonnement, dMtentions en cellule ou dans
des camps, dont plusieurs, hWlas ! ne sont pas revenus et
dont tous ont ramene le souvenir d'atroces souffrances, a
l'instar de celles qu'6voquaient les pages de M. Szymbor, en
nos Annales de 1945 (tome 108-109, p. 167-191).
Malgre ces indicibles souffrances, il y a lieu de remercier Dieu de sa protection et de ses bienfaits. La MaisonMere a 6vit6 les pires malheurs ; elle a eu, sous scell6s, et
le secretariaL et les appartements du Sup6rieur g6enral, etc.,
mais elle a &vite l'occupation de ses locaux. Heureuse fagade, peut-on dire, qui ne paie pas de mine'et n'excite pas
sur la rue la convoitise des passants. A Paris, d'ailleurs,
hStels, casernes et maisons particuliires ne firent pas defaut. On a malgrltout , vecu ), chacun s'ing6niant pour
parer aux inevitables tribulations et sacrifices de tout genre;
privations, raretBs, d6ficiences du ravitaillement, tracas et
ennuis, apprehensions de tout genre ; obscurite, 6puisement
des reserves, froid et penurie du chauffage, etc... I1 a fallu
lutter contre ces difficultes et vivre dans le brouillard, 'in-
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connu, et pire que cela, dans les d6formations systlmatiquement tendancieuses, dans les efforts d'une propagande
.sournoise tournant tout a son profit
Graces a Dieu et grAces A l'esprit ingenieux et inventif
de plusieurs on a 6vit& maintes angoisses et il y a lieu de
remercier Dieu ; on a v6cu au milieu des dangers et on s'en
est tire sans encombre notable. Et voilA qu'apras ces tribulations, la Compagnie se trouve reunie par ses representants.
Qu'il est beau et agr6able de se trouver ainsi assembles !
Quam bonum et jucundum I
AprBs de telles paroles r6confortantes, on en vient aux
deficiences de quelques Assemblees "provinciales, trouvees
dans l'examen des divers procks-verbaux. Plusieurs observations sont kchahgees, et aprbs examen et discussion canonique de deux ou trois cas, l'Assembl~e se proclame 16gitime.
Elle proecde sans tarder a l'61ection de son secretaire.
M. Guido Cocchi fut 6lu et des lors, charge des proces-verbaux des s6ances. De son c6te, M. Emile LarquBre fut elu
assistant de l'Assembl6e. Tous deux sont assesseurs A la
table du President pour controler la bonne marche et la
loyaute des votes.
Le soir du 2 juillet, une s6ance, i seize heures, procede,
entre autres, & 1'Blection de la Grande Commission, cheville
ouvriere pour la fixation de 1'ordre du jour de 1'Assembl6e.
Avec le President de droit, M. Robert, vicaire general, et le
choix de deux Assistants, MM. Fugazza, Romans, les r6sultats amen6rent I'election de MM. Slattery, Delobel, Tobar
et Peters.
Le 3 juillet, a neuf heures, troisibme session, examen
des Constitutions.
Le 4, A seizb heures, quatri6me seance. MM. Iryska,
Visiteur de Pologne, et Ladislas Stawinoga arrivent et sont
accueillis par la def6rente sympathie de PAssemblec, quicomprend alors cent trois membres.
Le samedi 5 juillet est le jour de 1'l6ection tant attendue,
tant desirde.
On doit ouvrir la cassette du Sup6rieur general defunt
oh celui-ci a sugger6 un nom pour devenir Superieur.
M. Hottin, doyen d'&ge et de vocation de la Maison-Mbre,
apporte la clef que poss6dait le P. Souvay, d6funt, et qu'il
a regue en dpftt MM. Fugazza et Romans, Assistants, donnent de leur c6t6 les deux clefs qui ferment dans la cassette les deux petites boites qui y sont renferm6es : celle du
Vicaire general, ouverte le 19 d6cembre 1939, et l'autre pour
le choix du futur Sup6rieur g6n6ral. 11 est bon d'observer
que le nom sugg6r6 donne une fort respectable indication
et laisse entiere la liberit du choix de toute assemblee. ,
MM. Piet et Guichard ont 6te mandates par le Vicaire
general pour veiller A la stricte cl6ture de 1'Assemblee :
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personne ne doit et ne peut sortir, ni entrer. Le secret, la
discretion de la reunion sont done fldelement gardes.
Vers und heure de I'apres-midi, apres quatre heures de
seance, on proclame le resultat : M. Wlliam Slattery est
elu au second tour de scrutin. Deo gratias !
En relisant le ceremonial prevu pour la seance, on la
reconstitue ais6ment ; il prevoit pour une demi-heure tout
au plus, une allocution du President, M. Robert, sur l'importance et la gravite de l'acle qui va s'accomplic. Pour ccla
il suffit de m6diter sur la gravit6 des paroles :ui voat accompagner le depdt des bulletins de vote : Je prends 4 Idmoin Jdsus-Christ, mon juge futur, que, moi, par ce vote,
je choisis et nomme comme Sup-rieur gdndral de la Congr9galion de la Mission, celai que j'esume le plus aple d
porter celle charge.
Testem. invoco Jesum Christum qui me judicaturus est,
quod ego N... ilium eligo et nomino in Superiorem generalem Congregationis Missions, quem sentio ad hoc onus ferendum' aptissimum.
AprBs le d6pouilement des bulletins, M. Robert en proclame officiellement le resultat et constate que M. Slattery
est l1gitimement elu SupBrieur de la Congregation.
De cette 6lection, on en dressei'acte aussit6t et un chacun des membres de 1'Assemblee vient h genoux baiser la
main de 1'elu de la major"tA et reconnaitre son autorit6.
Apres cette marque de veneration, le nouveau SupSrieur
prononce, suivant les prescriptions du droit, la profession de
foi et le serment antimoderniste et, dans une breve allocution, manifeste les sentiments qui montent de son ccur :
la volont6 divine et acceptation de la charge
conformite6
imposee A ses 6paules, malgre tout ce que cela suppose, pour
qui s'en rend compte, de sacrifices entrevus.
La seance terminee, c'est un envol de t6legrammes, de
lettres par avion, de coups de telephone, de correspondance
de tout genre, qui projettent a travers le monde la nouvelle
tant attendue : la famille de -saint Vincent a son chef, son
l6u ; elle n'est plus orpheline. Dieu soit lou6 et remerci !
Dans la soiree, sans retard, la Maison-Mere des Filles
de la Gharite recoit la br6ve visite, les quelques paroles et
la benediction de son nouveau SupBrieur, que viennent saisir soucis et travaux de tout genre. Que Dieu lui vienne en
aide et que saint Vincent le protege !
Le lundi 7 juillet, A neuf heures, on procede A la sixieme session, en vue du choix des Assistants. Suivant les
Constitutions, A paitir de cette heure, Secr6taire g6n6ral et
Procureur g6enral font d6sormais partie de I'Assemble,
Apres la lecture du chapitre VIII des Constitutions de
la Compagnie, qui r6git le mode d'llection des Assistants,
l'Assemblee complete la Grande Commission, et Clit
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M. Edouard Robert. II succede de la sorte a M. Siattery qui,
de droit, devieni President de ladite Commission, moteur
central de l'Assemblee.
Le mercredi 9 juillet, apres le jour franc de reflexions
et informations, on procede a la nomination du Conseil gen6ral de la Congregation. A cette election, chose notable et
fort. comprehensible, le Sup6rieur gfn6ral ne participe pas:
on lui choisit ses conseillers. Successivement en ce jour sortent Olus comme Assistants : 1o M. Ldon Scamps, qui, en
fin de slance, sera Egalement choisi comme admoniteur du
Sup6rieur genBral ; 2" M. Arthur Fugazza ; 3" M. Antoine
Lopez, et 4' M. Leonard Peters.
Voici quelques breves notes biographiques sur ces nouveaux membres du Conseil central.
M. Leon Scamps, ne le 9 aoiut 1881, A Tourcoing, poursuivit ses etudes a 1'Ecole apostolique de Loos, puis a celle
de Wernhout ; recu au seminaire interne a Paris le 7 septembre 1899, il 6mit ses vceux au 140, rue du Bac, le 25 mars
1904, en pr6sence de M. Fiat, SupBrieur general. Ordonni
pretre le 9 juin 1906 par Mgr Mont6ty, il fut envoye a
1'Equateur ; il enseigna tout d'abord au Grand Seminaire
de Quito. Puis, au lendemain de la.guerre de 1914-1918, il
devint Superieur d'lbarra. En 1926, il tait installi Sup6rieur du Grand S6minaire de Quito, et, en 1931, Visiteur de
la Province 6quatorienne, eL Directeur des Sceurs. C'est de
1 qu'il a t61choisi comme Premier Assistani, et &lu Admoniteur du Supdrieur general.
Le Sec nd Assistant est NA. Arthur Fugazza. Originaire
de Plaisance (13 fevrier 1884), et 61eve de l'illusLre Collegio
Alberoni, il fut recu au seminaire interne de Rome le 26 septembre 1904. II y acheva ses etudes A Montecitorio o , le 27
septembre 1906, il prononcait ses vceux, en presence de
M. Alpi. Le Cardinal Respighi lui confia la prAtrise le 18
avril 1908, a Saint-Jean-de-Latran. Maintenu a la mission
de Rome, il en devint SupBrieur en 1912, et Visiteur en 1923.
Six ans aprbs, il etait nommB SupBrieur a Sienne, et Pann6e suivante, en 1930, il remplacait a Paris comme Substitut-Assistant. M. Corneille Cervia, d6c6de le 5 juillet 1930.
C'est done depuis dix-sept ans que M. Fugazza se dhvoue
en cet office de Conseiller.
M. Antoine Lopez, ne le 3 septembre 1880, A Paderne,
au diocese de Lugo, en Espagne, fut regu au S6minaire interne de Madrid le 25 mai 1896, y fit les vaeux le 4 septembre 1898, eii prssence de M. Aquilino Valdivielko (t 3 f6vrier 1912), et fut ordonn6 pretre a Madrid le 31 janvier
1904, par Mgr Santander. Place au College de Limpias ea
1904, il est envoy6 en 1926 a La Havane comme Superieur
et Visiteur. C'est de a1qu'il est plach & Paris pour son nouvel office.
M. LBonard Peters, ne le 21 aofit 1876,
Wahlhausen
(Grand duche de Luxembourg), fit ses BLudes secondaires
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A Wernhout, et fut regu A Paris le 7 septembre 1W96 ; il emit
ses vceux le 8 septembre 1898, en la chapelle du 140, rue
du Bac, en presence de M. Fiat, Supurieur g6n6ral. Des
mains de Mgr Potron, O.F.M., il rebut l'ordination sacerdotale, A Paris, le 24 mai 1902. Apres deux ans d'etudes a
Rome (Maison Internationale), il fut place en Italie meridionale a Lar'no et en 1906 a Piazza Armerina oi ii est
Superieur du S6minaire. En 1916, la maison de Dax l'cut
comme professeur ; en 1920, il en devint Superieur et six
ans plus tard fut envoy6e
LiBge comme Visiteur et Directeur des Smurs de Belgique ; il y allait fournir vingt el un
ans ,de zele et de bon travail.
Les sessions des journees suivantes, furent consacrkes,
matin et soir, au labeur technique de la revision des ConsLitutions et de leur conformit6 au- Code de droit canonique
(10-17 juillet). Vu l'ampleur du travail, la besogne est pr6parce par une Commission canonique qui propose des textes nouveaux, des retouches, des adaptations et, dans le; cas
litigieux et difficiles, s'en tient aux principes A mettre en
mouvre et a sauvegarder. Dans cet amas de remlaniements,
de corrections, modifications, aminagement et retouches de
style et de redaction, on va, on vient. On prend note, on vote
sur certains cas difficiles quand I'admission d'un point de
legislation s'avire delicate, surtout pour une Assemblee
constituante.
De cet 6chaage de vues et d'6tudes 6mergent peu a peu
les bases d'un texte qui, enfin mis au point dans ses menus
details et ses recoupements, constituera le projet des Constitutions A envoyer a l'impression pour 6tre soumis A 1'examen, aux retouches eventuelles et A l'approbation de la
Congregation romaine des Religieux.
Signalons ici que le texte precieux des RPgles, donnees
par saint Vincent lui-meme, entreront dans le volume futur, A part quelque quatre ou cinq l6ggres et inevitables modifications. Ces lignes v6enrables prendront place integralement apres les deux cent soixante-seize canons des Constitutions proprement dites. Celles-ci exanminent le but et gouvernement de la Congregation, les superieurs el officiers, les
assemblees, les confesseurs, les biens temporels, Padmission, les voeux, 6tudes, ordinations, les freres coadjuteurs, les
obligations et privileges, les fonctions, la sortie ou d6mission.
C'est IA tout un travail technique qui. 6videmment, ne
ressort pas des Annales et de ses colonnes de chronique. Enfin, peu avant le 18 juillet. 1947, aprbs dix-huit sessions preparkes par les travaux de Commissions et piolongees durant de longues heures, l'Assemblee estima avoir termine
sa besogne essentielle. D'ailleurs, la fete de saint Vincent
etait la. Avant de se s6parer, l'Assembl6e, accedant A un
postulat, consacra la Congregation tout entiere au COaur Im-
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macul de Marie. Le texte latin en fut lu unanimemen! par
toute 1'Assembl&c. Le voici avec sa traduction franaaise.
0 Cceur Immaculd de Marie, un immense mouvement
de devotion porte les dmes vers Vous. Dans les flots des tribulations presentes, elles liennent leur regard fix~ sur Vots,
leur Etoile et leur Refuge el, avec la Sainte Eglise, elles attendent que, par Votre Regne, arrive celui de Votre Fils beni. Aussi, le Souverain Pontife lui-meme; Pie XII, a-i-il
voulu vous consacrer le monde et les Eveques ont, a I'envi,
imild son geste pour les fiddles qui leur sont confiss.
La Famille de saint Vincent de Paul, dont nous sommes les reprisenlants, ni ne doit, ni ne veut rester ltrang9re 4 ce mouvement. Bien des raisons, au contraire, soil
qu'elle regarde vers le passe, soil qu'elle se toume vers l'avenir, lui font une douce el pressante obligation d'y entrer A
plein cwur.
Le passe, outre qu'il nous montre la devotion singuliere
de notre Bienheureux Pre pour Votre Immaculde Conception; nous rappelle surtout la manifestation de votre M&daille Miraculeuse. C'est par elle, pricisJment, que Vous
6tes venue allumer dans les caurs ceite ddvotion qui a pris
aujourd'hui de tels accroissements ; et, en elle aussi, Vous
avez ouvert pour nous Ia source d'ol ont ddcould d'innombrables bienfaits, parmi lesquels il nous plait de relever la
protection que vous avez promise et donnde, el la grdce insigne que saint Vincent a oblenue par Votre Mdditation, que
Dieu voulut bien se servir de nous pour ranimer la foi.
L'avenir, lui, fait apparaitre, toute proche, la glorification de noire sceur. la Bienheureuse Catherine Labourd, la
Messagtre aupres de nous de votre Ccaur Immaculd. Mais
surtout it nous laisse entrevoir les maux qui menacent le
monde et qui nous effraient. Devant eux, nous sentons le
besoin de cachet dans le Ceur Immaculmnotre chitive, mais
trbs aimhe Compagnie, assures que, dans ce refuge, elle traversera sans danger les jours mauvais.
C'est pourquoi, press4s par tant de motifs el conscients
par ailleurs que sans Vous, Mddiatrice de loute grdce, nous
ne pouvons rien dans l'ordre du salut, ni pour nous, ni pour
les autres, mais que Dieu a voulu que tout bien nous vint
par vos mains b6nies, 0 Vierge aux Rayons, - Nous Supdrieur Gdn&ral de la Congregation de la Mission, et Ifembres
de son Assemble gndarale, en tant qu'AutoritA Suprdme de
cette mame Congregation et en son nom, dans le dssir de
Vous glorifier pour noire faible part, en timoignage de noire reconnaissance et de notre devotion filiale envers Votre
Ccur Immaculd, pour appeler enfin Votre toute plissante
protection sur cette petite Compagnie, - solennellement, par
la pieuse entremise de saint Vincent de Paul, notre Bien.leureux Pere, de la Bienheureuse Catherine Labourd, et de
lous les saints Missionnaires du Ciel, nous dddions et con-
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sacrons celte pelite Compagnie, ses Provinces, ses maisons,
ses membres el ses euvres f Votre Cceur mnmaculi.
'CurImmacule, Cceur maternel de Marie, daignez
agrter celte offrande de notre chitivelt. Nous sommes vdtres, sauvez-nous. Faites que s'dpanouisse en nous tous le
plus pur esprit de saint Vincent, que nous soyons diligents
& accomplir les euvres de noire vocation ; empressis d Vous
honorer nous-mdmes et d Vous faire aimer et servir par les
moyens que Vous avez mis entre nos mains : vo!re Medaille
Miraculeuse et l'Association des Enfants de Marie. Enfin,gardez-nous 4 la vie el 4 la mort et, un jour, apres cet exil,
monirez-nous, Jesus, le fruit bdni de vos enlrailles, 4 clJmenle, 6 pieuse, d douce Vierge Marie.
0 Marie, congue sans pechd, priez pour nous. qui avons
recours 4 Vous (1).
(t) 0 Cor Martae Immaculatum, ingens devotionis impetus ad Te animas
agit, quae, tribulationum fluctibus jactatae, Te Stellam et Porium suspicunt, simul cum Sancta Ecclesia sperantes fore ut Filii Tu 'benedictt regnwma per Tut Ipsaus regnwau advenaal. Unde Summus Ponlifez, Pius Duodecimus, mundum universum Tibi sacratum ease volut, et Episcopi, certatim
iltum imitatt, fideles »ibl eommissos et ipsi bacranarn
Sancti Vincenlit a Paulo Famiainm, cujus nos deputati legitimn sumus,
nee decet, nec nobis placet a tanto animarum impetu alienam ease. Irao vetr,
ut toto corde et affectu hane devotionem tibentissimo suscipiat, multis gravtbusque ralionibus, sie praetersta respidt, sive futura prospieit, suaviter
eL- ortiter impellitur.
singularis erge
Praeterita quidem respicientibus nobis occurrat cam illa
Immaculatam Tuam Conceptionemr Beatt Patrfs Noatri devotio, tua mazime
Tui Sacrt Numismatis Manifestallo, qua voluisti ut ipassinsa ilia devotiono, quae hodie in immensum sucrevit, fidelium corda primum incandescerent, et in nosmetipsos quasi e fonte sacro, tot tantaque beneficia redundarent, inter quae grati recolimus Tuum quod promiseras et dedistf
praesidaum, necnon praertaran lltam, quam Te Mediatrice Sanctus Vincentius impetravit gratiam, t Deus, ad resuscitandanm idem, opera nostra uti
dignaretur.
Futura autem prospicientes, prae oculis habemus jamjam instantem
sorrts nostrae et Tui Cordis Immaculati ad nos Nuntiae, Beatae Cathartnae
Labourd, glorificationem. Sed maxime nos permovent ea quae mundo immtnent pericula, quibus vaide urgemur ut paroam quiden sed dilectissimam
nostram Congregattonem recondamus in Cor Tuum Immaculalum, ubf earn
haec difficitlima tempora tute transituram esse plena fide credimus et
speramus.
Quapropter, his tantis rationibus impulsi et animo recolentes nos, sine
Te, Omnium gratiarum Mediatrice, ad saluiemrive nostram, sive proximorum, nihil posse, sed Deo sic placuisse a totum nos habere a per Te, 0
irradiantibus manibus Virgo, - Nos omnes, scilicet Superior Generalis
Congregationis Misstonis, et hujus Conventus Generalts Membra, ut it ad
quos Suprema In hane Congregationem Auctoritas pertineat. nomineque ipsius, ad Tuam gloriam pro nostro modulo augendam, in signum nostri erga
Cor Tuum Immaculatum grati et devoti animi, tt in nostram Congregationem opem Tuam Potentissimam invocemus, - solemni modo, intercedeni'bus Beato Patre Nostro Sancto Vincentto, Beata Catharina Labourd et omnibus in coelo Missonarlis, hane pusillam nostram Congregationem Missionts, cume omnibus et singulis Provincits, domibus, sodalibus et operibus
ejus, Tuo Cordi Immaculate dicamus et consecramus.
Cor Immaculatum, Cor pine Matris, hanc'oblationem pustilitals nostrae
benigna suscipe. Tui sumus nos, savoos nos fac... Da, quaesumus, ut, apud
nos genuinus Sannta Vinccntif spiritus virescat et floreat ; intenti simus
vocationis nostrae operibus diligenter exercendis ; soltiiti ut Te et ipsi
digne colamus, et notitiam amoremque Tuum animabus ingeneremus, Ais
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Le Te deum de la fin redit l'universelle gratitude. '11
fallut auparavant entendre la lecture int6grale des pro•_verbaux : la valeur de quarante et une pages de machine a
bcrire, quelque mille deux cent trente lignes de texte dense, sans litterature, qui fut soumis a chaque seance A 1'examen, aux retouches et a l'approbation de l'Assemblee.
Ces pages flxent et retlitent le travail poursuivi en commun, en 6quipe, par la trente et unieme Assemblee g6enrale.
Le lendemain, 19 juillet, dans la joie g6nerale, ce fut
la fete de saint Vincent : la grand'messe fut chant&e par
Mgr Angelo Roncalli, nonce apostolique en France, et le
soir. aux vepres, M. Andre Delobel, Visiteur d'Aquitaine,
donna le panegyrique du Saint, devant les membres de I'Assetblee et I'assistance coutumiere de semblables solennites.
LA CANONISATION DE SAINTE- CATHERINE LABOURE
(27 juillet 1947)
Dbs le dimanche 20 juillet, A seize heures, partait de
Paris, le premier des trois trains de pelerinage concedes aux
pelerins de France, le train' bleu.
Par Lausanne et le Simplon, ce fut sans incident aucun
l'arrivee A Stresa, sur les bords du lac Majeur. Cette premiere halte classique promenait les pblerins dans la splendeur touristique des lies BorromBe, par l'excursion en bateau au large d'Inza et de Pallanza. Le soir, c'6tait Milan,
ville bourdonnante et laborieuse, la splendeur du duomo, architecture et marbres de la cathedrale, ampleur de sa gare,
grandiose construction, hElas ! endommag6e et erafl6e par
les bombes.
Quelques heures nocturnes amenaient le train bleu a
Florence, une des ville-musees classiques. Inutile d'essayer
une description apres un si rapide contact devanr, ces splendeurs qu'ont admire tant de fois la foule des voyageurs et
des touristes de Toscane.
Le lendemain, dans I'atmosphbre et le soleil de juillet,
voici Notre-Dame des Anges, Assise, le tombeau de Francois, le doux paysage, sainte Claire, tous ces hauts lieux de
l'histoire franciscaine.
Et enfin, le 25 au soir, au chant du Credo, c'est l'arrivee
A Rome, dans la gare en reconstruction.
L'accueil des confreres, cordial, empress6, rious attend
avec toutes les d6licatesses vincentiennes pour ce carrefour
de nombreuses Provinces. 11 conquiert visiblement les
ceurs et r6colte la gratitude g6n6rale; Aux quatre coins de
quae lpsa contulfsti medits, nempe Sacro Teo Numismakr
propagandl et
Mariali Iua Sodaltlate promovenda. Denique, nos serva ad convivendum et ad
commoriendum, ea olim Jesum, benedictuim ructum uentrls Tuiz,. neb post
hoc exsilium ostende, 0 clememn, 0 pfa, 0 dulcis Virgo Maria.
Regina, sine labe originali concepta, ora pro noble.
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Rome, nombre de maisons religieuses, sont heureuses de loger saeurs et pelerines et d'entasser les profits el les gains
tout spirituels d'une charitl *prvenante et patiente.
Sans retard, malgr6 la chaleur caniculaire de juillet,
les pelerins, au mieux utilisent leurs jours de prdscnce en
la Ville 6ternelle : basiliques, catacombes, musees, monu-'
ments qui, depuis des siecles, re;oivent le fot des visiteurs.
Devant ces constructions, ces beautes charg6es d'histoire
que chacun aborde avec sa preparation, sa m'ntalite, ses
souvenirs, inutile ici encore d'essayer mdme une description, tout cela est ressasse et sommeille au fond des yeux
et des m6moires.
Enfin, voici le dimanche 27 juillet. De bon matin, les
fervents de sainte Catherine et de l'Immacul.e se dirigent
vers Saint-Pierre. De tout cela on lira plus loin des souvenirs et de jeunes impressions, suggestives apr6s tant d'autres.
La ceremonie de la canonisation se d6roule telle que
1'ont fixue des siecles et les minutieuses rubriques qui, pourtant, elles, n'ont rien d'absolument immobile ; elles dvoluent lentement et sagemeint. Ainsi la litanie des saints au
lieu de former un acte, un moment dans la longue cr6monie scande desormais depuis pea la procession de l'entree papale et cela abrege d'autant cette longue serie de rites v6nerables.
Les spectateurs et tidles ont deji pris d'assaut leurs
places et emplacements, voici A I'heure dite le cortege regulier et s6culier, longuement ddcrit avec noms et titres par
les journaux romains (copie facile et abondai:te). Defile
voyant de costumes de tout genre et de diverses couleurs.
L'Ave Maris stella, le Regina caeli laelare scandent la procession. Les chants sont lances avec ardeur par la foule ;
ils sont pris, dans une tonalit6 assez haute de t6nors legers.
Le mouvement suffisamment rapide convieat A une marche, A des chants d'alligresse.
On sait (ou plutdt l'on oublie), qu'a Saint-Pierre de
Rome, il n'y a pas de grand orgile ; d'oui les trompettes et
les chants pour marquer entrees et sorties.
Le cortege, dans sa vari6t6, charme les yeux, pique la
curiosit6 et facilite la patience. II en faut, surtout i ceux qut
ne sont pas habitues a ces amples c6r6momnis dont, bien
rares sont ceux qui voient tout I'ensemble. Le plus souvent,
on apergoit un detail, un moment, et puis lA-bas, dans le
lointain, ou derriere l'6cran des 6paules, la ceremonic continue. IAela explique et excuse la tenue lass6e d'une assembide oublieuse qui ne saisit que les grandes lignes et perd
de nombreux et suggestifs details. A ces minuties, vcillent
pourtant, nous dit-on, la presence et les soins de neuf cCr6moniaires.

-

32 -

Le pape, erfia arriv6, descend de la sedia gestaloria,
cette chaise, ce fauteuil A porteur. Le Pontife fait une breve
priere a I'autel papal, monte A son tr6ne of a lieu, pour les
quatorze cardinaux presents, l'obedience du baiser de paix.
La c6re6nonie de la canonisation commence. A la de*mande rituelle de proceder a cet acte solennel, le Secr6taire
des Brefs rappelle au nom du Pape que ( dans le mystique
verger de l'Eglise, la saiitetl ne cesse de fleurir. Le Pope,
des lors, ne peut que se rejouir de cette canonisation demandee, aussi a-i-il dccidd de l'accorder. Cet oracle que le successeur de Pierre va sous peu prononcer, dcoulons-le, et tous
efforvons-noup d'imiter les verlus qu'a pratiqudes la vierge
Catherine Labouri , (i).
Prions, s'kcrie le cardinal premier diacre. Prions. Oremus.
Les cceurs s'6levent vers Dieu : 'oraison g6ndrale monte
en silence de toute PAssemblie. Le Pape entoune aussitdt
le Veni creator, que cl6ture I'oraison du Saint-Esprit
Le Pape, coiffe de Ia mitre, prononce alors au milieu de
l'attention et du silence general, la formule tant attendue
de la canonisation que, dans la nef et sur l'assembl6c entibre, diffusent et r6pandent les haut-parleurs.
Au nom de la sainte et indivisible TrinitA, pour lexaltalion de la foi catholique, pour l'accroissement de la religion chrdtienne, de par 1'autoritd de Notre-Seigneur JdsusChrist, de par celle des bienheureux apdtres Pierre et Paul,
et par la ndtre, aprbs mrie ddlibdration et aprbs avoir souvent invoqu6 I'assistance divine, conformdment au sentiment et avis de nos vindrables frtres les cardinaux de la
Sainte Eylise romaine, des Patriarches,Archeveques, Eveques se trouvani d Rome, nous done decrilons et proclamons
comme sainte la bienheureuse Catherine Labourd, vierge ;
nous I'inscrivons au catalogue des saints et decidons que,
dans l'Elise universelle, son souvenir sera v6ndr cheque
annde, le 31 decembre, anniversaire de sa mort. Au nom du
Pire, du Fils, el du Saint-Esprit (2).
(1) In mystico Bcclesiae viridaro, quod reflorescente sanctitate nutlo
not tempore viget, novas cernere putlcritudines Auguyso Pontfici laedissimum est ; qui quidem id exse4t lnam statuit, quod vos ex credite mtnere
postllastis, omuesgue commumbus praestolamur votis.
Oraculum igitur. qund B. Petli Sucesnor mow editurus est, prona rottle
pronaque mente audiamus ; atque ad eas exardescamus virtutles inatandas,
quibus saxcrvirgo Catharina Labour tantopere enitutt.
(91Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltationem Fidet Catholicae et Christlanae Ricigionts augmentum, auctoritate Domint Nastra lent
Chrisll; Beatorum Apostotorum Petrt et Pauli ac Nostra, nmtura d'liberalione prtehabbta et divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium Fratrum Nostrorum Sanclae Romanae Bcclestae Cardinaiitum, Patrturcharum, Archiespiscoporlm et Episcoporum in Urbe exlstentium consilio ; Beatum Catharinam Labourf, virginem, Sanctam ease decernamus et definimus, ac
Sanctorum Catalogo adscribimus, statuentes ab Ecelesia Universafn
illus
memuriam qualibet anno die eitr natalf, nempe die trigesima prima decemrtis, pia devotione recolt deeere. In nomine Pattria, et Fi+tit, et sprMtus+Sanctf. Amen.

-33Les applaudissements enthousiastes dclatem dans la basilique entiare, tradnisant alors 1'6motion si longlemps contenue.
Apres les nemerciements rituels du cardinal-protecteur
et sur la prescription officielle d'en rediger l'acte authentique, le Pape entonne le Te deum, chant traditionnel de la
gratitude g6nerale. L'assistance y prend part, entrant dans
les paroles et la meledie classique.
G'est ensuite 1'invocation de la sainte, par le cardinaldiacre et l'oraison.
Le Pape alors enchaine et lit en latin sa venerable homilie de circonstance :
Vandrables -freres, chers fils,
Je vous benis, Pere, Seigneur du ciel et de la terre de
ce que vous avez cache ces choses aux sages et aux prudents, et les avez r6v6lees aux simples (Matthieu XI, 25 ;
I
Luc X, 21).
II nous plait de reprendre cette parole du divin Ridempteur en cet instant ofs, dans la majesti de ce temple, Catherine Labourd brille de la gloire nouvelle qui I'entoure; ce mot
du Seigneur d'ailleurs rdpond fort bien et 4 la stmplicitU de
cette dnme et aux dons surnaturels que Dieu lui prodigua,
tout comme d la sptciale et merveilleuse mission que la
Vierge lui confia.
Certes, it est vraimeni admirable de voir, comme on le
raconte, I'auguste Mire de Dieu se montrer A l'humble jeune
fille, et poursuivre avec elle un entretien confidentiel. II
est vraiment mervetlleux de contempler la Vierge faisant
passer sons les yeux de la vQyante cette Medaille miraculeuse qui esl a propager de toute faGon et qui va assurer 'effusion d'une surabondantes pluie de grdces divines.
Mais elles nous semblent encore bien plus dignes d'admiration, les verlus qui ornent cette fille de saint Vincent ;
de son vivant, elles ont d6d un lumineux exemple pour ses
seurs et aujourd'hui, id-haut, parmi les chceurs des sainles au iel, elles la font resplendir, comme tout autant de
gemmes precieuses.
Par-dessus tout, Catherine se distingue par son effort
vers l'humilitd chretienne et la simplicitl de vie. Auprs du
divin Redempteur et de sa sainte Mere, bien que jouissant de
tant de grdces et sj grandes faveurs, Catherine, telle une
humble violelte, n'en souhailait pas moins vivre inconnue
dans l'omibre et le silence, se contentant seulement de repandre autour d'elle, effluve de son interieure saintetd, cette
celeste suavild qu'elle apporlait partout. L'innocence de ses
maurs, la candeur de son dme transparaissaient dans son
regard et dans son exterieur virginal, de telle sorte qu'elle
attirait un chacun vers les choses celestes el I'entrainait
puissamment 4 la poursuite de la vertu.

ST. MARY'S SE NARY LIBRARY
PeF*,"- *i- '. '1-Z,
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Toutefois, malgrd les suratureUes visions dont elle
avail did plus d'une fois favorisde, malgre les spirituelles
ddlices dont elle fut souvent combnle, Catherine ne laissait
pas de se considdrer humblement comme une chdtive servante de Dieu, elle ne recherchait point les piBtres glorioles
de ce monde, mais bien pluidi elle aimait etre ignoree el
comptie pour rien (Imitation de J.-C, 1, 2). C'est pourquoi,
uniquement dEsireuse de I'honneur de Dieu et de la divine
Mere, ele cmbrassait volonliers les emplois communs mnme
les plus ordinaires, qu'on lui pouvail confier dans sa famile
religieuse. DWs lors, nous la voyons trailer avec grand soin
les malades, dogit elle avail a cwur non seulement de soulager le corps mais aussi de relever l'dme. Oublieuse d'ellemdme, tiant6 elle servait viellards et infirmes et tant6l s'adonnait 4 ' office de portLire et d1rdservait d tous sans exception un accueil gracieux et modeste ; pen apres elle mettail en euvre son art de cuisiniere et ensuite ravaudait les
velements dichirds ou usagts. Bref elle s'acquitiait de tous
les emplois peu reluisanls ou penibles qu'on lui con[iait,
ayant 4 cieur de ne iamais dire : non. De la sorte toujours
vaillante, active et joyeuse, elle accomplissait sa besogne,
mais son esprit restait toujours attache au celestes rdaliles,
car elle s'dtait donna comme loi de regarder Dieu en toules
choses el de voir toutes choses en Dieu.
Des qu'elle le pouvait, et dans le vif dlan de son amour,
Catherine allail se prosterner avec empressement devanl le
tabernacle eucharistique ou s'agenouiller devant l'image bdnie de sa divine Mere, et 14 leur offrait ses hommages ei
presentait ses prieres enflammees. 11 dlail alors manifeste
que meme dans cet exil terrestre elle habitait dej4 dans le
Ciel, et d'esprit'et de ewur. Son plus ardent desit s'averait
dans cette recherche et cette marche rapide vers la perfection ;ioute sa personne et toutes ses forces etaient tendues
vers ce but. Avec une particuliere pided, elle aimait le SacreCcwur de Jesus ei l'lnmmacule Cceur de Marie ; par ses paroles el ses exemples, Catherine, le plus qu'elle pouvail, incitait un chacun 4 leur rendre amour pour amour.
C'est pourquoi, parvenue au terme de son existence, elle
vit venir la mort sans effroi et lui presenta un visage dpanoui. Pleinement confiante en Dieu et dans la protection de
la Sainte Vierge, Catherine, de ses mains extenudes el tremblantes, se rdjouil de distribuer encore une derniere fois la
Medaille miraculeuse a ceux qui 'entouraient. Alors, sereine, le sourire aux lUvres, elle s'envola vers les cieux.
Bien nombreuses, cerles, sont les lerons qui se presentent 4 nous, si, attenlivement et avec soin, nous mEditons la
vie terrestre de cetle nouvetle sainte. Salulaires se presentent devant nous de tels exemples i imiter. Et par-dessus
tout void une verint que nul ne doit perdre de vue : honorer
d'une sincere piete I'auguste MBre de Dieu el marcher, suivant tout son petit pouvoir, d la suite de cel illustre modble,
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demeure le gage assurt de la protection et du tout puissant
secours qui ne fera jamais d&faut.
Que sainte Catherine Lalrourd, par son exemple, nous
entraine tous 4 une priere et enflammde et agissante. Des
lors si, volonliers et avec courage, nous r~pondons & cet enseignement, tout aussitdt et incontestab(ement nous sera
plus ddgagd le chemin de la vertu, et cette monthe- uers la
bdatitude des cieux nous deviendra, elle aussi, et plus aisde
et plus facile. Ainsi soit-il. (1)
(I)

VENERABLES FRATRES,

DILECTI FILI.

a
* Confiteor tiM, Pater, Domise caeU et terrae, quia abacondishi ha
X,
ts ;
saptentibus et prudentious, et revelasti ea parlvlis a (Matt,
Luc. X. 21). Placet Niobts. dum in hac lempU maiestate Cath•ria Lathord
edenptoris iterare sententlim,
nova rediaula gloria refulget, Anne Diviati
quee ut eius amim stiplaciUati, itl supernis doats eldem a Deo impertilis,
uc singular marabilique munert, eldem a Deapara Virgine concredio, peeuliari modo respowdere videtur.
a
st utique suamma admiratione digntm atnam Del Matrem ceraerae
humil puellae, ut traditur, conspiciedam dare, can eaenm arans colUoqui uerbts, ac prodigiale, ante eius ocutos radians, ostendere nomisma,
quod omni ope ac non sine uberrme caetestaum gratiarum imbre propagari
Vtncwnmana
debeat. At maiore etiam Nobis adruratione uidentur diga
huius virgifns virlutunt ornamenta, qg•bas, dut vstat, suis sodaubus is
exemplis praetuxit, et quibus hodie in Sanctarum Caeltlum choris quasi
gemmata renidcl
Imprimisque ckristtanige hwnutitalis studio praestat, ac vitae simplfcittet ; siuidcm, quamia s apud Divinum Redemptorem eiusque sanctissimam Matrem tarnta tleret gratia, tanisquc frueretwr faoortibu,
aihilomisilentio se vvere, quasi absconditam violan,
nus ignotam in umbratti
adamabat suavia tantum superai odoris blandimenta, quae internam referebant sanctatudmenm, circumquaque edens. Eius autem morum innocentia
animique candor ite per eius oculos efusque aspectum virgineum elucebant,
ut omnes ad caetestia adticeret, ad tartutemque assequendam permoveret.
Quamtis tamen supernis visionibus non semel dignata esset, supernisue
non raro afflueret delicils, nmilo secius humitle
se Dei ancillam despiecens, no
hiuts mundi glortolas captabat, sed amabat potius nesciri et'
pro nihilo reputari (Ctr. a De iit.
Christl , 1,. 3). Quamoworem Det Divinaeque Matris honorts tnice cupida, communia alque etiam vliora in Reigiosa Sodatitate munia, quae sbi credita essent, lbens amplectebatur. Ita,que aegrotos dillgenlisatme curare, de eorum corpore non modo, sed de
eorum ettam relevando, animo soUicita ; senibus atque intfrmis, sai ipstus
immenror, f[aulari ; ostiariam agere, ac neiner, aist serene ac demisse
uultu, exciert ; coquinariam attem exercere ; vestes sarere laceras, vel
consumptas ; omnia denique, eliamks sordida atque onerosa, obre ministerna, guae sibi commissa essent, numquam renuit. Idque dum impigra sesmper, operosa ac vel laeta ageoat, eus mens a supermis rebus wn abstra.
hebatur, quandoquidem in omnibus Deum, omniaque in Deo cernere solleame
habebat.
Quotiescumque autem poterat Eucharistic adire tabernacuta, vet divinae Mairs, sacrae imagin s s stere, eidemque sua voa pandere suasque
intensissitas admore.re preces, id lam
n ltenler, lai
tm4pensa amorts impula
sione faciebat, ut luculentissime pateret, quamuis hoc in terrestri versaretur
exztlio, se tamen mente et animo in caelestibus habitare,. a. nihtI magft
excapere, quam ad perlectissima quaeque citato gradu scandere, ac se
suasque vires ad ea adipiscenda convertere. Peculiari autera pielats ardore
Sacratssatmumg Cor lesu et imnmaculatuma Deiparae Virginis Cor ditigebat;
ad eaque redamanda omnes, quoscu•mqe poterat, alloqumo atque ezemaplo
suo exitabat quam tmaxime.
Quamobream, cau ad mortatis suae
s
itae perueniset etitum, non mortem tremebunda oppetitt, sed laeta, sed hiAarts ; de Deo Sanctissimaeque
Virginfs patrocinto omnino [idens, postquam eius prodigiale uwmism este-
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Ces augustes enseignements se d6roulent dans des pages que, au fur et , mesure, le Souverain Pontife fait passer
a son cer6moniaire et qu'amplifient les haut-parleurs decid&ment A leur place en cet immense vaisseau. Tout aussit6t
le v6nerable cardinal-diacre, d'un ton lent et compassA,
chante sans la moindre modulation un Confiteor,, oi, dans
notre formule traditionnelle prend place la nouvelle sainte.
Le Pape bUnit ensuite l'assistance et comme nous l'annonce
Ie cardinal-fveque Tisserant, accorde dix ans d'indulgence
attach6s & la vejiration des reliques de la sainte.
L'heure de None suit. Pendant ce temps, on revet le Souverain Pontife de ses ornements pour la messe. A l'offertoire. suivant, le coutumier (rien n'est laiss6 a la moindre
improvisation), c'est, au tr6ne papal, la traditionnelle offrande & l'auguste cel6brant : cierges majestueux, pains 1legamment envelopp6s, barrillets de vin et d'eau, cages dorees
et argentees pour colombes et oise'cts divers. Ces presents
sont offerts par les cardinaux Salotti, Tisserant, Verde et
Canali qu'accompagnent en cortege le T.H. P6re, ses Assistants, et les pretres et clercs lazaristes de la postulation.
A l'l66vation et & l'ostension de 1'hostie. puisqu'il a'y a
pas d'orgue, des trompettes soulignent du haut de la conpole ce venerable moment de la messe.
A la communion, le Pape monte a son trane : c'est 1&
que, dans un mouvement toujours 4motionnant, on lii apporte les saintes especes qu'il regoit pieusement et d6votement.
Apres Pile missa est, le Pape donne enfin sa benediction. La messe est termin6e et les acclamations antiques de
la Schola retentissent. Le Pape a coiffc la mitre (le triregno), recoit alors du cardinal Tedeschini, archipr6ire de la
basilique, le traditiounel honoraire pour la c6r6monie. Montsur la sedia geslaloria, le Souverain Pontife retraverse lentement la basilique aux cris et applaudissements enfievr6s
de Passistance. II s'Bloigne dans le delire general aux sons
des trompettes d'argent, bien aigrelets pour un aussi vaste
cadre.
La foule se disperse, enthousiaste. Cette cohorte de
coeurs humbles, depuis de nombreux mois et semaines, a
v6cu pour ces heures et pens6 A cette messe. Elle repr6sente
la foule encore plus dense des absents que rambnent vers

nuatis

tremulisque manibus uUlmum

distribuere potutt

fcumwstantitbus,

erena atque arntdens ad Caelum evolavit.

Multa projecto sunt, quae nobis, si terrestrem Santee hulus Caetltis

fncotWaum titenta

studiosoque antmo meditamur, salutaerter imtIandi pro-

ponuntar ; attasoen id primum esto : nemini nempe, qut atmam Dei Ma-

trem sincere pfetate recolat, eiusque sanctisafmfs vestigifs inasstere pro facultate enilatur, eius validamt defuturam esse tutelam. vel praesentisaimum
defuturum aUdlixum. Sancta igffur Catharina Labourd ezemplo svo ad incen-

sam actuosamque eiusmnodt prelatem nos odhorlalur omnes : cutus quitteln
adhortationt

si volenter operoseque respondebimus, lacitts prolecto par-

detur nobis ad virtulem tIer. facilor atque epedlttor ad caelestem baUtatemn

nobit

erit ascenes.

Amen.
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cette coupole les ondes de la T.S.F. ; elle s'unit a ces personnalites que mentionnent et essaient d'6num6rer les colonnes de I'usser'vaore romano.
C'est un fait d6sormais etabli, Catherine LabourB est
sainte. La cornette de la charit6, celle de la Filie de Vincent
de Paul, est exaltee et glorifiee, cela demeure le sens profond de la f&te. Bien plus haut que les visions surnaturelles,
le Pape le disait il y a un instant, ce qui demeure, ce que
Dieu r6compense eternellement, c'est le d6vouement, c'est la
charite humble et inlassable, c'est I'amour cache et profond. Exallavil humiles Dominus.
Le lendemain, 28 juillet, en la cour Saint-Damase, c'est
de nouveau I'afflux convergent des pelerins. Ils vie!nent
voir encore et Bcouter le Pape. Le voici qui, & I'heure dite,
et par un discret ascenseur, descend do ses appartements.
La blanche apparition suscite instantanement Ienthousiasme de taut de ceurs qui attendaient ces heures et minutes
fortunees. C'est alors pendant une demi-heure le discours
du Pape. Deji, plusieurs fois reproduit, les Annales se doivent de donner le texte de ces paroles augustes, prononcees
en frangais, et sans recours a la moindre note, et d6bitees
par une m6moire admirablement fidele.
Munis de ces enseignements, vers tous les pays, les pelerins peu apres s'en retournent. Enfants de Marie, Filies
de !a Charite, cmurs ardents, emporteront dans toutes !es
langues et sous de nombreux cieux, le souvenir emolionnant de ces journ6es inoubliables, si pleines de lecons.
A nouveau, 6coutons le Pape, il nous parle et nous e•iseigne.
D's les premieres pages de son incomparable chefd'euvre, I'auteur de l'Imitation de Jesus-Christ laisse tombet de sa plume cete lejon de sa propre expdrience, ce secret de sa paix sereine et communicative : a Veux-tu apprendre et savoir quelque chose d'utile ? Aime a dire ignor I n (1. 1 c. 2). Ama nesciri ! Deux mots prodigieux, slupifiants pour le monde qui ne comprend point, bdatifiants
pour le chrldien qui sail en contempler la lumiere, en sawourer les d.lices.
Ama nesciri ! Toute la vie, toute l'dme de Catherine Labourd est exprimde dans ces deux petits mots.
Rien pourtant, mime de la part de la Providence, ne
semblait lui dicter ce programme : ni son adolescence, durant laquelle la mort de sa mere, la dispersion des crtds
avaient fail reposer sur ses paules d'enfani toute la charge
du foyer domestique ; ni les edranges voies, par lesquelles
elle doit passer pour rdpondre d sa vocation et triompher
des oppositions paternelles ; ni celte vocation mdme d la
grande et vaillante phalange des Filles de la Charitd qui. de
par la volontd et suivant I'expression pittoresque de saint
Vincent de Paul, ont a pour clolfre, les rues de la ville; pour
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cldture, I'obdissance ; pour grille, la crainte de Dieu ; pour
voile, la sainte modestie. D
Du moins, scmblerait-il, sa retraile el sa formation dans
le Seminaire de la rue du Bac favoriseront son recueillement et son obscuriti ? Mais voici qu'elle y est l'objet des
faveurs extraordinaires de Marie, qui fail T'lle sa confidente et sa messagbre. Si encore il s'&tait agi sculement de
ces hautes communications et visions intellectuelies, qui
dlevaient vers les sommets de la vie mystique une Angele de
Foligno, unek Madeleine de Pazzi, de ces paroles intimes,
dont le ccaur garde jalousement le secret ! Mais non ! Une
mission lui est confiee, qui doit tire nont seulement transmise, inais remplie au grand jour : reveiller la ferveur attiedie dans la double Compagnie du Saint de la charilt ;
submerger le monde tout entier sous un deluge de petiles
mtdailles, porfeuses de toulte les misdricordes spirituelles el
corporelles de 'linmaculde ; susciler une Association pieuse
d'Enfants de Marie pour la sauvegarde et la sanctificolion
des jeunes filles.
Sans aucun ietard, Catherine s'est adonune d l'accomplissement de sa triple mission. Les doleances de la MIre
de Dieu ont Wld entendues et l'esprit du saint Fondateur a
refleuri alors dans les deux communautds. Mais, non moins
que par sa fiddlit6d
Iransmettre le message, c'est par sa
constance a y rdpondre elle-meme que Catherine en a procur4 l'efficacilt, metlant sons les yeux de ses Scurs, penda"t pres d'un demi sihcle, le spectacle saintement contagieux d'une vraie fille de saint Vincent, d'une vraie Fille
de la Charitd, joignant a toutes les qualitds humaines de savoir-faire, de act, de bontO, les vertus surnaturelles qui font
vivre en Dieu, c celle puretd d'espril, de cceur, de colonti,
qui est le pur amourr.

La medaille, dont Marie elle-meme avait parld a sa confidente a dl frappJe et rdpandue par millions dans tous
les milieux et sous tous les climats, oiu elle a did dhs lors
l'instrument de si nombreuses et extraordinaires faveurs,
aussi bien corporelles que spirituelles, de tant de gudrisons,
de protection, de conversions surtout, que la voix du peuple,
sans h6siter, I'a aussildt appelde ( la medaille miraculeuse ,.
El I'Association des Enfants de Marie I Nous sommes
heureux de la saluer tout entiere en vous qui la reprisentez
ici, IrWs chires filles, en rangs pressds, et de le faire prdcisdment en ce temps, oik elle vient a peine d'achever dignement le premier siecle de son existence. En effet, ii y
a eu,
le mois dernier, tout juste cent ans, que Notre Preddcesseur
Pie IX, de sainte mdmoire, ratifait son acte de naissance par
le rescrit du 20 juin 1847, lui confirant I'rection canonique
et lui accordant les mdmes indulgences, dont jouissaient
alors les Congregations Mariales (Acta Apostolica ingratiam
Congregationis Missionis, Parisiis 1876; p. 251-254).
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Comme vous deves i'apprdcier et l'aimer, tant pour le
bien que vos aindes et vous-mdmes en aves ddja regu, que
pour celui qu'elle vous met en mesure de faire autour de
vous I Or, ce bien immense se manifeste clairement pour
peu que l'on considbre d'une part. le besoin auquel elle rdpond el qui la rend souverainement opportune, pour ne pus
dire impdrieusement ndcessaire, el d'autre part, les fruits
abondants qu'elle a ddjd porlds au cours de cette dtape centenaire.
La Seur Labourd le comprenait ce besoin, elle le sentail
profonddment en son ceur ardent de zdle et de charitd. Elle
compatissait aux pauvres enfants du quartier de Reuilly, 4
ces petites, ces loules petites - meme de huit a douse ans !
- qui s'en allaient travailler et quit trop souvent, hElas I se
perdaweni dans les fabriques, en contact permanent avec
I'ignorance et; la corruption de leurs compagnes. Ces tendres victimes avaient besoin d'air pur, de lumiere, de nowriture spirituelle. On en a pitid ; on ouvre pour elles un patronage ; on leur enseigne le catichisme ; notr. sainte distribue 4 profusion la mduaille miraculeuse. Si utile, si prdcieux que tout. cela soil, elle ne s'en contente pas tant que
l'Association n'y est pas formee pour 'appui mutuel, pour
la direction religieuse et morale de ces enfants, suriout pour
les abriter sous le manteau maternel et virginal de Marie.
Depuis, queis developpements I Qui ddnombrera ces
.aintes phalanges d'Enfants de Marie au voile blanc comme
te lis, et dont le nom seul parait dij4 apporter avec lui
comme une brise fratche toute parfumde de pureti et de
pietd ?
Les temps oni changi : enlendez-vous dire dans votre
entourage, et 'on semble vouloir insinuer par la que celui
des choses d'hier est passd ; qu'elles doivent ceder la place
i4 d'autrcs plus nbuvelles.
Oui, sans doute, les temps ont changd. L'instruction, 'instruction profane du moins - est plus diveloppde en
extension, sinon en 'profondeur, qu'd l'dpoque de Catherine
Labourd ; la legislation sociale s'est occupde davantage, et
fort louablement, du sort des enfants et des jeunes -filles,
les arrachant a l'esclavage dun travail prdcoce disproporlionnd 4 leur sexe et 4 leur dge ;, la jeune fille a dtd affranchie ou s'est affranchie elle-mAme, de quelques servitudes,
de beaucoup de conventions et de convenances plus nombreuses encore. Sans doute aussi, sous l'influence de
I'Eglise, d'heureuses transformations se sont progressivement oblenues, qui ont favorisd la solide education, la saine
activitd, la lg9 itime initiative de la jeune fille chrdtienne.
C'est vrai, tout cela a changd. Encore 'faut-il reconnattre la
part qu'ont eue d ces changemenis les institutions catholiques si multiples et si varides.
Mais, sous cette evolution que personne d'ailleurs ne
songe 4 contester, certaines choses, les principales, demeu-
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rent permanenies, 4 savoir : la loi morale, la misere humaine consequence du pichd originel et, en connexion avec
ces donnaes immuables, les bases fermes sur lesquelles doivent ndcessairement s'appuyer la sauvegarde de cetle lot
morale, les conditions essentielles des remtdes 4 ces mi- .
seres.
De fail, bien que voire situation priviligide d'Enfants
de Marie .vous metie, grdces & Dieu, a l'abri de la trisle expdrience de la plupart, vous ne pouvez quandmmme ne pas
connattre le monde au sein duquel vous vivez. Or, les temps
vous semblent-ils tellement changds que les pdrils qui vous
guelent soient moindres qu'autrefois ? L'ignorance etait
alors fort rdpandue ; l'ignorance religieuse, la pire de toutes, est-elle aujourd'hui moins profonde ? n'a-t-elle pas
plutdt envahi, au contraire, des foyers, des fatmilies, oZi la
religion diait jadis en honneur et aimde, parce que connue
et intelligemment pratiqu&e ? Qui oserait affirmer que les
rues, les kiosques de journaux, les charrettes et les vitrines
de librairies, les spectacles, les rencontres fortuites ou les
rendez-vous combinds, que le lieu mrne du travail et les
transports en commun offrent moins d'occasions dangerenses qu'il y a cent ans, quand elles faisaient trembler Catherine Labourv7? Et le soir venu, le retour 4 la maison as-'
sure-t-il autant qg'alors cette intimit de la famille chrdtienne, qui rafraichissail, purifiait et reconfortait 'le coar
aprbs les digoztls ou les faiblesses de la fournme ?
A ces maux, quels remedes, d cette almosphere malsaine quelle hygidne opposer ? Ici encore, les modalitis peuvent et doivent changer pour s'adapter, au jour le jour, a
celles de la vie actuelle el aux circonstances ; elles pourront el devront varier aussi pour ripondre aux aspirations,
aux tempdraments, aux aptitudes, qui ne sont pas, en toutes,
les memes. Mais au fond : Associations on Pietises Unions
d'Enfants de Marie, groupes d'Action Catholique, Congrdgations de la Sainte Vierge, Confreries et Tiers-Ordres, qud
trouve-t-on d1sinon les dlments essentiels de toute hygikne
et de toute thdrapeutique morale ? Une doctrine religieuse
consciencieusement approfondie, une direction spiritueUe
suivie, la pratique frdquente des sacrements et de la priere,
les conseils eclairds et les secours assidus de directrices expdrimentles et devoudes, et puis la force si puissante de l'Association, de l'union fraternelle, du bon exemple, tout cela
sous le patronage sous la conduite, sous la protection ferme
et vigilante en mime temps que misericordieuse de la Vierge
Immaculde. N'est-ce pas elle-mdme qui a expressdment
voulu et inspire I'cwuvre, dont Catherine Labourd a &dt d'abord la confidente et la messagbre, puis la propagairice et
lactive ouvriere ?
Pour rdaliser les trois demandes de Marie, notre Sainte
a prid, elle a lulld, elle a peind sans reldche. Tout le monde
Jtait tdmoin de cette realisation ; tout Ie monde en parlait,
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tout le monde savait aussi, vaguement du moins, de quelles
faveurs celestes une Fille de la Charitd avail tJd 'objet, et
les grandes choses que la Mere de Dieu avail failes par son
ministere. Mais cette privilegie, celle mandataire, cette
exdcutrice de si vastes desseins, qui itait-elle ? el quel tlait
son nom ? Nul ne le savait, hormis son confesseur, ddpositaire de son secret. El cela a durd pendant quarante-six
ans sans que, un seul instant, le voile de son anonymat fit
souleva I
Ama nesciri ! Oui, c'est bien cela : elle aime d'dtre ignore ; c'est sa vraie joie el son intime satisfaction ; elle la
savoure avec ddlices. D'autres qu'elle ont refis de grandes
lumieres, ont dfl chargdes de grands messages ou de grands
rdles, et sont demeurdes dans l'ombre ou s'y sont rdfugides
au fond d'un cloitre, pour fuir la lenlation de vaine gloire,
pour gotWer le recueillement, pour se faire oublier : des
grilles les ddfendaient, un voile 6pais ddrobail leurs traits
aux regards, mais lear nom courait sur toutes les lsvres.
Elle ne s'est point retirde ; bien au contraire, elle continue
de se ddpenser d longueur de journmes parmi les malades,
les vieillards, les Enfants de Marie ; on la volt, on la coudoie 4 toute heure, d tous les carrefours ; elle n'a pas a se
cacher ; on ne sail pas que a c'est elle ) ; elle n'a pas d faire
oublier son nom : tant qu'elle vivait, il e6ail inconnu !
Quelle legon a l'orgueil du monde, d sa fringale d'ostentation I L'amotur-propre a beau se dissimuler et se donner
les apparences du zsle ; c'est lui toujours qui, comme jadis
l'enlourage de Jdsus, souffle 4 l'oreille le ccManifesta teipsum mundo ((Io. 7,4). Dans l'obscurite ou, quarante-six ans,
elle a vecu, poursuivant sa mission, Catherine Labourd l'a
merveilleusement et fructueusement accomplie.
L'heure est venue'pour elle, annoncde par I'Apdtre :
a Vous etes morts et votre vie est cachde avec le Christ en
Dieu. Quand le Christ, votre vie, apparaftra, alors, vous apparattres aussi avec lui, dans la gloire ) (Col. 3 3-4.)
Dans la gloire ois elle resplendit en pleine lumiere 14haul pros du Christ et de sa Mre, dans la gloire dont elle
rayonne ds ici-bas oi elle avail passd, ignorJe, elle continue d'etre la messagbre de I'lmmaculde. Elle Vest pres de
vous, Prdtres dde la Mission et Filles de la Chariti, vous stimulant A la ferveur dans votre sainte vocation ; elle l'est
prJs de vous Enfants de Marie qu'eUe a lant aimdes et
dont elle est la puissqnte protectrice, vous exhortant 4 la fiddlitd, d la pidtd, 4 la puretl, d 'apostolat; elle Vest pres de
vous tous, pdcheurs) malades, infirmes, affligds qui leves
Tes yeux en rdpdtant avec confiance lfinvocation :
0 Marie, conue sans pichM, pries pour nous qui avons recours d
vous. n Par son intercession, les plus abondantes faveurs
pleuvront sur wus d qui, de tout cceur. Nous donnons,
comme gage des grdces divines, Notre Benddiction Aposlolique.
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LE FILM MONSIEUR VINCENT
(novembre 1947)
Prepar6 depuis plusieurs mois, ce film, 6vocateur de la
figure et de l'ceuvre de saint Vincent de Paul, a pu enlin
sortir, en novembre 1947, non sans surmonter difficults et
entraves.
Le public - c'est-A-dire nous ious, Iýcomme ailleurs ne peut se rendre compte de l'envers du d6cor et des procedes du metier. Quoiqu'd en soit, voici done ia bande qui
se pr6sente A nous. L'accueil lui a dt et. Lui- demeure fort
sympathique : succes general et universel dans son ensemble. Tout dans le film : sc6nario, pcrsonnages, episodes
choisis concourt A donner une impression, a laisser une
image, un souvenir qui ne trahisse pas la grandeur du
bhros.
G'est, en definitive, la comprehension, I'estime, l'amour
du pauvre que d6couvre saint Vincent de Paul. Deux on
trois scenes sont choisies pour nous mettre en presence de
Monsieur Vincent, Le voici a Chitillon ; ii arrive en sa
paroisse, conquiert rapidement et de haute lutte une opposition et une incomprehension generale qui accueille le
nouveau cure. Au bout de quelques jours, il retourne tout
son monde, saisi par cette charite que n'effraie pas le spectre de peste qui claquemure un chacun.
Le voila & Paris. Vincent fait la connaissauce de la misere noire et lout ensemble de la valeur morale de ceux. qui
souffrent A longueur de vie. Ce contact avec la pauvret4 lui
cheville au ceur la comprehension du misrreux. II partage
les dures conditions du logement et communic A 1'existence
des humbles de ce monde ; il constate la rude situation des
h6pitaux ouf maladies et sanies s'entassent sordidement.
Vincent en est emu tout le premier, mais son genie d'organisation lutte sans retard contre ce mal affreux et 6crasant.
11 touche du doigt la mis6re de 1'enfant trouv6, I'incomprihen.sion qui, malgr6 son innocence personnelle, le saisit a
son debut dans la vie, et le marque comme fruit du phchb.
Sans jamais se d6courager, il lutte contre cette conception
peu chr6tienne : le vice est detestable, mais !es malheureux
sont. A secourir et aider. Vincent ne tombe pas pour autant
dans la sensiblerie et sait comprendre et pardonner, meme
l'incomprehension du prejuge.
Dans ce film ou tout redit et suinle 'amour du pauvre,
pas un de ces baisers, tout en charnelle sensibilite, que prodigue partout l'Ncran. Vincent aime d'abord par l'esprit, il
le prouve ensuite par un d6vouement effectif, ayant au cceur
la r6elle compassion du pauvre et se d6pensant pour lui.
C'est un sentiment profond, viril ; mWme pour l'enfant
trouvd, m6me pour le bb6b innocent qui n'en a cure, pas
une fois Vincent ne traduit, par un baiser, sa profonde et
comprehensive charit6.
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De la copieuse litt6rature qu'a suscith ou nime parfois
indirectement pay6 ce film, voici quelques lignes qui traduisent l'admiration gen6rale, et que1ques autres, qui essaient
de comprendre et analyser un incontestable succes.
Monsieur Vincent est plus qu'un beau film...
Nous voici dans la France de l'an de grdce 1617. Des
l'arrivde de Vincent de Paul a Chdtillon, village dont il est
le nouveau curd, c'est la grande solitude de la Charild qui
commence. Mais bientdt le prdtre a conquis ses paroissiens
hostiles. Un vdritable magndtisme dmane de ses yeux brilants, de sa volonid inflexible, de sa douceur, de son appdtit
de conquwte spirituelle. Car Monsieur Vincent est un conqudrant de bonne race, et sa puissance apostolique est prodigieuse. Ainsi nous percevons d'emblde le contrepoint qui
rend comple de loute la vie de saint Vincent de Paul :
triomphe's apparents dont cette vie est jalonnde ; solitude
morale ou s'enfonce un homme que tourmente le mal de
. 'infini...
De nombreux dpisodes vont se derouler, nous apportant
la confirmation de ce qui nous est d'abord suggdrd : Monsieur Vincent et les Gondi ; Monsieur Vincent d la cour, puis
chez lillustre cardinal, due de Richelieu ; a bord de la galore Rdale ; dans les ruelles et les taudis de Leffrayante misdre ; 4 l'Hutel-Dieu ; aupres du chancelier Sguier et de
la reine Anne d'Autriche ; auprds des pauvres.
Deux scenes valent particuliErement d'dtre ddcrites.
En premier lieu, celle qui oppose Monsieur Vincent aux
femmes d'ceuvres qui prdtendent 'aider. Saint Vincent de
Paul s'avance au milieu d'elles, appdorant un enfant trouvt.
1I se heurte A des visages butss. i1 ddpose le bdbt criard sur
une table et regarde ces visages de femmes. 11 considere les
grandes dames scandalisdes, les bourgeoises qui pincent les
lhvres, puis, l'une apres l'autre, les filles du peuple dont il
attend beaucoup. Aucune d'entre elles ne consent a l'aider
dans le sauvetage de I'enfant trouvd. Elles baissent les
yeux : Mais regardez-moi, s'dcrie-t-il du fond de sa solitude. Faites-moi au moins l'aumdne d'un regard. Pas de rdponse. Comprenant toute la force des prdjugds de son temps,
Monsieur de Paul hoche la 1tte, accabld du poids de sa charitd. Alors, je n'y arriverai jamais, je n'y arriverai jamais...
L'une des personnes prdsentes, Mme Goussault, tente d'expliquer le point de vue gndral. a Dieu veut que cet enfant
meure, peut-dtre, Monsieur. C'est 'enfant du pichd... » Mais
Vincent se redresse : Quand Dieu veut que quelqu'un meure
pour racheter le pech6, c'est son Fils, Madame, qu'il envoie...
L'autre scene nous conte la rdvolle des malades de
Saint-Lazare. On imagine mal la grande pitid des Adpitaux
de cette Apoque. Six hommes entassds dans un lit, et les
lits encombrant des pieces fdtides et glaciales oi pourrit
I'humanid. Quand un homme occupant une place dans un
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lit, se meuri, dix larves humaines grouillent autour de son
.agonie pour se disputer cette place... Un jour que Monsieur
Vincent vient d'edre appelU ailleurs pour affaire urgente, la
bagarre s'idend d tous les malades d'une vaste salle qui
s'emplit de hurlements sauvages. Mme Louise de Marillac,
desireuse d'aider Vincent de Paul el ses acuvres, se trouve d
ce moment dans la salle. Horrifide, elle voit mrnter vers
elle une maree de faces aux yeux caves, de moignons saignants comme des viandes, de mutilds, d'dtres difformes, de
visages 4 ce point creusds de souffrance et de haine qu'ils
rient d'un rire de Idles de morts... Vers Monsieur Vincent
qui revient, elle se prdcipite : Cette foule est effrayante !
J'ai peur des pauvres ! dit-elle, 4 demi pdmde de frayeur.
El cependant le pritre regarde les gueua avec amour : ls
soot terribles, n'est-ce pas, Madame, tous ensemble, comme
la justice de Dieu qu'ils proclament impitoyable ! Nous autres, nous trichons avec nos vetements decents. Ces haillons, ces horreurs, ces maladies, ces maigreurs oh luisent
des regards de loups : ce sent des hommes ! Ils sont durs
aussi, injustes. Mais il faut les servir comme nos maitres,
tout de meme, et les aimer.
On ne peut sdparer Pierre Fresnay, 'acteur gdnial qui
personnifie Vincent de Paul, du dialogue que Jean-Bernard
Luc et Jean Anouilh ont mis dans sa bouche... Ecoules bien:
Avant de songer a sauver leur Ame, il faut donner aux
pauvres une vie qui leur permette de prendre conscience
d'en avoir une.
Nous voici chez le chancelier Sdguier. L'homme d'Etat
nest pas content de Monsieur de Paul qui devient encombrant :La charit6, s'dcrie le chancelier, eest vous qui l'aves
inventbe, oui... Autrefois ce n'Wtait qu'une vertu. C'etait parfait... El avant vous aussi, Monsieur, il y avait des pauvres... Mais ils n'empkchaient pas les honnetes gens de dormir. A present, ii y en a partout !
Et maintenant nous voici dan- les appartements privds
de la reine Anne d'Autriche : J'ai si peu fait, Madame, dit
Vincent de Paul, qui est le confident de la reine.
- Et nous, Monsieur de Paul ? rdpond-elle. Entre la
petite infante que j'ktais et cette vieille reine, lourde de
gloire et de bijoux qui rave en ce moment en face de vous,
1 me semble qu'il n'y eut qu'un grand songe vide... Vous
qui n'avez pens6 qu'A donner, sentez-vous, au seuil de la
mort, ce grand trou vide, vous aussi ?
- Oui, Madame, je n'ai rien fait.
- Que faut-il faire alors, Monsieur, dans la vie, pour
faire quelque chose ?
Saint Vincent se ldve avec effort, car il est vieu, et it
rdpond simplement : Davantage.
Puis il prend conge. Dans le carrosse qui le rambne
Saint-Lazare, it est pris d'un malaise. Mais il se ressaisit dd

-

45 -

temps pour apercevoir un malheureux dlendu sur le pavy.
C'est la faim, dit-il. Ordonnant au cocher d'arrtier la voilure, it descend el veut hisser 4 l'intdrieur du carrosse le
corps de l'homme dvanoui. Cet effort acheve de l'ppuiser.
Le ddnouement approche. Rentrd & l'hdpital, Monsieur
Vincent devine que son heure est venue. It sc refuse d 7ecevoir quiconque : J'ai peur d'avoir. ce soir, une autre visite
A attendre... 1 leve les yeux vers le crucifix et murmure :
Oh ! mon Dieu, voudriez-vous qu'enfin je vous retrouve ?
Voudriez-vous enfin m'appeler au repos ? Mais croyezvous, que j'aie deja le droit de me reposet ? J'ai si peu fait !
Apres une action de grdccs, il fait venir Jeanne, la nouvelle File de la Charitl, presque une enfant, et qui denain
va aux pauvres pour la premibre fois. Jeanne, lui dit-il, tu
verras bient6t que la charite est plus lourde A porter que le
broc de soupe et le panier plein... Tu es la petite servante
des pauvres... Ils sont tes maitres, des maitres terriblement
susceptibles et exigeants, tu verras... Ce n'est que pour ton
amour, pour ton amour 'seul, que les pauvres te pardonneront le pain que tu leur donnes.
Tel est ce film. Nous avions eu djad le PNre de Foucauld, Notre-Dame de la Mouise, les Anges du pech6, d'autres omevrest encore, qui exerfaient sur nous tn appel vers
une vie plus haute. Mais ces rdalisations, dans leur diversitd, ne prhsentaient rien de comparable 4 Monsieur Vincent.
II s'agit ici de Vincent de Paul, titan de la charitd, genie de la misfricorde et de l'amour fraternel. Mais il s'agit
surtout de l'dternel amour, l'amour guetteur d'un Dieu m6connu, crucifid, bafoud, trahi par les siens.
Monsieur Vincent est le premier film vraiment apostolique qu'il m'ail t1ddonnd de voir. Le premier ouvrage cindmatographique dont le texte et I'image suscitent irrisistiblement I'examen de conscience et le retour sur soi-mdme.
La portde d'un tel film est tmmense. Elle est sans limite.
D'autant plus que la valeur esthtlique en est grande, que
la mise en scene de Maurice Cloche, dans sa discretion, est
de premier ordre, et que I'opdrateur Claude Renoir est le digne descendant d'un de nos plus beaux peintres frunpais...
Monsieur Vincent, film chrtiien, est un lieu de'pelerirage qui troublera le coeur des foules. Un livre d'images encore, marqud du plus haul signe, oiA viendront rdver dix
millions d'hommes. D'excellenls esprits demandaient au
septibme art une euvre qui fut 4 la fois magnifique dans sa
forme et chretienne dans son inspiration. Voila, je pense,
I
qui est fail.
(Etudes, decembre 1947, 386-389.)
Michel DE SAINT-PIERRE.
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t-rtes d'aulres plumes ont appuy A ir'encontie sur certaines dUticiences que soulignait un esprit chagrin on critique : sacrifice de l'histoire, ici et la quelques inexactitudes,
certaines voulues et d'autres insoupgonn6es. On a parle des
theses demagogiques du dialogue. 11 y a un pen de cela sous
la plume Apre et parfois fielleuse de Jean Anouilh : l'auteur a ses idWes et profile habilement du grand cour de
Vincent pour prkcher le droit de la misere sur l'aide du
riche, sur le secours du grand. Monsieur Vincent, ajoute-ton, est vide de son christianisme... Peut-etre, mais en apparence seulement car l'optique du cinema n'est pas celle du
sermon on du theatre catalogu6 6difiant. On retient de ce
film, et c'est general, une impression : l'amour, le service
du pauvre ; le don d'une vie. C'est la lecon qui enchante et
empoigne ; c'est ce qu'on vient voir et chercher au cours
de ces deux heures de projection ; c'est au fond le charme
et la valeur de cette bande couronnee A la Biennale de Venise et lauratL 1947 du film de France.
Tous les personnages sont sacrifibs A Monsieur Vincent... G'est exact et voulu comme sont dtales des ombres
pour faire ressortir la ligure d'un tableau. Ge traitement des
faits n'est pas du tout historique, ni humaincment vrai,
mais l'impression d'ensemble postule ce piedestal pour le
heros de la Charit6, de par ailleurs extrimemeut sympathique et conquerant.
a Le vrai litre du film, observe le P. Forestier, serait la
charild de Monsieur Vincent. II tiait l8gitime que l'on ne,
teuUlle dvoquer tous les aspects d'une vie Sqvi embrasse le
ciel et la terre. Saint Vincent de Paul a d'abord did un
homme de grande priere. El le film ne le fail pas asses sentir. C'est dans Lamour de Dieu que sa compassion pour la
misbre humaine prend toutes ses dimensions. Il faut savoir
qu'll a eld aussi, dans le domaine de 'action, l'artisan principal de 'Ecole franpaise de spiritualilt. II a fail passer,
dans les fails el les institutions, le meilleur de la pensde
de Berulle. Predication. Missions 6trangbres, sdminaires,
restauration de I'Episcopat, rien ne lui a dchappd.
Grdce i Pierre Fresnay, 4 son respect pour les 'onanes
psychologiques, I'dme du saint nous esl en partie revdlde.
Nous ressentons 'ardeur de la flamme qui le ddvorait.
Quelle recompense pour un grand artiste que cette reussite
paradoxale d'un Vincent de Paul authentique, vivant au milieu dun entourage de pure imagination.
Peu imporle la verit historique, me dit-on, puisque le
film fera du bien. Je pense que s'il avail et vrai, dans les
circonstances comme d ans esppril, it en aurait fail davantage.
El puis la verild, on ne saurait trop le rappcler au temps
que nous vivons, w des droits imprescriptibles
: elle est le
reflet de celui qui est. 1
(L'Anneau d'or, n' 19, p. 61-63.)
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Oui, vraiment, Monsieur Vincent est un film bouleversant. M. Pierre Fresnay y realise le miracle de faire revivre le saint avec justesse, avec veritd, malgre un contexte
oiN personnages et circonstances sont de pure invention :
accueil de ChAtillon-les-Dombes ; l'assembl6e des Dames
de la Charit6 ; l'incident des galeres ; la scene touchante
et parlante des enfants trouves ; les approches de la mort.
Et toutes les images du film, passent a c6te, a iencontre de
1Phistoire, malgre Coste a cuvre de haute valeur critique n,
observe justement et fortement le P. Forestier. Ce film a
une reussite morale et psychologique - un grand film, tout
a la gloire de Vincent de Paul.
Rdjouissons-nous, tout comme nous applaudissons a
l'euvre de Lavedan, venant avec RBdier et Renaudin, et tant
d'autres glorifier notre PNre.
Fernand CoMBALuzRa.
BERCEAU DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL
L'incendie de la nuit du 14 au 15 juillet 1947
Pen aprbs l'incendie qui a ravag. l'OEuvre du Berceau,
afin de preciser la gravitd du disastre, une circulaire aux
membres de lAmicale des Anciens Eleves de l'Ecole apostolique vint leur devoiler dans sa cruelle et sombre rialilC
l'itendue du sinistre.
Voici cette piece, sans liltrature, ce document historique dd d la plume ddvouse de M. Raoul Magenlie. Ajoutons
que pour restaurer les bdtiments et rendre possibles, les travaux urgents, le Supgrieur du Berceau de Saint-Vincent de
Paul a son compte cheque postal Bordeaux 94-89. La charitd
rincentienne se doit de veiller jalousement sur son bercesu.
F. C
Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, aodt 1947.
Cher Ancien,
Les journaux ont raconte delfaaon plus ou moins exacte
la terrible catastrophe du Berceau. Nous devinons que chacun de vous d6sirait un compte rendu plus familial et plus
precis.
Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1947, vers 23 h. 50. Seur
Vincent est r6veill6e par des cris. A travers la fum6e qui
dejh envahit sa chambre, elle apercoit de grandes flammes
soitant des- d6pendances, pros de la buanderie et tout pros
des flammes, penchee a la fenetre de sa petite chambre,
Mile Anna, la Hongroise du vestiaire des orphelins, qui, affolee, demande du secours et appelle sa voisine de chambre,
Mile Denise,.employee de la cuisine. Vite SeBur Vincent
passe une robe, sa cornette et court pieds nus A la cloche de
la grande chapelle pour alerter les professeurs. Elle prend
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une dchelle sous la marquise des cuisines et, aid6e de Lucien et Auguste, la porte sous la fen6tre de Mile Anna.
M. Feck arrive aussit6t et emporte la pauvre fille dans ses
bras. Les fiammes sont deji tres fortes et plusieurs metres
du btiment brolent par vent Sud-Ouest trbs violent. II faut
sauver Denise. M. Darracq monte, enfonce volets et fendtres, mais une 6paisse boutfte de fumee et de chaleur P'empcchent de p6netrer ; il appelle Denise, rien ne r6pond ! De
nouveau, il essaie de rentrer. Impossible, la chaleur est insupportable. Si Denise est encore 1, elle est certainement
asphyxiee, et il faut courir aux orphelins et aux vieillards,
aux orphelines, car le feu 1eche dij le batiment central.
M. le Superieur est suspendu au tel6phone. Les professeurs, les Sceurs et des voisins s'affairent deja au sauvetage.
M. Lavignasse, aid6 de Lacroix, et de quelques autres,
coupent a coups de hache, la charpente des d6pendances
apres le chais, ainsi la ferme et les ateliers seront sauvdb.
Les vieillards, un & un, sont sauves et mis en s6curit6.
Les Saurs des orphelins ont r6veill6 leurs petits et les
ont conduits tres vite chez Souas, oi ils passent en priant et
pleurant la plus terrible nuit de leur enfance.
Sceur Jeanne, au premier son de la cloche, a bondi et, a
peine habill6e, alerte la trentaine d'orphelines endormies.
Les grandes, apercevant les flammes, s'affolent et dans une
panique indescriptible,-au milieu de cris affreux : a Maman ! Ma Somur ! Mon Dieu, pardon ! ) tout le monde s'engouffre dans l'escalier central. Sceur Jeanne ne peut maintenir son troupeau qui s'6gaille dans le jardin, sur la route
jusqu'A l'auberge Laborde. Assez vite on les regroupera dans
une salle de I'auberge, ob, tout effrayees, elles prieront sans
cesser, les bras en croix, jusqu'& 3 heures du matin. A ce
moment, MM. Feck et Kesternich viendront les chercher.
Pieds nus pour la plupart, & peine vOtues, elles iront reposer un peu dans les dortoirs de 1'Ecole apostolique, dont les
6elves sont en vacances.
Scour Catherine, 6veill6e par Sceur Jeanne au moment
de la ruee dans 1'escalier, fait vite un tour de dortoirs et tWte
bien chaque lit. Les flammes s'engagent dejA violemment
par les feretres. Dans l'escalier central, la petite Denise
Gassiat, dix ans, affol6, grimpe vers le grenier. Effraybe
d' tre seule, elle allait se rouler dans une couverture et se
cacher dans un coin. Soeur Catherine la prend et vite la fait
descendre. Au bas de l'escalier elle rencontre la bonne vieille
Scur PWnicaut, refugide lI et .se demandant avec angoisse
ce qui se passe. Soeur Catherine la conduit lentement ches
Bouas.
M. le Superieur t61ephone toujours. Saint-Vincent de
Paul, qui a repondu tout de suite, ne regoit aucune r6ponse
de Dax.
A 24 h. 20, M. 1'Econome file sur Saint-Paul et Dax, alerter lui-meme les pompiers.

-

49 -

Le feu n'attend pas : la toiture du bAtiment central est
en flammes et aussi l'aile Nord des filles. Le vent tres violent couche les fammes vers la grande chapelle, par-dessus
la sacristie. M. Larrieu emporte le Saint-Sacrement chez
Bouas et l'enferme dans une armoire. Plus tard, devant la
menace d'incendie g6n6rale, 1'abb6 Monfouga, jeune diacre
du village, ancien du Berceau, l'emportera chez Lacroix, a
<<Gustuko Etchea ). Le sauvetage de la chapelle s'organise
l'aide courageuse et extrdct, en tres peu de temps, grace
mement d6vou6e de la population du village, les banes, les
confessionnaux, les harmoniums, les bois dords de Pautel,
lesstalles, le chemin de la croix, les statues, sauf les quatre grandes statues d'angles, tout est sauv6, ainsi que tout ce
qui 6tait dans la sacristie. La route de Buglose, depuis ches
Laborde jusque chez Lacroix, est jonch6e des affaires les
plus diverses.
Soudain une flammeche se pose sur une branche du
chine qui prend feu et laisse tomber des braises sur la toiture du hall des pOlerins, menagant les classes de 1'Ecole
apostolique. Un jeune homme et M. Darracq scient rapidement ia grosse branche. Le danger est- carte.
I h. 15. Enfin les pompiers arrivent. Nous sommes sauves i Mais Saint-Paul, qui a branche sur la piscine ne peut
arriver a faire fonctionner les pompes. Dax les aide, mais
les raccords sent d6fectueux, les tuyaux ont des ftites, les
moteurs sont trop faibles et les jets de lance ne portent
qu'a sil ou sept metres. Pratiquement, ce n'est gubre qu'a
2 heures que les pompiers sont en mesure de lutter efficacement. Les pompiers de Mont-de-Marsan arriveront, eux
aussi, vers 3 heures, inais, n'ayant apporte que 800 mbtres
de tuyaux ils ne pourront atteindre l'Adour et devront repartir sans avoir pu rien faire.
Un cri immense traverse l'horrible cr6pitement des
flammes : c La chapelle brile ! P Une flammeche a saut6
sur le clocheton, au pied de la croix. Toute faible, il suffirail d'un seau d'eau pour 1'6teindre. Les pompiers essaient
de dresser une longue Bchelle entre la sacristie et la net
des orphelines. Dix fois ils la hissent Dix fois elle retombe.
La lanterne tout entiere flambe. M. Lavignasse, impatient,
saisit 1'6chelle avec M. Demaitre et la dresse. Un pompier
veut monter mais ne peut atteindre le toit : le tuyau plein
d'eau, trop lourd, l'oblige deux fois a redescendre. II faut
courir fermer une vanne. Le d6me commence a prendre :
plomb et zinc fondent, d6couvrant la splendide charpente
de chene qui s'enflamme. Enfin, le tuyau est mont6, la lance
est en batterie sur le toit, mais, h6las I la courbe du d6me
empeche le jet d'atteindre le foyer trop haut et, consternbes,
impuissantes, des centaines de personnes assistent au progres terrifiant de l'incendie.
Furieux, le vent couche les flammes qui 16chent le Chene
et la maison de Ranquines. Par moment, de tout le d6me
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sortent des flammes de trente metres, dont le rougeoimeni
s'apercoit de 20 kilometres B la ronde. C'est alors un cripitement d'une violence inouie. Des 0tincelles et des brandons
enflammes s'envolent et tombent un pen partout. II y a
danger pour les paillers des fermes environnantes, jusqu'a
l'auberge du ( Bon Coin n, sur la route de Pontonx. L'angoisse est extreme. On arrose copieusement la maison de
saint Vincent et la sacristie. La nef du Seminaire est gagn6e
apres celle des orphelines. Alors, songeant a l'orgue, MM.
Darracq et Feck dressent eux-memes une 6chelle qui permettra de sauver la nef toute entiere.
Et pendant qu'interminablement le d6me brfle, la toiture des orphelins s'enflamme en face du chai. Heureusementý MM. Demaitre et Bedat montent dans ]e grenier, font
sauter les ardoises du toil et arrosent le petit foyer. Grace
A eux, I'orphelinat est sauv6 et meme 1'Ecole apostolique,
car pour celui qui connait la disposition des constructions,
il est evident que le feu aurait ais6ment saute du dortoir des
orphelins (ancien dortoir des Seurs), au dortoir du Seminaire, au-dessus de la chambre de M. le Superieur.
Comment ne pas signaler le devouement de toute la paroisse. Tout le monde 6tait 1l et tout le monde fut utile.
Ajoutons que tout le monde pleurait. Saint Vincent b6nira
ce devouement et ces larmes.
Vers 3 heures, il ne reste plus grand chose du bAtiment
central et de 1'orphelinat des filles. C'est alors que dans un
fracas effroyable et un feu d'artifice infernal, la poupole
tout entiere s'6croule dans le choeur et sur 1'auteL Un jeune
pompier de 22 ans s'arrete un instant dans sa terrible besogne, une grosse larme roule sur ses jones noires. Le surlendemain, quand il trouvera un instant pour se reposer, cet
ancien du Berceau, qui avail fait 15 sa premiere communion,
dira a sa mere : ( Quand la coupole a crofil, c'est mon
c(ur tout entier que j'ai. senti crotiler avec elle... a
A partir de 4 heures, il suffit d'une garde extremement
vigilante aupres des foyers ; ii semble hien que le reste du
Berceau est sauv6. A 7 heures, 1'6motion renaitra car la
piscine est vide et il faudra des heures avant que l'on puisse
installer un groupe de pompage A l'Adour.
Chacun s'affaire dans le d6sordre incroyable des objets
sauv6s. Les professeurs sont toujours l avec les Sceurs et
les enfants pour mettre de I'ordre. Beaucoup d'amis du village et de Dax pretent leur concours. Vous auriez reconnu
MM. Kesternich et Discamps, actifs et devou6s des le premier instant ; MM. Darracq et Feck, noirs de fum6e et jamais fatigues, vous anriez vu M. Larrieu, tout maigre, transporter des ballots trois fois gros comme lui. Entre deux petits trots affaires, Scbur Marie, notre bonne infirmiere, a le
temps de regarder saint Vincent, immobile et souriant, au
seuil de sa chapelle en ruines et de lui dire tout haut en
pleurant : , Oh ! saint Vincent, pourquoi ne vous 6tes-vous
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pas retourn6 tout a l'heure... regardez done maintenant vos
vieillards et vos petits. aSaur Cecile a retrouv6 du souffle
pour faire des travaux que le m6decin jugeait dix fois mortels. Toutes les Scurs participerent vaillamment & une remise en ordre sommaire de toutes les affaires dispersbes.
SoBur Supdrieure est partout, calme ot agissante, cachant
son chagrin, et encourageant tout son monde.
Trois jours encore il faudra veiller sur les d6combres
car le plafond de la cuisine tarde a s'effondrer tandis que
les cloisons du c6Wt pharmacie et grande infirmerie, brfClent
au moindre coup de vent. Les professeurs deja bien 6reintus,
veillent de trois heures en trois heures, de nuit comme de
jour, avec un des 616ves qui se sont taut d6vou6s : Laborde,
Lassalle, Dauvilliers Michel, Claris, Beygolian, l'abbe Monfouga est infatigable, et on peut toujours compter sur M. le
Cur6, l'abbe Tortigue, tandis que M. le Maire, M. Dufort, ne
quitte pas le Berceau du matin au soir, comme si c'dtait sa
propre maison qui aurait bral6.
Et maintenant que tout est eteint, faisons le bilan :
D6pendances : le bOcher, le a raccommodage n, la buanderie, le petit rlfectoire, le magasin a vivres, la centrale
d'eau, le frigidaire, la charcuterie et le chai sont totalement
an6antis. Actuellement, des prisonniers allemands abattent
les pans de murs.
.Le batiment central, c'est-&-dire : appartements de I'Evdque, parloir, cuisine, refectoire des Sceurs, cabinet de
Sour superieure, pharmacie, vieillards, infirmerie, ancien
dortoir des orphelins (transform6 en dortoir de Soeurs pour
la retraite : il y avait une quarantaine de lits tout prets),
est compltement brul6. 11 ne reste d'utilisable que les quatre murs.
II ne reste 6galement que les murs tres abim6s du pavilion des orphelmes.
La coupole de notre belle chapelle, ainsi que la net des
orphelines s'est completement effondrie. La net du S6minaire a 4t6 18gkrement entam6e.
Restent intacts :-la ferme, les ateliers, le pavilion des
orphelins, 1'Ecole apostolique, la lingerie (pres du verger),
en face du b&liment des filles, la sacristie et la maison de
saint Vincent.
Seul, faisant le tour des ruines, le Pere Pierre s'est arrdte entre Ranquines et la chapelle. Puisque la petite maison, coeur du Berceau, est toujours debout, puisque saint
Vincent sourit toujours et ouvre ses grands bras A toutes les
miseres, il faut repartir, ii faut maintenir le Berceau.
Cher ancien, dejk le Berceau est transform6 en chantier.
La rentree sera presque normale. Le travail, la charit6 et la
priere reprendront comme par le passe, plus fervents peutWtre, partant de cours plus 6prouv6s.
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Vous pourrez revenir. Si la coupole bleue au-dessus des
platanes n'est plus 1U pour vous chanter tant de souvenirs
pass6s, l'ancien Berceau demeure avec tout son esprit, celui
de vos maitres, celui de saint Vincent
Raoul MAGENTIE.

DE DAX A ROME
PELERINAGE DE SEIZE ETUDIANTS DE LA MISSION
(juillet 1947)
Parmi les milliers de pelerins de sainte Catherine, 'Osservatore romano, des le 27 juillet, soulignait le groupe de seize
Itudiants de la Mission, venus de Dax d Rome, en bicyclette.
L'information touristique.du grave journal du Vatican fit fortune et fut, par la suite, reprise bien des fois. Elle 6tait a peu
pres exacte.
Ces abbes, en jeune et moderne dquipage, firent une certaine
sensation dans Rome, oit l'on est plus habitu d
'impeccable
manteau ae cdrdmonie qu'au sac de campement et d la carriole
scout pour les quatre cents kilos de provisions de route. De cet
instructif pnerinage, avec ses mdrites, ses incidents, sa vie profonde, son enrichisgement spirituel, voici le Journal vivant, le
souvenir direct d piquer fraternellement dans les Annales, au
bas de I'apotlhose de sainte Catherine Labourd.
14 avril 1947. -- Reves et projets : A Dax, deux 6tudiants
de la Mission, un soir, b voix basse, dans une encoignure de
porte, s'abordent en un court et substantiel dialogue... Un large
r6ve est n6 ! L'audace en est grande ! mais its ont coniaance
en leur 6toile... et ce soir-lk, dans deux cervelles dilat6es jus-,
qu'a de prodigieux horizons, c'est une monlee immense de pelerins en marche...
Et ce furent les premieres dcmarches, les premibres tertatives, les premieres illusions, les premieres d6ceptions, et
aussi les premieres... joies... Des echecs, mais aussi des certitudes ! Peu a peu, au cours de trois mois d'angoisses et d'esperances, I'Equipe se forme. Elle connait I'histore des soufflets
au frormage... elle cherche lougtemps sa voie,. avant d'aboutir,
a la sfabilisation de la dernibre heure.
Et maintenant :aoft 1947), le film s'est arretW I Immobile
lendenain d'exaltantes journdes... Le reve n'est plus devant, it
est derrii're. II est tomibe dans ie passe. tHeures inoubliables. malgr6 les petilesses inhdrentes qui, dans le silence de la mddita-#
lion, dans une indispensable maceration spirituelle, se dilate-.
ront a la mesure p!iniere de leur signification...
Nous voulions ddcouvrir Soeur Catherine, d6couvrir la terre
des saints et des martyrs, toucher le rythme e'ernel de 1'Eglise,
L !ajointure organique de l'immense corps chrdtien... Tout cela
nous a et6 donne !
Un dernier devoir nous reste. Un devoir de lourde recon-.
naissance envers ceux et celles b la coniprehension et a la bontu.
desque s nous devons ce pelerinage.
Nous pensons tout spicialement A M. Robert, & M. Milleville,
a M. Sabin, qui ont rendu possible une telle espdrance..., a tou-
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tes les nombreuses Filles de la Charite des maisons de Dax,
Toulouse, Grammont, Montpellier, Sete, Bordeaux, Montceaules-Mines, qui se sont intdresse si effectivement & notre reve I
A nos chers confreres d'au-delk les Alpes qui nous ont rappelW
par leur magnifique hospitalitd que la faumlle Vincentienpe est
une grande et splendide rdalitd.
Notre reconnaissance, nous voulons un peu la concrdtiser :
et c'est le sens de cette modeste relation.
NOTIE PIIEItE
(Sur l'air de Saint-Hubert.)
Seigneur Jesus, en partance pour Rome,
Comme autrefois Pierre et Paul, vos Routiers,
Faites de nous vos Temoins pros des hommes,
Rendez-nous dignes de nos devanciers...
- Donnez auz corps Santd et Endurance,
Dans la Franchise et la Virilitr,
Donnez aux cwurs souriante Patience...
Par-dessus tout, donnez ia Charite !...
Vierge Marie, Maternelle Patronne
Des voyagefirs partis sous tous les cieux,
Tes Pelerins sont en route pour Rome,
Guide-les purs, unis, toujours joyeux I
- Et donne-nous, 6 Donce et Tendre Mare,
De posseder un jour la grande joie
Qu'a notre Saeur 'lu donnas sur la terre
Au ciel te voir, au Ciel etre avec toi L...
Donne seccurs a ceux qui nous aiderent,
Protege tous ceuz qui nous recevront,
En leur honneur monteront nos privres,
Rpands sur eux tes plus brillants Rayons...
- Et donae-nous, Pelerins sur la terre,
D'dtre toujours plus unis d ton Fils.
.. Lors vers Dieu jaillira notre priwre
a Tout est d nous et noms scmmes an Christ ! i
Pinacotheque !...
Rom'eo I L'Equipe s'aligne derrire le fanion.
M. Sabin, le Pare, - notre aum6nier et chef tres comp6tent
de la Commission touristique, est certainement devant, k
I'avant-garde 1 II trottine, all6gre, de sop pas vif qui seme teut
le monde. II va consciencieusement, immobiliser les trains et
Ite hAteaux en partance.
M. Gibert, aum6nier en second. La basse fondamentale de
notre chorale. Assure fiddlement 'a messe aux retardataires.
Fr. Acin, boute-en-train de l'Equipe I n'a jamais perdu la
Sface n mmme dans les situations les plus critiques ! A d6fendu
devant 1'economat les besoins vitaux du Groupe, et connat parfaitement la gdographie hydrographique de I'Italie..
Fr. Vansteenkiste, dit Fr. Maurice, Service liturgie service
sante, archiviste des plus pr6cis et des mieux ilocumenes.
Fr. Causse, service liturgiue, responsable de notre a mystique n, doit forger notre spiritualite du Groupe, un de la preiuere heure..
Fr. Biviire, finances et ravitaillemenl ; un gros mnroceaL.
ua pilier du groupe I
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Fr. Mur. chef de la chorale, I'agent le plus actif de la rea.
lisation ; y a-t-it depense son trimestre ? L'Equipe lui doit
beaucoup.
Fr. Lamaze, journaliste. exactitude et prdcision... s'est specialis6 dans I'enregistrement des mots d'esprit.
Fr. Dupont Michel, service santd, toujours pret & des services suppl6mentaires, A de surerogaloires corvdes.
,
Fr. Hubert Lignee, service malades n, a servi de cobaye &
Fr. Maurice, a Sieur Emilie et a Socur Justine du Transtdvere ;
a manqud d'y passer, a perdu sa canne quatorze fois et demie,
ddvouement assure.
Fr. Pierre Lign6e, caporal serre-file, a eu des idWes originales ; campeur dilettante, mais dCvouement & toute dpreuve.
Fr. Oiler, a lancd un soel d'avril, i'id6e 'du pelerinage. Fut
I'me de la prdparation ; est rentr6 dans le rang apres Vintimille. La tWte et le coeur.
Fr. Mora. service touristique ; malgr6 un chOmage relatif,
a eu d'excellentes idees. Dynamisme legendaire, a fait d'excellentes affaires avec les mercantis de la place Saint-Pierre.
Fr. Vincent. le plus a spectaculaire , des co-.quipiers ;
bonne humeur proverbiale, sait parfois dire a non , lorsque tout
le nionde dit a oui
i! N'a pas mnaagd ni son temps ni sa voix.
Fr. Bouet, interprbte, ddlegu6 aux a affaires dtrangeres *,
avec brio I Pour la vie legale du Groupe, a parcouru toutes
les mairies et pr6fectures de Ligurie, Toscane, Latium, Campanic, Lombardle, etc...
Fr. Chagot, a tenu sans bruit et sans empibtement sa place
dans le rouage de l'Equipe ; a en horreur tout conformisine et
i'a prouvd.
...Et tous les autres dtudianls de Notre-Dame du Pouy, que
des obligations particulibres ont emp·ch6 au premier ou au
dernier moment de s'embarquer avec nous... et qui nous ont
suivis de cceur !
Grammont : un Utalement sans fin de vignes, crissant au
solei!. Une salle vofitde aux ogives tn6dbreuses, oasis de ddlicieuse fratcheur dans la fournaise de l'implacable Midi.
Un entassement a pantagrudlique a de bottes de conserves,
de bouteilles, de sacs de Idgumes sees, de marchan'dises de toutes
sortes.. Une demi-douzaine de soutanes qui s'affairent entre les
piles. Quelques cornettes qui, de temps en temps, pointent dans
I'entrebAillement de la porte et surveillent la manoeuvre. Voila
le quartier g6ndral des pelerins en partance.
Grammont I prdventorium perdu dans les vignes, h 4 kilomrtres de Montpellier, h 545 de Dax exaetement, s'est constitue
notre centre de ralliement et notre aire d'envol pour la merveilleuse dpopde...
Tous les Prime-Combains connaissent Grammont et sa Idgendaire Supdrieure. Une fois encore la rdalitd a Rtd digne de
a Idgende... L'Equipe lui doit un solennel a ex-voto ).
Heure H... Jeudi 10 juillet 1947. A midi, heure du rassemblement et du ddnombrement. Tous sont IA, arrivds qui de la
nuit, qui du matin, ddbarquant des quatre coins de France, avec
des quantitds de marchandises au dos... Tous ? ce serait pent~tre trop dire ; deux manquent a i'appel : Fr. Vansteenkite,
accrochW par son cousin en gare de Montpellier, et qui va nous
arriver a 15 h. 30... et celui qui s'dtait fait le champion... le plus
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tonitruant de I'exactitudc, Fr. Oiler, que les charmes de la Dordogne onu englu6. A 13 heures pourtant ii daigne faire son
apparition sous la hude gendrale..
EL on s'embrasse... Dans ,uue joie clamitante, passablement
tapageuse, le d6part s'organise. Frere Mur est pour I'heure le
o roi de la situation o. II nous fait grandement les honneurs de
son doniaine... et sagement, il va synchionisant notre turbulence inqui6tante d'etalons qui sentent le large.. C'est merveilleux I
Tout est a faire. Quatre cents kilos de ravitaillement, entass6s un peu plee-mdle dans les quatre coins de la salle capi-.
tulaire, attendent... patiemMent leur rdsorption. Frbre Rivibre,
ddldgud a l'Intcndance, commente un pdnible ddnombrement
qui, apres des efforts hdroiques, sombre dans la plus compl6te
anarchie.
Rien de plus riche d'esprrances que les premiers accords
avant le concert, oi les instrum'ents grncent en d'6pouvantables
cacophonies : tout un monde est ramassd l1, en expectative.
Rien de plus puissant pour l'imagination vagabonde et crdatrice
que ces veilles de d6part ou, dans le chahut et 1'exubdrance
f6brile, on cloue les caisses et colle les etiquettes.
La moitid du Groupe disparait derriere les dunes de l'horizon, a la recherche de la mer qu'on sent tout proche. Frres
Mur et Oiler descendent A Montpellier pour les billets et les
derniers renseignements.
Le d6part dtait ixA & l'express de 12 h. 20, le il juillet...
Aux renseignements, on nous fait peur : a Jamais avec vos bagages, vovs ne monterez I... rrenez plutdt un train de nuit :
ils sent moins bond6s... a Fort de ces charitables avertissements,
le conseil restreint renverse le programme et opte pour 1'express
de 3 heures... Mais de quelle nuit ?-. Rien n'est encore fait...
et les autres qui'se dorent au soleil de Palavas I
Aprbs quelques minutes de palabres, comme il se dolt en
bonne et franche ddmocratie, on decide la tentative sans presomption aucune : a On part cette nuit... on part cette nuit ! a
Ce cri retentit d'un bout A.I'autre de la maison, r6veillant toutes
les somnolences. C'est un unanime sursaut I Ceux de Palavas
font irruption. Frxre Riviere eapitule avec son recensement
Et c'est la ru6e aux lentilles, aux pois sees, aux haricots et aux
fromages, aux boites de conserves, etc., etc... Trois heures apres,
la place est nette. Sacs et valises sagement alignds attendent
la voiture. On a soupe, et deux heures de sommeil rebandent.
les energies I
Vendredi it juillet, une heure :
Hop ! dos le matin, IAve-toi, I'heure sonne !
Hop I des le matin, lUre-toi gaiement I...
Demandez la musique a Frere Maurice. II vous serinera
son couplet... tous les matins de basse tension, oh les trains
ne voulaient pas attendre les dormeurs mal rdveillds.
M. Gibert nous donne la communion. Frere Causse ramasse
dans une substantielle meditation les iddes-forces du pelerinage:
A Tgmoignage I a Un os a ronger aux lieures de d6tente...
Et c'est le ddpart... Enfin I.... Depuis trois mois que nous
attendons cette heure I Trois mois d'angoissante apprehension
et pdnibles recherches.. Trois mois de folles espdrances et de
mornes deceptions... Vous souvenez-vous- Frere -Mur,--de cete
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apres-midi. au ddbut de juin, oh une de nos pistes venait de
se briser net entre nos mains ?... Nous 6tions affalus sur un bane
face a 1'Adour, completement effondres. Une barque glissail
gentiment sur l'eau, invitant k la demission... Dax, autour de
nous, sous un gai soleil tranquille, respirait la plus totale sdourit6, - forte sdcuritd essentielle des Wtres et des choses qui
ne bougent pas, sagement gards... Je me suis surpris alors i
envier ces gense
immobiles a que ne travaillait aucune ambition ; aucune espdrance, qui ont fui le risque dans une vie
retrdcie aux dimensions paisibles d'horizons familiers... Mais
non I simple r6action de nerfs par trop bandds I Le monde si
vaste I et il est i nous. Nos freres les hommes nous attendent I
a Ite a... La route chante sa chanson devant notre maison.. Elle
sonne clair sous nos pas entre les masses de vignes noirAtres,
qui dans la nuit, nous voient partir... Une belle aventure nous
attend : accrocher notre foi A deux millinaires de tradition et
de saintetd, en cette vieille terre des martyrs et des papes :
Rome I Faire sauter la limite de notre mediocre ciroonf6rence
a la rencontre d'autres hommes et d'autres cieux, d'autres richesses !...

C'est ce cantique de jubilation que nos ames chantent, silencieuses, sur la route de Montpellier.
L'auto du pr6ventorium emmene sacs et valises et un premier contingent. Elle revient enfourner le reste.
Longue attente sur le quai de la gare.
Le hall se transforme en chceur pour conventuels. Nos diacres et sous-diacres recitent en commun leur btdviaire... a Regem peregrinorum : Venite adoremus I.. a Ce sera un des tableaux les plus familiers et les plus sympathiques du pelerinage que cette dizaine de soulanes clamant sa foi dans le vaearme des gares ; dans le haltement des trains en partance,
dans la cohue massive et bruyante des voyageurs affaires I On
nous regarde, indiffdrent on b6at. On doit certainement choquer... certaines idces reVues, irr6ductiblement admises comme
definitives... Tant pis I On prie encore au xx* sicle ; et mAme
dans les gares..., en attendant les trains qui ne viennent pas.
3 heures... L'express de Toulouse entre en gare avec une
demi-heure de retard... Au revoir Montpellier ! au revoir Grammont ! au revoir, ch6re maison. qui viens d'abriter une grande
esperance...
On nous avait promis de la place. Malheureuse coincii
dence, 1'express arrive archi-bondd. II nous faut le prendre d'assaut, avec nos bagages ; quel poeme I Nous nous dispersons- la
quote de la faille de moindre r6sistance.. Aprbs des efforts hdroiques, nous voilk tous casds qui, dans le soufflet ; qui, dans
le w.-c, qui, sur les marchepieds. Le train qui repart dedj ne
laisse personne sur le quai. Oh ! compressibilitd de la matiere
humaine I Jusqu'h Nice, nous serons sur la pointe des pieds... on
presque. Mais nous en verrons d'autres I C'est encore merveilleux.
Lunel, Nimes, Tarascon, Aries... il fait jour. Nous traversons la Camargue et la Basse Provence. Frdre Causse qui rearde dans la direction de Maillane, se chante les strophes de
Mistral :

...Amo de mons pais,
Amo jiouioso et fierq e viv

;
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Qs'endibes dins lou brut dou Rose et dou Rousau.
Amo di seuvo armouniouso,
E di calanco souleirouso,
De la Patrio amo piouso !
(Calendal, L)
Marseille I Oh I la vieille cite phocenne I Nous saluons
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame des Missionnaires, et
c'est I. merveilleuse bchancrure de la COte d'Azur...
Du soleil, de la lumiere, du bleu.. Un saoulement de bleu :
le ciel, la mer-. Plus pres de nous, le vert sombre, intense, des
palmiers et des cactus... et tout cela pele-mele. Tonalitds riches
d'une vegetation algdrienne I C'est presque aussi beau que sur
les panneaux-reclames des gares.
Toulon, Saint-Raphael, Cannes, Juan-les-Pins... nous sommes lB, haletants, A contempler des paysages promis depuis si
longtemps.J Le train file entre les tunnels. A chaque dclaircie,
c'est une echappee triomphale et scintillante de bleu et de lumiere, en. une forte exhalaison marine, une saturation d'iode
puriftcatrice.
La CGte d'Azur mdrite la rdclame qu'on lui fait. Chaque
baie,'chaque calanque dans cete dentelle, garde son visage singulier, inedit, son dosage de vert et de. bleu, son decoupage de
rochers...
Hl6ls I un peu trop de monde pour le rsveur solitaire I
De longues voitures amdricaines courent au milieu des palmiers, des cactus et des orangers. Un cordon continu de villas
coquettes et fraiches...
Nice, 12 heure*. - Premiere dtape ; le compteur enregistre de Dax, 935 kilom6tres.
Notre tdlegramme du matin ne semble pas avoir suscit6 de
grandes rdactions ; personne sur le quai de la gare I
Un coup de tdelphone peniblement obtenu avec le Grand
Sdminaire - lieu de l'6ventuel campement - confirme notre
ddsarroi.. Mystere ! Les Fr.res Maurice, Riviere et Oiler partent en france-tireurs ala decouverte du gite.. et d'une carriole
pour hisser le materiel.
C'est midi, comme dit Vigny, le soleil tape et il fait chaud.
Apres quelques renseignements contradictoires, comme il se
doit, et trois quarts d'heure de marche, le Seminaire se ddcouvre
sur la falaise, magnifique bAtisse dominant la mer, hdlas I affreusement maquillde sous l'occupation allemande.
Nous tombons dans les bras de MM. Jamet et Sabin, qui
nous recoivent fort bien, dtonnds cependant d'une arrivde pr6maturde. Par charitA pour les 400 kilos de ravitaillement et les
hommes qui attendent sous le soleil, nous coupons court les
congratulations d'usage et les commencements d'enjplications,
pour trainer vers la gare une cahotique carriole et une remorNous n'aurons
que de bicyclette aux trois-quarts ddmanteldee
jamais de veine avec nos engins de traction, mais c'est tout de
mrme merveilleux I
Marche inquidtante, vu 1'effondrement progressif des roues
qui s'incurvent. Marche triomphale cependant, vu l'6motion
soulevde le long du parcours. Frere Kiste en tete avec le fanion,
signalise les virages et les rangs de tramhways.. Le tiers pousse,
lea deux-tiers regardent pousser. Gette proportion se maintiendra... B peu pres... heureuse I
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14 heures. Au Seminaire... : Premier ddbarbouillage, beatement apprdcid, n'est-ce pas Frnre Pierrot et FrBre Bouet ? On
ne joue pas impunement sur les soufflets et les marchepieds
des express en marche 1 Collation et deux heures de sieste ;
depuis une heure ce natin que nous sommes sur les dents I
16 heures : Premier bain en la Mediterrande. Juste'au-dessous du Seminaire, une calanque a peu pros tranquille nous accueille I Delicieux contact de cette eau qui repose et veut si
gentiment jouer avec nous I FrIre Acin exp6rimente ftiheusement qu'il y a encore du sel, en la grande bleue.
Apres souper, promenade romantique sur la Corniche dans
le soir qui tombe I Une grande douceur dans l'air. La.mer,
devenue mauve, l1che les rochers en bas. La nuit descend trbs
pure, veloutie. Au loin, un & un, les phares s'allunient, et tout
prds, bient6t, ce n'est plus qu'un cdlaboussement de lumieres
qui s'dtirent bien loin dans une large echancrure... Nice commence sa mystdrieuse nuit...
Des trdpidations de jazz ensorceles nous arrivent par bouffees, dans la troude de lumiere des Rolls-Royce et des Chevrolet. Les couples tournent sous des amas de fleurs, dans le scintillement des tubes de ndon. Les riches s'amuseat alors que
dehors- dans cette nuit si douce, dans cette transparence bleutee qui nous baigne, Dieu hahjte !
On rave alors A notre joie. On songe a ce moment, A tous
ceux qu'on aime, a tous ceux dont on d6sire ce soir la prdsence
pour communier avec nous A cette grande paix qui descend.des
monts noirdtres, sur le miroitement secret de l'eau..
Au retour, minutes d'dmotion esth6tique, en nous recueillant en la superbe chapelle du Grand Sdminaire. Une basilique
romaine en miniature : autel avec confession, tabernacle mobile, presbyterium, chaire pontificale au fond de I'abside, vitraux d'albatre, le moindre detail est ceuvre de maltre. 11 fait
bon prier dans la beaut6.
Nuit de pldnier et total repos ; fenatres grandes ouvertes
sur la mer qu'on sent vivre 1a - a moins de cinquante
m1tres.
Samedi 12 juillet. - Visite de Nice.
Mdditation parlde et messe communautaire autour du prdtre ouvrent la journde.
, Suivez le guide n - en I'occurrence M. Sabin. Ici, M. Sabin
est chez lui. Ici, dans cette cathedrale, M. Sabin a fait manaeu,rer des a attelages de chanoines n (c'est son expression pittoresque). Ici enfin, M. Sabin marche encore plus vite qu'ailleurs
parce qu'il sait avec precision ]a ot ii nous mene.
Dans la matinde, escalade du mont Boron. Oh dtiez-vous,
Frdre Hubert ? Et ces marches qui scandaient notre brdviaire,
Frere Maurice I Du Belvedere, on domine Nice dont on ne se
lasse pas de contempier les milliers de toits brnns. De rIautre
cote, Villefranche. Dans la rade, trois navires de guerre amdricains au mouillage. Dans la descente, Frbres Caussade et Pierrot trouvent moyen de nous faosser compagnie.
Apres diner, grand conseil g6n6ral - I'affaire est de taille :
e passage de la frontiere I On dresse les plans d'attaque. M. Sabin administre les dernimres directives... Brr... brrr... les lgers
frissons que Tartarin ne pouvait mattriser, ies veilles.de chasse,
re; parcourent l'dchine. C'est un premier avant-goi•t de Paventlre i...
.
:
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FrBre Rivibre, malgrd une dchappde de douze heures en
fanlille, rdussit enfin le d6nombrement des marchandises. Son
legeiidaire carnet m6rite de passer a la postdrite.
L'apres-midi, on traverse le vieux Nice, avec ses ruelles tortueuses et obscures, sa marmaille grouillante de gosses sales
qui pataugent dans le marecage naus6abond des caniveaux ; see
lessives pendues entre deux fentlresqi
milieu de la rIle. ti.
tout a coup, sans transition, sans marge aucune, on tombe sur
ie Nice des milliardaires, la Promenade des Anglais, les palaces,

les larges avenues oil le soleil joue avec les fleurs et les jets

d'eau... On ne peut s'empecher de comparer et peut-Utre de juger. Le souci du pittoresque justifie mal une telle juxtaposition
de civilisations, un tel luxe qui dclabousse une telie misere.
Timidement, derriere M. Sabin, nous longeons la Promenade des Anglais. Un enchevdtrement de bras, de cuisses, d'abdonens, de poitrines, un amas de chair humaine a en donner
la naus6e.
La encore nous derangeons des habitudes revues. Tant pis!
On roule encore un peu dans la ville, on monte au ChAteau.
Et c'est la rentrde au gite I...
Dimanche 13 juillet.. - 4 heures, lever 1 Heure lazariste I
Mdditation parlde de Frere Oiler : 'Equipe... L'Equipe dans
l'histoire de 'Eglise, sa force, son dynamisme, ses exigences.
Conclusion pratique : 'exactitude.
Hdlas ! a I'usage, l'exactitude s'av6re quelque chose de trrs
complexe et de conception tres variable selon les habitudes..
Mais... soyons charitabies, comme diraient ces. dames aux chapeaux verts.
La nimme carriole, vigoureusement encadrde, rambne notre
barda a la gare. Dans l'impdtuosit6 de l'dlan initial, a la suite
de deux guides improvisds, nous prenons le chemin des dcoliers,
sans apercevoir la perturbation de M. Sabir qui, cinquante mitres derriere, essayait - mais en vain - en de grands signes
desespdres, une rectification de la direction. « Pauvres lolos u.
Monaco ! Charmante baie dans un profil d'exuberante. verdure..
9 heures : Vintimille ! Tout le monde descend. TrAve de
presse 1 Deux heures d'entassement dans une salle surchauffel!
On sue a grosses gouttes, en attendant notre bienheureux tour.
Douane frangaise : aucune difficultd. M. Sabin avait jou6
au prdcurseur.
Parate viam paregrinorum. Rectas facite semitas eorum.
Une estampille sur le passeport, une croix blanche sur sacs
et valises, et c'est tout.
Douane italienne : ce n'est plus la m6me musique. On
change de ton. Notre chocolat et notre sucre leur font peur.
On avait eu la candeur et la naivete de declarer jusqu'. la moindre raie, jusqu'au moindre gramme. Des hommes a casquette et
sans casquette surgissent de tous les coins... On discute, on parlemente. On ne veut rien moins que nous faire payer 107 lire
de droit par kilo de sucre !... M. Sabin se ddmene, dpuise tout
I'italien qu'il sait, et meme peut-Atre parfois celui qu'il ne sailt
pas, pour faire comprendre A ces messieurs, terrib!ement. durs
Sla d6tente, que nous ne sommes pas des trafiquants, mais de
pieux et honn tes pelerins qui - vu 1'extreme modicite de leurs
ressources - n'ont quand meme nulle envie de mourir de faim
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sur les routes de leur beau pays 1... D'ot ces inoffensives provisions.
Enfin - M. Sabin n'est pas Breton pour rien - apres d'interminables palabres, les commissaires, peu A peu, se laissent
ebranler, rentrent griffes et dents, finissent par entr'ouvrir le
portillon d'dvacuation, en nous demandant seulement - comme
t6moignrage de gracieux e, amical souvenir - la modique somme
de 60 lire par tete !... Une bagatelle I
Nous dtions en Italie !... Dco Gratias ! DD6j un autre monde,
d'autres moeurs. Une nude de changeurs s'abattent sur nous !
On les renvoie A Frbre Riviere qui s'en debarrasse comme il
peut. Freres Acin et Mora, dejA marchandent.
Premier contact avec les chemins de fer italiens 1 Ce n'est
pas mal. Presque des voitures d'express, et des motrices (la
grande majorit6 du r6seau italien est electrifide).
Jusqu'a Genes, c'est de nouveau la e6te et le soleil de midi
qui nous calcine. La Riviera italienne : plus terne, beaucoup
moins dblouissante que notre C6te d'Azur... La guerre est passee
par l. De grands pans de murailles demanteldes et sinistres.
Des toils eventrcs. Des d6combres un pen partout. Ca jure,
toutes ces ruines dans la lumiere de ce ciel, dans la r6verberation 6elatante de cette mer, dans li joie de cette dentelle de rochers qui jouent avec l'cume sous le soleil... Douloureux contrastes I Les plages sont noires d'estivants. Mode plus ddcente qu'en
France !
Genes. - 1.140 kilomitres. Grande gare monumentale comme .nous en verrons tant en Italie - Ici on sait construire.
Preoecupbs k recupdrer 4totre fourniment, nous ne voyons
pas fondre sur nous deux lazaristes itariens, au large chapeau
plat, au collet blanc. Ce sont MM. Stopino et Virla. Pr4vejns de
notre arrivee, ils nous attendaient : e'est vraiment chic i On
s'embrasse avec chaleur. On se congratule avec grande effusion,
en baragouinint un ignoble jargon franco-latino-italien !.. On
se comprend tout de meme.
M. Stopino ne met pas longtemps h s'apercevoir qu'une
voiture s'impose de par la plus rigoureuse ndcessit6 pour vihiculer notre matdriel. u II y a ce qu'il faut h la maison I a II
nous plante dessous les arcades de la gare et va chercher rengin en question.
Les curieux et les badauds - Dieu sait s'ils osnt nombreux
en Italie - profitent de ce stationnement inopind et. nous encerclent C'est h peu pros le meme et unique dialogue r6pdt6 A
une dizaine d'exemplaires.
LE BADAUD. - Eh I Eh I
Nous. - Francesi I
LE BADAUD. - Ah I Ah !
Nous. - Misionari I
La BADAUD. - Oh I Oh I
Nous. - Faisons circuit Italia I...
Alors, avec un geste du bras ; tracd de notre itin6raire et
admiration des badauds devant I'dnumeration de nos campements : Florence, Assise, Rome, Naples, Sienne, Plaisance, Lac
Majeur, Turin..
La BADAUD. - Ah I Italia. bell ...
Nous. - Si I bellisima I
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Le dialogue peut finir sur plusieurs modes :
- Argent frangais A changer ?
Ou par une confidence sur le Duce,
Ou a Moi, j'ai 0t6 en France !... Parigi !..
Beaucoup savent le frangais, - la moiti6d
peu pros la conversation s'allonge avec ceux-ci : on se comprend tout
de meme mieux !
Notre fanion, notre tenue intriguent beaucoup. Des abbds
sac au dos et beret ; on n'a jamais vu ca ici l.. Nous, prudemment, nous resserrons !e cercle sur nos bagages. On nous a recommandd la prudence.
M. Stopino vient hient^t nous delivrer avec sa charrette ;
h6las I trop exiguie, tant pis I On tente I'expdrience. Un domestique ficele les valises quj debordent d'une faeon inquid6ante...
ce sont les premiers soubresauts sur les paves... Rapides, de
superbes tramways nous cr&isent et nous doublent en tous sens.
Cinquante metres de bdate assurance derriere une carriole
qui grince et tangue dangereusement.
Voilk qu'au premier tournant, un quart de la jante droite
sort du bandage ; on ralistole avec des cordes ; queiques metres
plus loin, n5uvel arret, nouveau rafistolage I On. cssaie un nouveau depart... C'est le desastre. La jante entiere saute. L'essieu
craque, la roue s'affaisse, les valises pendent lamentablement
sur 'nos bras qui s'obstinent a maintenir un impossible dquilibre... II fallut bien en convenir, malgrd nos hdroiques efforts,
la c4arrette criait grAce... Elle ne peut aller plus loin !
Un raidillon pave. Une enorme et antique b'tisse dominarit
la mer. Une chapelle eventree par un obus de la marine am6ricaine : nous sommes chez nos confreres. La seule maison actuellement de la Compagnie qui date du temps de saint Vincent,
veritable re'ique. Nous saluons les manes de M. Blatiron, premier Supdrieur en date, et celles du cardinal Durazzo, l'illustre fondateur... Continuild de trois sicl'es I Le meme esprit
d'active et intelligente charitd... les memes oeuvres.
Toute la communautd, en l'absence de son Supdrieur, M.
Cocchi, est 1l pour nous accueillir fraternellement, magnifiquement. Un vin d'honneur nous est offert : chaleureux vin ligure
qui d-eille pour trois semaines Frere Acin & la vie de la spontanditd et d'a-propos.
Amicalement, on trinque t la sante des absents, & la santd
de la Compdgnie, k la sante du nouveau Supdrieur gdndral et
de I'Assemblde qui ddroule ses assises actuellement A Parit. De
suite une tres syripathique et. affectueuse fraternitd se crde.
Nous sommes bouievers6s de tant de ddlicates attentions... On
nous conduit A nos chambres, aux douches. On nous pilote h travers cette immense maison.
Au souper, premier contact avec la cuisine italienne !'unique plat du soir - la « minestra a, substantietle tambouille
aux noulles, au riz et autres e1gumes Bourratifs. C'est ddlicieux...
Nous montons ensuite tous ensemble sulr a colline qui
s'l•eve derriere la maison propri4td des confrbres dga ement ! Vue splendide sur ie port, un des plus importants de
i'Italie. La ville grouille h nos pieds, de vie intense et commerciale. Un autre.. Marseille.
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Apres 1'ardeur brflante de la journde, l'entasstment du bureau de douane, 1'dtoufenment de wagons surchauttds, il fait bon
maintenant, dans le soir qui s'emplit d'ombre, sentir pres de
soi - pleine de fraicheur et de mystere - la respiration immense de Ja mer.
Ge fut notre premiere nuit sur la terre italienne.
Lundt 14 juillet.
Allons, enfants de la Patrie...
A Nice, on pavoisait pour ce grand jour. Lors de notre passage, estrades et oriflammes se montaient... Les pelerins, eux
.aussi, au fond de leur coeur, fetent la IV*, une et indivisible.
Aujourd'hui, visite de Gdnes... et comme toutes les journdes
de visite, dreintante pour le corps, assdchante pour I'esprit qui
attrape une indigestion a force de r6sorber toutes ies merveilles
qu'un guide impdnitent s'obstine i lui faire ingurgiter.
On commence par une demi-heure de tram et le CampoSanto - le cimetiere de Genes - le plus beau de toute L'Italie.
un vdritable musee, immense, avec un entassement de mausoldes
de marbres... Sculptures de remarquable finesse, de vie intense.
Tout le drame de la mort, l'arrachement de l'ultime sdparation
est figd6 !, dans son rdalisme poignant, au long de ces galeries
voCstes... On aimerait contempler plus longtemps ce visage
boulevers6, douloureux d'enfant, tendu vers la porte entr'ouverte on l'on vient de deposer sa douce maman..., ces infinies
nuances de I'angoisse humaine que 'artiste surprit un soir de
deuil et confia au jiarbre. Mais iI faut passer ! C'est le regret
lancinant du pblerin qui ne peut s'attarder. Au detour d'une
all6e, sur son socle, une vieille nous regarde de ses deux yeux
dt pierre : c'est une marchande de noisettes qui, toute sa vie
durant, avec conviction, vendit ses noisettes, et entassa sou par
sou pour se survivre en ce metre cube de marbre.
Nouvelle course au tram. Visite de I'eglise de I'ImmaculdeConception : un bijou de marbre avec confessionnaux et boisefies incrustes d'ivoire. Nous nous glissons ensuite dans un soussol, v6ndrer le corps de sainte Catherine de Genes, avant d'denouer en I'eglise cathedrale (xui
siecle). La nef droite con.serve, un original et authentique ex-voto, une bombe de la marine anglaise, qui a eu la bienveillance de venir se deposer gentiment, sans daigner eclater. Les stalles et le gigantesque ;utrin
nous retiennent particulibrenent : merveilleux ouvrage d'b-nistere avec ses mille figurines radieuses on grimagantes, avec
ses mille petitea scones bib'iques oi se jouaient la foi fortp, un
peu naive, et I'humour solide de nos grands-pBres.
Mais I. tableau le plus pittoresque qui nous fut doune de
voir en cette dglise cat h 6drale, digre du crayon de Raphael et
de Frere Anglade, fut 'effondrement gdnerai de I'Equipe dans
les stalles historiques. On ne se prombne pas impundment sous
le ciel de Ligurie a Iheure de Sexte :
Splendore mane illuminas
Et ignibus meridiem
Pour achever l'incandescence intdrieure, visite du port.
Mais a travers les rues encombrees d'affaires, de leumes, de
marmaille et de fruits exotiques, on gagne vite la fratcheur du
rdfectoire.
Apres diner, une diversit6 de points de vue
tonitruante au bas de cdl6bres escaliers. Le bon senss'affronte
rassis fit ger-
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mer rapidement le compromis classIque, democratique, essentiellenent rpUblicami.
t Chacun fit I sa tte.. et fit bien »...
qui, les sages, les prudents
la sieste, en prdvision d'une nuit
mouvementde, qui les acdents, les infatigables, au hain, en pr6vision d'une nage A ddcouvrir, d'une mer & affronter.
Tard dans I'aprbs-midi, un salut nous rdunit autour du
Saint-Sacrement. En finale, 'assistance entonne un charmant
cantique populaire a saint Vincent.
0 Vinceno' del puro tuo Cuore
Carita ftiil sospiro ferventeLa tres chantante melodie restera tenace dan-s 1'reille communautaire de notre petite chorale, jusqu'I une reconstitution
magistrale o Rome, dans la cliapelle de Santa-Maria in Capella,
le soir du 19 juitlet, a I'dbahissement le plus total et le plus sympathique des fideles.
AprBs souper, r6union de famille autour d'une grande table
verte, dans le ddcor aristocratique de la bibliothCque ; ce sont
d'ji les adieux. Notre train part cetle nuit A 1 h. 30. Monsieur
Econome sort encore de vieilles bonnes bouteilles, de derriere
les fagots : nouveau vin d'honneur I La chorale donne son petit
r6pertoire : Fra Martine, la Priere patriotique de Dalcroze ; la
Marseillaise (c'est le jour) ; Napoli, d'Emile Degerine au grand
trdmoussement enthousiaste de nos chers confreies. Notre chant
de pelerinage.. On voudrait nous retenir plus longtemps, mais
la route a ses exigences... On s'embrasse avec effusion et la
priere du soir nous rdunit fervents, pres du Seigneur et de
saint Vincent.
Nous avons decouvert, en cette maison, que la grande fraternitd lazariste n'est pas un .vain mot. Et c'est tout simplement
splendide.
Frere Bouet reste A Genes, pour une affaire de tickets et
de passeports assez embrouillee ; en brillant Pise, ii doit nous
rattraper A Florence.
Mardi 15 juillet. - 1 heure du matin, gare de Genes.
A c6td de nos sous-diacres qui r6citent les matines, en communion avec les monastlres lointains qui s'dveillent k la cloche nocturne, une petite scene de famille.
FrBre Bouet, qui est venu nous mettre au train - sous
la vigilante et comp6tente direction du Frbre Acin - s'exerce
au maniement ardu et dangereux d'une vraie gourde d'origine,
d'exportation espagnole, ce qu'il y a de plus authentique, malgr6
les denigrements insidieux et subversifs de FrBre Oiler. L'el1ve
absorbe p~niblement le mince et chiche filet, en s'6tranglant,
comme il se doit : ( glou... glou... a Le moniteur porte sa dfilnitive sentence : a C'est pas les dents qu'it faut viser, mais la
a polyglotte (sic).
s
Consultez votre dictionnaire. Je l'ai fait par
acquit de conscience.
i h. 30. - Notre a accelerate a entre en gare archibonde.
Resistance opaque de la masse qui obture toutes les issues ...
Une veritable prise d'assaut. Je n'ai jamais vu ga ... Personne
ne se derange, it faut foncer dedans, deraser quelques pieds,
aplatir quelques valises, escalader que'ques dormeurs. ga crie,
ga hurle I mais impossible de faire autrement. Frere Acin, que
suffoque un tel egoisme de la part des biens' nantis, ne peut
s'empdcher de commenter tout haut ses impressions.
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Et c'est maintenant, pendant qu'a X kilomntres d'ici, aux
confins de la grande foret landaise, le Berceau de Saint-Vincentde-Paul flambe (nous avons appris la terrible catastrophe B notre arriv6e & Rome, trois jours plus tard).
Six heures de nuit dans des postures d'acrobates, sur un
pied, sur I'autre, ou suspendu h la force des poignets, dans un
compact entassement - de vdritables anchois dans leurs boltes I Et pour pimenter un tel sport, la ligne court de tunnel en
tunnel, oh une fumee dpaisse et grasse s'engouffre dans les
wagons, jusqu'au fond de vos poumons avec une odeur
ecoeurante de corps mal laves, de chair humaine surchauffie...
Nuit critique oh I'asphyxie gnderale menace I'dquipe.
Ce ful unique en notie circuit. De beaucoup le trajet le
plus penible du pblerinage.
7 heures... Pise... Ouf I A moitid asphyxies, titubants, abrutis de somme'l et de fatigue, noirs comme des charbonniers,
nous coilons sacs et valises dans un coin du hall, sous la garde
debonnaire de Frdres Mur et Pierrot... L. nous voila sur une
route poussibreuse de debris de platras, A la recherche de notre
refuge d'une matinee : la maison des Saldsiens.
Un robinet, avare de son eau, nous aide ai evenir a la vie
civilisde. 11 vous faut une tension h6roique de notre rests dc
luciditl consciente pour ne pas sombrer dans i'oraison bdatifiante de Saint Pierre pendant la messe que nous entendons.
Visite de la cathedrale, du baptistere. Profusion de marbres, comme il se doit en Italie : de la beautd.
Comme ce journal de bord n'a nullement I'ambition de rivaliser avec les guides bleus Iachette Ju ceux du Touring-Club
italien, je renonce une fois pour toutes a dissequer les merveilles fdarchitecture, de peinture, de sculpture, qui dofillrent
sous nos yeux en film triomphal, pendant vingt-cinq jours I J'ai
conscience de mes limites. Et puis, oh I scandale - dans ma
pauvre tWte qui s'est cogn6e A tant de maitres, e'est maintenant
un mili-melo de I'autre monde, uh imbroglio 6pouvantable, une
chevauchie fanlastique, oiL architectes, peintres et sculpteurs
dansent la danse du . spirou , dans des lobes cervicaux congestionnis jusqu'k eclatement. Mais rassurez-vous, artistes insatiables, que h'aura pas assouv's ma prose. FrBre Maurice a consignu a votre usage, dans un cahier flamboyant neuf, toutes les
latitudes, longitudes, hauteurs, profondeurs, 6paisseurs, dates,
auteurs, des monuments visites, sans oublier les marches d'escallers et ie nombre de fenatres. Du travail pr6cis et methodique, dtald actuellement sous mes yeux : precieux documents
d'archives que les generations d'6tudiants de la Mission ne pourront mieux faire que de se transmettre d'Age en age.
Aprbs le baptistere oh un chantre aveugle, mais non aphone,
lance d'dblouissanles tvroliennes pour faire goOter aux pelerins
I'acoustique du lieu, visite du Campo-Santo, bien endommagd
par les bombardements. Grandes fresques murales remarquables par l'antiquit6 (iir siBcle) ; sarcophages anciens : paiens
et chrctiens.
Sur les marches de la cathedrale, nous rdcitons notre brdviaire, B l'ombre de la fameuse tour penchie, qui penche vraiment, presque autant que sur les photos, ce qui n'est pas peu
dire... Freros Aci et Mora s'exercent victorieusement an mb-
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tier de mercantis, d'autres s'dtendent & la fralcheur relative de
queiques arbustes.
It heures... Repas froid avec le l6gendaire saucisson de la
Loire et les fruits du pays, chez les Peres Salesiens.
Retour a la gare A travers des quartiers en ruine et un
pont provisoire sur 1'Arno.
13 h. 30.. En route pour Florence... Conditions de voyage,
cette fois-ci, humaines. Notre descente vers le Sud se brise net.
Nous faisons un angle droit et, le dos A la mer, nous atlaquons
les premieres pentes de I'Apennin.
La Toscane : terre des po6tes !... Et pourtant, monotonie et
pauvret6 du paysage. Toujours les memes collines plus on moins
decoup6es, aux lignes suaves et douces, brl6es de soleil, auxquelles s'accrochent d6sesp6drment les oliviers tabougris et
quelques plants de vignes.
Je comprends maintenant le paysage enfantin et ddnudd
qui fait le fond de la Vierge au coussin vert de Baidovineiti, et
qui m'avait longtemps intrigud. II s'dtale maintenant sous mes
yeux.
Mais de la vraie Toscane, non celle qui defile maintenant
de chaque cotd du rail, dans I'assoupissement torride et la crudit6 du so!eil de trois heures, mais de la terre de Dante, de
Giolto, de Fra Angelico, de Michel-Ange, de Ldoaard de Vinci,
et de tant d'eutres, ce sera A Sienne seulement, apres que le
soleil eut sombr6 dans l'irradialion du couchant, derriere la
tour m6didvale, que nous sera donnd la Rdvdlation. Patria dei
poeti.
Florence. 17 h. 26.
1.382 kilomMtref. Gare moderne, tres accueillante, luxueuse.
Fontaines jaillissantes a chaque quai. Fleurs. Fresques artistiques sous Je hall, a la -place des affreux panneaux-reclame.
Revdtement de masbre. Enfin... du bAtiment !
Le moins drOle pour nous, c'est qu'avec nos 400 kilos sur
le dos ou & nos bras; nous devons reperer notre gite : en 'occurrence la maison des confreres. Des renseignemonts contradictoires perturbent le groupe... Les plus sages, prdvoyant marches et contremarches, ddcrelent le stationnement sur place et
la greve des valises. Un d6tachement d'infatigables part derriere
M. Sabin en franc-tireur. Je n'ai pas vdcu les angoisses de ces
pionniers... mais longtemps je me verrai avec Kiste, Mur et
quelques autres, effondrds sur nos bagages. au milieu de celte
rue tres frdquentAe, entre une bijouterie et un magasin d'appareils Blectriques ; deux heures durant. fouette en chaque sens
par la foule qui passe et repasse, ohjet de bMate curiosit6 de
toute une vil!e... Comme poste d'observation, c'est rdussi !
Vers 19 heures, alors que Frere Lamaze et Frere Chagot,
du coin de la rue, veillent - sentinelles vigilantes - le nez de
M. Gibert et la ceinture de Frrre Causse se montrent de I'autre
coin. Nous etions sauv4s... En prenant la tete de Ia colonne, its
nous racontent leur non moins dr6le aventure... Une histoire
cocasse de ddmenagement et de fausse adresse. M. Sabin, confiant
en la permanence essentielle des choses et des maisons de la
Compagnie, conduit son monde via X.... adresse jadis catalogude
officiellement. Arrivds 1k, non saris palabres et contours, nos
courageux pionniers se butent contre une misdrable pancarte:
Sles Peres Lazaristes out transport6 leurs penates via Catarina
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Apres une halte a la cathedrale, oil Frere Riviere, malgri fatigues et emotions, trouve le theme de la mdditation du lendemain, et oi le d6tachement abandonne un reliquat de ddfaitistes avec le reste des bagages, voilt de nouveau les eclaireurs arpentant le bitunie des chaussdes...
Cette fois-ci, I'adresse 6tait bonne, les confreres n'avaieit
pas eu le temps de de6mnager plus loin !.. Et des estafettes
revenaient chercher le gros de la troupe.
Apres ces pdripeties qui couronnaient une journde commencee a 1 h. 30, en des circonstances non moins pittoresques,
le groupe se retrouve enfin au complet chez les Filles de la
Charitd, en face de nos confreres.
Accueil enthousiaste. Toutes les soeurs sont IA sur le pas de
la porte pour nous. frter. Nous allons A la chapelle remercier
la Vierge de tant d'affectueuse sympathie et chanter notre chant
de route. Ablutions. Diner. La joie du repas. le soir, autQur de
la table de famille, devant une bonne minestra fumante, aprbs
des vdhiculements et les cheminements d'un long jour L.
Avec la priere, voilk une lourde 6tape qui s'acheve... certainement la plus dure du pblerinage.
Mercredi 16 juillet. - Jour de visite. Comme tons les jours
de visite, beaucoup et peu de choses A la fin pour le chroniqueur.
Et pourtant Florence.. c'est Florence I
Certes, en sarelant un peu ma mdnmoire, et surtout en piochant ahondamment dans les archives de FrBre Maurice, je pourrais dire que dans la matinee, derriere notre cicerone - un
confrere de la niaison de Florence qui, consciencieusement, ne
nous fait grice d'aucun detail - nous avons visitd :
La Cathldrale, le baptistere et le. Campo-Santo.
Pa n'avancera pas beaucoup le lointainliecteur de savoir:
i° que la cathedrale mesure que'que 150 metres ; 2" que le
campanile monte A quelque 82 metres ; et 3" que son revetement extdrieur est tout de marbre, aussi, je passe.
L'6glise Saint-Laurent et la chapelle MWdicis.
L'dglise du Vieux-MarchB, bitie sur cette pla'e ou fut bra16 Savonarolte, oi se trouve une madone a bellissima n, au dire
de notre guide.
Le Palais Pitti, mus6e gigantesque, ohi sont massds au long
d'interminabies galeries, les toiies des grands maltres florentins. Ofi dtiez-vous frere Anglade ? LA, c'est vrai, je pourrais
faire deux incidentes. La premiere : un dialogue epique (vous
comprenez que c'est un euph6misme, entre deux inridionaux),
entre M. Gibert et Frere Vincent, sur certaines fresques de plafond !... Est-ce de la peinture ou de la sculpture ?.. Allez-y
voir I Aussi, aucun critere apodictique ne pouvant apaiser les
contredisants, le d6bat dure encore.
La deu.ibme : le tableau original d'un promeneur solitaire au long des salles, qui, breviaire en main, farcit ses psaumes de la contemplation des oeuvres de P'6cole florentine. Prier
sur de la beaute, n'est-ce pas ?...
Dans cette mnme matinee a dt6 prononce un mot historique que je n'arrive plus & localiser, vu 1'dtat de mes sources contradictoires. 11 s'agit d'un groupe superbement dquilibr6 : L'en1lvement des Sabines... et M. Sabin, de commenter on souriant :
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« Ce sent mes arridres-grands'mnrcs, on we peut plus arriere ! ,
Faut-il placer cette scene sur la place Savonarole ? dit I'humoristique Frere Lamaze, ou pres du .Palais Vecchio de la Fontaine de Neptune ; dans la galerie des Lanzi, pr6cisexit nos plus
sdrieux archivistes, Frere Maurice ?... La question est i ]'6tude,
A moins que les deux precisions se rencontrent dans I'heureuse
synth6se d'un identique lieu..
Sur le chemin du retour, lorsque le soleil'de midi nous rKmbne a la maison a comme avec la main m, dirait Claudel, des
hypotheses s'6chafaudent : Frere Bouet, laissd a Genes, pour
r6cuptrer nos tickets d'alimentation et nos passeports, - vous
souvenez-vous ? - attendu au train de 9 h. 30, n'est pas lt.
M. Gibert et frbre Vincent en oublient leur plafond. Que s'est-il
passd ?... Trompd de train ou accident ? Comment raccrocher
nos passeports et notre precieux interprele ? L'heure est solennelle. Seuies, la a nuit de I'inconnu u et notre imagination surchauffde r6pondent... II ne s'agit pas moin- que de remuer toute
la Toscane..., toute la Ligurie, les provinces avoisinantes ; alerter les polices du rail et de la route, pour retrouver ce qui dtait
perdu I Aussi, quelle n'est pas la surprise gdn6rale de decouvrir
notre a petit homme ,,tout souriant et content de lui, chez nos
chores Sours L. M. Sabin connalt alors les joies du pire du
prodigue... Tout s'explique. Une autre correspondance passant
par Pistoie a amend passeports, tessere et interprete. C'est un
art difficile que de ddchiffrer les Chaix italiens !... Supreme consplation : Fr6re Bouet, comme nous la veille, a expdrimenti
qu'ici, le chomin le plus court i'un point a un autre, ce n'est pas
la ligne droite, mais les insidieux diours, sur une.piste de trop
vieilles adresses.
Plantureux diner I On nous gatp !
L'aprbs-midi, le defild des eglises ; des toiles cd81bres, des
sculptures, repreud jusqu'& I'indigestion.
Santa-Maria-Novella, pies de la gare, devant laquelle vingt
fascistes italiens ont Wtd fusilles A la Libdration. Des Dominicains, morts et vivants, partout dans cette iglise. Frere Dupont
sourit avec ironie, en voyant Frere Lamaze 6crire cette boutade.
Basilique de la Trinite, dglise du Saint-Esprit, eglise SantaMaria in Carmine, basilique San-Miniato at Monte, basilique
Santa-Croce, le pantheon des illustres florentins, qui enchasse
les tombeaux de Michel-Ange. de Machiavel, de Ldonard de
Vinci, de Galilde, et d'autres. Dante n'y a que son cenotaphe ;
son corps repose a Ravenne.. Si ce n'dtait. pas ddji519 beures
et que nous ne soyons pas des touristes haletants erriere un
guide infatigable, s'il y avail un peu plus de silence dans la basilique et un peu mbins de kilombtres dans nos jambes, il serait bon de se laisser envahir par 1'rmotion qui hante ces lieux.
Sous ces pierres, dorment les plus grands g6nies de L'humanite.
C'est une grace que de se recueillir ici I
D'6g!ise en dglise, en passant place Michel-Ange, Florence,
en une vision d6licieusement 6tagee, s'est offerte & nous. J'aime
ces panoramas, pour y loger, y dater la m6ditation. II faut faire
un effort de liberation et de creation pour communter, i travers les tramways, les agents de police et les Jeeps ambricaines, A la cit6 de la Podsie et du Gdnie, A lJa Florence des Dante
et des MWdieis...
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Dans le soir tres doux de Toscane, nos voix franVaises chan-

lent la joie et la reconnaissance de nos ames. Merci, cheres
Smeurs de Florence, pour votre si chaude, si bonne hospitalitl..
Longtemps le souvenir de ces heures si rapides restera cher k
nos cours... II taut dedj partir I
Avant de sombrer dans rengourdissement du sommeil, visite de nuit chez nos confreres, a juste en face a pour une accolade fraternelle.
Jeudi 17 juillet. - D6part a une heure raisonnable, cette
fois-ci : 8 h. 30, pour Assise.
Nous nous enfoncons dans les Apennins, et les lignes secondaires a la recherche de I'Ombrie. Changemeit A Ccrtoue.
La voie long, ensuite Je lac Trasimhne. Messieurs les historiens,
venti ez vos souvenirs. La ddcompression du wagon permet un
confortable ddjeuner, selon le rite traditionnel. 0 bienheureuse
bbononne du pays de l'Hdrauit, qui engrange aux gares l'aqua
fresca des robinets, et ravitaiile, au long d'interminables cheminements sous la canicule, toute une population perpdtuellement asboiffee.
13 h. 30. Assise. 1.575 kilometres. La terre sainte du Poverello L.
Le Supdrieur de la Portioncule, rencontr6 plovidentiellement dans le train, nous offre son pare pour la nuit. La maison est a quelques metres de !a gare. Nous y dCposuns nos bagages qui se font... lourds.
Et vile, en route pour Assise, qui nous attend sur sa colline A 5 kilometres de 1a.
Je m'attendais A des c0teaux verdoyants, b de frais vallons,
oir chanlent les sources claires dans !'ombre siiaciense des
sous-bois bleus, a toute une poesie un peu mi6vre et factice,
S.laque.le nous ont habituis tant de mauvais hagiographes !...
Le premier contact fut un choc et une rdvdlation.
Nous trouvons au contraire une forte terre rocailleuse,
brilde de soleil, comme toutes les croupes des Apennins, nettement ddcoupee dans la lumiere du ciel, et le profil luisant des
oliviers. Une terre a conqudrir et qui commande I'efforl I
C'est bien ce que nous faisons, a deux heures de I'aprbsmidi, en gravissant la c6te qui monte. pous-iireuse et blanche,
sans arbre. La sueur empoisse nos chemises et colle nos soutanes. Ah I mon frkre le soleil I.. MisBricordieusement, deux
fontaines nous offrent la fraicheur ddsaltirante de leur eau...
Le paysage est fig6. Les cigales crissent de chaque c6t4 du
chemin... La solitude, le silence, le plus intense... La terre en
6bullition sue. Kilombtre par kilomeire, notre nionte s'achAve.
Une erceinte, une porte mddidvale... et derriere nous, I'immense plaine dtale et nue, qui se rel-ve par moments jusqu'k
r'horizon ou I'air flambole : I'Ombrie I... C'est Assise.
Une forte conscience du lieu nous 6treint I Nous foulons
une terre sacrde, un des sommets de 1'humanitd religieuse. Pieusement, nous allons nous recueillir en la crypte oh repose Francois I Dans la pbnombre silencieuse et fraiche ; nous ramassons toutes nos intentions, comme Anne Vercors, le soir de son
grand pelerinage, nous avons conscience que nous ne sommes
pas seuis...
...que tout un grand peuple se rdjouit,
et prie avec nous I
(L'Annonce faite & Marie.)
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...le peuple de tous ceux que nous aimons et que nous repr•sentons en cptte minute de puissante emotion religieuse.
AprBs le grand sanctuaire franciscain (les trois eglises superposdes), c'est la cathddrale d'Assise. A 1'entrde, k droite, les
fonts baptismaux oi furent baptises saint Frangois, sainte
Claire. saint Gabriel de l'Addolorata... oh sont encore baptis6s
aujourd'hui les enfants d'Assise. Dans une chapelle, a gauche,
on montre une Pieta qui aurait pleur6 ; on verrait encore la
trace de larmes.
Bienheureux ceux qui 'ont point vui et qui ont cru
...il fait si obscur qu'on distingue mal.
Visite de la maison paternelle de saint Frangois, ou mieux,
de ce qui en reste. Faudrait pas oubiier les dates : 1182-1226 1
Un peu au dela, basilique Samte-Cluire, oi repose le corps de
la Sainte, tres bien conserd. Nous sommes immergds A ce moment dans un phlerinage belge, dont nous avons apergu les superbes wagons verts en gare. Nous les perdons, en descendant &
Saint-Damien.
U, sur les pentes d'Assise, s'accroche le monastrre primitif de sainte Claire et de ses Filles. Depuis 1253, mort de It
Sainle, la vie a sembl6 s'immobiliser ici : tout reste fig6 comme
A son dopart, Meme r6fectoire, avec les m6mes tables vermoulues et bardoes de fer pour retenir les moisissures, un bouquet
de fleurs et une petite croix marquent la place, de sainte Claire.
Par un petit escalier en colimaqon, od, pdniblement, I'on glisse
I'un derriere I'autre, on acc6de an jardin de sainte Claire. Oh I
euph6misme I si on peut appeier jardin, une sorte d'auvent
avec une corniche de terre : un metre sur 40 centim6tres A peu
pres, oil elle cultivait trois fleurs symboliques : la violette, la
rose, le lis... En continuant I'ascension, on atteint le dorloir :
une grande croix noire indique les paves sur lesquels elle a
rendu son dernier soupir, humblement, dans,un coin, h gauche
entrant, sur une miserable paillasse. 0 ma soeur Pauvretd !
o ma sceur Simplicit6 1
Nous sommes restds longtemps accoudds au jardin de sainte
Claire, face au ddroulement suave des terres. Paysage immobile
depuis des sidcles, paysage silencieux qui a vu la chevauchee
fantastique de Francois, la merveilleuse dpopde franciscaine,
une des plus splendides conquates de la saintet6, qui fait'vivre
encore le monde.
En contre-bas, une modeste plaleforme rocailleuse, avec
des herbes folles et une vue mediocre, voilk ou Frangois composa son Cantique au Soleil. II en faut peu pour etre un saint
et un pokte I...
Au bord du chemin qui nous ramene dans la paix tres
douce de I'apr&s-midi finissant, des novices arrosent les plantes. Dans les oliviers, les cigales chantent toujours. M. Gibert
fait la joie de ces jeunes Franciscains, en grimpant sur un.olivier pour ramener en France une cigale du pays de Frangois.
Nous regagnons la Portioncule, pros de la gare, lk oh est
mort saint Frangois. En me retournant une derniere fois vers
Assise, dord a pr6sent par le soleil couchant, sur son coteau
aride, je songeais A cette participation de la terre A notre priJre,
h cette Iransparence du monde pour le Croyant : a La crdatien
attend d'un ardent d6sir la manifestation des enfants de Diesu
(Romains, VII 19). En ce haut lieu mystique, I'•trange phrase

-

70 -

,7 saini Paui s'eclaire d'une siuguliere comprdhension.
Sainte-Marie des Anges, qui enchasse, en une superbe basilique, la Portioncule et la petite ceiiule ou mourut le Pauvre
de Dieu I
Les Peres franciscains font richauffer notre souper. Cette
unit, pour la premiere fois, nous campons. Mais il fait si boa
que le gros de la car:ivane ne diplie inme pas ses tentes. Sur
l'herbe skche, roules en sa couverture, comme les peleribs antiques et les patriarches bibliques, nous cherchons, derriers les
Rtoiles, la cause de notre joie L.
Avant de m'endormir, dans le silence dos grands arbres,.
imergeant du trifonds de ma conscience, cette phrase lointaine
du Bouddha Gautama, chante & 'oreille : Apprenez, d moines,
la joie. Le disir de mort. Comme un calice vide au confin du
Nibyan, j'attends que la paiz vtenne le remplir.
Pres de nou:-, le grand monastere franciscain s'endort. Je
songe a cette autre reponse & 'dternel problme : 0 frre
Agneau. eris quie c'est Id la veritable joie : souffrir volntiers
pour famour du Christ.
En face du Bouddha, Francois a raison : la joie n'est pas
une , dOmission ,, elle est une conquite : immuable leqon d'Assise !...
i8 juillet.
Hop ! des le matin, lIve-toi, I'heure sonne !.
Tu n'es pas le premier !
Ecoutl les viseaus qui chantent !...
to grand jour se lIve ! Celui de notre entree triompbaie
en la Ville Eternelle.
Frires Mur, Mora, Hubert, plient leurs tentes. Les originaux .!... Fri:re Chagot roule son sac de couchage : il a pass6
la nuit sur une table de ciment. Oh i ascese franciscaine !...
Freres Acin et Oiler. qui out dormi cote a c6te, vident la
querelle de r'accaparement de la couverture ! Un brin de toilette, ce n'est pas du luxe ! Les vieilles barbes rajeunissent 1
Et vite, messe recueillie en la cellule ou itourut saint
Frangois.
8 heures. Depart I Ce soir nous serons a Rome ! Premier'
contact avec les fourgons a bestiaux !... Oh t Assise L. Merveilleuse coincidence ! La compagnie des Chemins de fer italiens a
de ces intentions et de ces attentions !_. Nous bdnissons le Seigneur de cette grAce. Sur la trace des pelerins d'antan nous
xoulions une u route , dure, qui soit purgation et libdration
pour l'Arne, une route sdvere, eh communion avec ies masses en
marche vers la lumiere... avec un peu de fatigue A offrir a
ldtape. Nous avons Wtt liberalement servis I
Au fond, rien de plus sympathique que ces cahotantes charrettes I Un vrai a home , et bien h nous I Dans un coin, la
masse titanesque des sacs et des valises. Et voilk le fourgon :
salon de lecture. oratoire, wagon-restaurant, puilmann, musichall ou carrefour de relations internationales, a tour de r61e,
selon la position des aiguilles sur le eadran, l'inclinaison du
soleil s u r le rail, ou la coincidence des hasards I...
Nous traversons les Apennins, sauvages gorges encaiss6es,
vng6tation aride, c'est ainsi que jadis, nos imaginations enlantines aimaient a se reprdsenter l'hallucinante Calabre I
Foligno ! Deux heures d'arret I Visite de I'4glise Saint-
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Francois oi repose le corps de sainte AngIle. Un bout de breviatre devant sa chasse. Et & midi, on retrouve de nouveau les
fourgons. Maintenant, nous les provoquons En route pour
Rome L. Cette fois-ci, cest serieux. Plus que cinq heures &
rouler I
Nous comptons les kilomrtres ; le tonus du wagon monte.
L'dmotion grandissante emplit nos ames : la joie du pelerin
qui, apres de longs kilometres, touche le but ardemment convoit . On chante : liberation necessaire d'une jubilation interieure ascendante...
Les derni6res stations sont passies. On guette la coupole
de Saint-Pierre..
a ay est, je la vois L..
Un cri, 'du wagon.
est parti. On regarde. Dans le lointain, dominant une masse
confuse de toits et do buildings, le d6me de Michel-Ange grandit. C'est 16 h. 36, exactement, le 18 juillet, date historique d4sormais I. Spontanemeut eclate notre chant de. route : une
priere d'intense reconnaissance jaillit de nos coeurs.
Dejh le d6me a disparu derriere les arbres, nous traversons les premieres banlieues de Rome.
En gare, M. Leconte nous attend avec une bienveillante, et
pour cette fois solide charrette. Joie de la a revoyure a ! EF
c'est la...MarcAe sur Rome, sac au dos, beret en tete, easaque et
ceinturon en guise de a manteletta n. Rome n'a jamais vu une
bande d'ecclsiastiques pareils. Aussi, dkchalnons-nous sur notre'
passage le plus total ahurissement... On-va jusqu'A nous prendre pour des Mahom6tans .
Trente-cinq minutes de marche a travers les celebres quartiers. Notre Ame est neuve, les impressions sont fortes. Nous entrevoyons Sainte-Marie Majeure, nous lopgeons le Coiisde, le
Forum romain, nous contournons le Capitole, pour echou6r de
I'autre c6t6 du Tibre, en plein Transtev6re, a Santa-Maria in
Capella, chez ma Sreur Boyaval, qui nous ouvre toutes larges
les portes de sa chore maison.
C'est un triomnhal accueil. On ne ferait pas mieux pour le
Tres Ifonor6 PNre ou le President de la Repul!ique ; toutes les
Sceurs sont Ih. C'est un peu la France qui arrive avec nous,
nous sommes les premiers pelerins de sainte Catherine. A la
chapelle, pour un vibrant Magnificat, et notre chant de route.
Comme installation, c'est splendide. Nous nous sentons aussit6t chez nous I Une grande piece oblongue nous sert de salle
a manger. La table est deja servie, sympathique, avec sa nappe
immaculde qui se reflete dans le cristal des verres, son bon vin
d'Italie en de redondantes bouteilles. Un piano fait la joie de
Gibert. Et, supreme ddlicatesse, maternelle attention : dans un
placard, surprise : un poste de T.S.F. I
Rien a signaler pour le reste de la soiree, smnon une euphorie totale, lorsque le sommeil vient cldre nos paupibres a 1.7ý0
kilometres de Dax, sur des visions fantastiques, oh tout un
pass6 d'espdrances et d'angoisses s'exhale en I'apaisement serein de la a possession ...
Samedi 19 juillet. - Fete de Saint-Vincent de Paul.
Grand'messe pontificale d 10 heures. Rdflexe de vie lazariste : on croit entendre M. le Superieur A I'obbissance du vendredi.. mais Dax est bien loin. Ce sera au LBonien que nous
entendrons la messe pontificale de saint Vincent. En longeant
le Tibre, pros du ChAteau Saint-Ange, nous deeouvrons pour la
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premiere fois Saint-Pierre et sa facade. La traditionnelle dscep-,
tion qui effleure tout pOlerin dans sa premiere contemplalion
lointaine de Saint-Pierre, nous fr6le aussi. 11 suffira tout a
l'heure, de nous approcher un peu pour bien vite changer
d'avis...
Au Leonien : fraternel accueil de FrBre Coustenoble et de
Frbre Cuknet, qui out dedj rendu au groupe d'appr6ciab'e.', services. Grace & Frere Coustenoble, pendant les dix jours de notre
pelerinage, aucune restriction sur le pain et le via, facteurs essentiels de la vitalit6 des orgamsmes frangais. Au retour, premier contact de pres avec Saint-Pierre. Emerveillement de la
place avec ses jets d'eau et son obdlisque I.. Immensitd de la
basilique : la maison du peuple et de Dieu conjointement... la
Maison de Famille de toute la Chrdtientd.
On peut ne pas aimer ces entassements de a Renaissance 1,
cette profusion de dorures et de , rococo ,, on pent prdfdrer la
sobrietd puissante, la puretd de Saint-Paul-Hors-les-Murs, mais
un fait, 1V, vous ecrase : les dimensions. Je songe & ce petit
temple rond dr bord du Tibre, merveilleusement conservd, et,
entrevu en face du pont Garibaldi, et, oft les anciens Romains
enfermaient leur divinitd. Deux visions du monde : deux Weltanschauung, diamntralement opposes... Ici, la cave tendbreuse,
oh, loin de la lumiere et du regard critique, un dieu problematique se mure dans L'ombre, parure polichinella, dont on se
moque pas mal... LA, une communication immensement amoureuse dans l'elargissement grandiose des ners et des voltes, en
pleine franchise et clart6, entre un Pere et son innombrable famille de la terre !... Apologdtique de la pierre I... On reste rd-

veuri contempler les limites des olus grandes dglises du monde
(Sainte-Sophie, de Constantinople ; Saint-Paul, dc Londres ;
eathdrales de Paris, de Reims, de Chartres), trac6es sur le pavement de la grande nef I
Nous rdintegrons Santa-Maria-in-Capella t - 13 heures, A
pied, comme a P'ller, sous le midi romain.- Ce sont les temps
heroiques oh le tracd et les concordances des trams dchappent
encore k notre compr6hension collective ; ces folies ne durerent pas I
Un tres sympathique d6jeuner nous attend. Menu
I'italienne... Ah I ces gnocchi, dont la masse gluante obture l'orifice esophagique I Les a gelati a (bombes glacees) sent saludes
avec les transports des mdharistes sahariens d6couvrant un coin
de fraicheur sous les palmiers.
Vaisselle communautaire. Preparation du salut. Notre honneur national et familial est sdrieusement en jeu. Sieste. A
17 heures, salut que nous donnons en ta chapelle de nos Seurs.
A l'issue, M. Gibert et un reste de chorale qui tralne encore, redkcouvrent d'abord une tatonnante cacophonie qui se
clierche, puis en une triomphale possession le a San Vincenzo u
de Genes.
Ma Steur Boyaval, qui nous a couve n maternellement, nous
rappelle que toutes nos minutes ici sont prdeieuses, et, vite, nous
exp6die
Saint-Paul,
a
en nous recommandant au Pere SaintAvit, bdnddictin francais. Un maltre-homme, parfait de boa
sons et d'drudition, que ce Pere Saint-Avit. En bavardant de
choses et d'autres, des hommes et des 6evnements, insidieusement, il nous conduit au fond de la grande nef, et 1 tout k
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coup a Retouraez-vous ! * C'est alors l'6blouissement de cette
forst de colonnes dans la paix trrs douce qui tombe des vorribres. La basilique romaine, dans toute la splendeur du type
primitif. Aucune surcharge, aucun placage A Renaissance ,.
Tout est pur ici, dans la grande simplicit6 du d6pouillement des
lignes : ligne de ces quatre files profondes de colonnes qui s'enfoncent devant vous jusqu' la a Confession a a 90 metres Itbas ; ligne de Iare triompnal du transept, ligne de la fresque
absidiale. L'dmotion natt, puissante, de cette unique contemplation. Pour essayer de I'ppuiser, plusieurs fois au cours de
notre sejour, nous reviendrons A ette porte de la grande nef,
face A l'Orient.
Sur son tombeau, nous demandons au grand ApOtre. le
premier pionnier des masses, de ne pas avoir peur de 1'audace
et de la saintet6 de notre a Message , et d'exploiter totalement
comme lu.. son dynamisme rdvolutionnaire
Dimanche 20-juillet. - Jusqu'au mercredi 30 juillet, avec
un petit intermbde napolitain, nous serons Romains, exaciement huil jours complets, les plus a vernis a de tons les pAlerins de Sour Catherine.
Huit jours A Rome, c'est peu, et e'ep't dejh beauroup L.
Cela suffit pour contempler du Pincio, le dome de Michel-Ange
dans le soleil couchant, et de se laisser envahir par la vision
de cet ombilic de la Chrdtientd, de ce centre d'une gravitation
gigantesque, de ce point de convergence de millions de regards,
de ce milieu de l'Humanit6, en qui tout tient ensemble. L LA,
presque physiquement, on touche la respiration de Dieu et du
monde conjointement. La mdditation epure les accidents du
temps, les scories transitoires. Sous la croute parfois opaque
d'une a incarnation a de vingt sicles, elle debouche sur reternelle jeunesse de l'Eglise.
Hnit jours suffisent pour contempler du Pincio, daus un
coin d'ombre, face & Saint-Pierre qui flamboie, l'assurance
d'une essentielle stabilite, la seule a stabilitk , et la seule a assurance .qui nous soit donnee, celle d'un Dieu qui nous aimeet qui depuis son premier Noe1. depuis son incomprehensible
irruption en pleine structure mondiale, vit desormais au plus
intime du temps, par I'Eglise, extension du Christ,lhistoire
meme de I'homme I...
Huit jours de Rome suffisent aussi pour d4couvrir du Janicule les sept collines et la mer des coupoles et des campaniles,
et toute cette vie grouillante, riche de passe, de sincere pi6te,
de commerVante et v6nale religiositY...
Huit jours suffisent encore pour s'enfoncer dans les ruines
du Forum, decouvrir & l'aide d'un guide le a monastAre a des
Vestales. et I&, sur un marbre qui' gt ddcapite dans I'herbe
seche, contempler dans le silence de toutes ces vieilles pierres,
de ces troncons de colonne, de ces delats de chapitaux, ies fastes d'un passe, d'une civilisation prodigieuse, qui a forg4 Ie colossal Empire remain I Le Palatm est devant moi, avec encore
les substructures des palais imptriaux, des palaces, du a haut
gratin n, les magnats de la politique et de la finance qui tenaient entre leurs mains les commandes du mondes A ma droite
sur ce Forum, la Chambie des deput6s et la Bourse d'alors, centre organique de I'Empire ; derriere,. le temple de Castor et
Pollux et'la basilique Julia, la a borne milliaire a, conjonction
des arteres mondiales, qui du Rhin an Maroc, du Danube et du
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Caucase B I'Egypte, drainaient 1'Europe, I'Asie Mineure, I'AfriSqe. La. oi je suis assis, le cloilre des Vestales, le haul lieu
e la religion romaine, le temple du Feu qui ne doilt pas s'Oteindre, vivant symbole de la pirelmit6 essentielle de la CitL de
!a Louve t En prenant conscience de ce lien, je pease k ce
troublant tableau de la pinacotheque du Vatican, dans une encoignure d'angle : la Vestale est IA pros du feu qu'elle veille ;
quelle lassitude dans son attitude ; quel scepticisme sur son
visase amer . Sa- chasteli semble lui peser, lourde. Elle doute,
elle ne croit plus ? Seul ,1'orgueil la retient encore ; sur .~e
carrd de toile vit, intense, le drame d'une civilisation qui e'est
6puiýAe A la recherclhe d son Ame, loin de la Vdritd, et qui
enfm, doute d'elle !
Aussi, dans le silence dos for6ts germaniques, ies invasions
se pr6parcnt.
Les sic!es sont pas.es. Le feu est bien dteint en la vasque
de pierre, envahie d'herbes. Et la Rome de Gasperi sucede a
celle d'Auguste et de Trajan. Apologdlique de l'Histoire '
II y a lourd a ruminer dans le silence des ruines, assis stir
un tronpon de colonne, dails le cloitre des VestalesHuit jours de Rome, enfin, suflisent pour revaloriser :ur
cette terre des martyrs, le goiut du tdmoignage, le golt d'assainissement spirituel aux heures de confusion que nous \ivons...
Martyrs du Coiisbe I pres de la croix, face a I'Arbne, entre ees
pierres monumeniales qui digouttent encore de sanw, nous avorns
la la Lettre aux Romains, de saint Ignace d'Antioche : a lAissez-moi etre la nourriture des betes, par lesquelles it me sero
dand,de jouir de Dieu. Je suis le froment de Dieu, it. faut qve
je sois moulu par la dent des bWets pour que je sois trouvd pur
pain du Christ. , Nous somnmes de cette mdme race.
Martyrs des Catacombes ! Ce fut le mardi 22 juiliet. Un
autobus nous avait mcnds jusqu'k Saint-CGaiiste avant 'es fourn6es journaliires des pelerins. En nous entoniant :ous terre
par dhumides escaliers, la conscience du pass. h6roique qui
hante ces longs couloirs sombres, mortuaire A maquis ) de la
plus authentique R6sistance, de la seuli Libtration, fait chob
A nos poitrines. M. Leconte et M. Gibert diseat !eur m..esse cte
i cete, en une de ces excavations qui, de distance en distance,
elargissent les diroits couloirs, en chapelles souterraines. LA, il
y a dix-huit sikcles, les chrdtiens traqu.s par les Gestapo et
!es Guo.piou d'alors, venaier.t de nuit, cuommunier ;.u ro(rps ct
au sang du Christ, ce Christ pour lequel demain peut-4tre ils
m•ourrc.nt sur i'arne. Dans le silence d celtte teore -arree, nous
renouvelons la CQne antique. Pfrennit6 du Message A te Christ
est d'Aier, il est adaujourd'hui,ii est de demain ! .n clamait saint
Paul. Les a Ioculi a bdants nous regardent...
Ce n'est pas impundment que Rome met son emprise huit
jours durant sur ses pMlerins. Huit jours de vie consciente i
Rome, valent de longues semaines d'apologetique, d'histoire et
de spiritualitd.
Apris ces points d'orgue contemplatifs, je reprends rapidement le fil de la chronique pour les amateurs d'exacte
et
souveraine precision.
Dimanche 20 juillet. - Lever, 5 heures. Canonisation du
bienheureux Louis-Marie Grignon de Montfort. M. Sabin nous
a obtenu des billets d'entrce A Saint-Pierre Question de se met-
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tre en forme pour dimanche prochain. Un prelude., une r6p4tition gendrale avant la a premiere a I Aussi, je n'insiste pas.
C'est tout simplement merveilleux. (L'adjectif va s'user a force
de I'employer, et pourtant c'est bien vrai.)
Avouons-le. Nous avons pleur6 comme des gosses en voyant
pour la premiere fois le Souverain Pontife montant, sur la mer
des tktes, la grande nef de Saint-Pierre. Mais, le moyen de faire
autrement ?...

12 h, 15. De retour h Santa-Maria, sauf... FrBre Michel Dupont. Le diner s'acheve. 14 h. 30 sonnent aux norloges de la
Ville Eternellc, toujours pas de Frere Dupont I
Les transes de saint Joseph au cinquidme mystOre joyeux,
apres le petit tour de cache-cache de Jesus avec les docteurs,
s'emparent de deux autres Joseph : Frere Acin et Frere Bouet.
Les voilt partis a la recherche de 1" a Enfant Jesus a. C'est un
peu I'histoire de l'aiguille 6garee dans une meule de paille.
Rome, ce n'est tout de m6me pas Ance, ni Champclauson i
Enfin, b 15 h. 30, suant, soufflant, en nage, abruti de soleil,
le regard have, avee des visions fantastiques de ponts, de places, d'avenues mystdrieuses dans les yeux, FrBre Dupont
s'croule sur une chaise. Depuis 11 h..30, quatre grandes heures durant, dans I'immense solitude romaine des midis, ii r6de
et tourne en rond, en qudte anxieuse de I'issue salvatrice. S'il
n'est pas devenu fou ce jour-la, eh bien t ce n'est pas tout I
fail de sa faute.. Sans manger, il va s'affaler sur son lit.
Fin d'apres-midi. Visite de Sainte-Cdcile, sous la direction
du loquace recteur, M. I'abb6 Dyonisi. Mon archiviste a deux
longues et tres belles pages, et les particularitds de ra basilique et de la crypte. Je renvoie les archeologues aux sources et
&Frere Maurice. M. I'abb6 Dyonisi n'a pas peur de nous faire la
spiritualitd des mosaiques de la crypte.
Visite de Saint-Chrysogone, desservi par les Trinitaires,
qui gardent le corps de la bienheureuse Anne-Marie Taigi,
Ssainte mere de famille. M. Sabin, dans un sens aigu de I'apoleg6tique et des besoins de notre temps, en souhaite ardemment
la canonisation. Voili des fleurs de plein vent, des saints de
pleine masse I
Nous sommes en plein quartier populaire, en plein Transtev6re, et c'est fete a cette paroisse. Fete tapageuse A I'dglise.
Fete tapageuse au dehors. Une foule de mercantis, avec pe!emele sur leurs dtalages, cierges, balloas, chapeaux de papier, viande, pasthques. Pas de barrieres ici, pas de solution de continuitd entre la vie religieuse et la vie civile, entre I'Eglise
et la place du Marchd, et la taverne. Cette foule bariolde, dans
sa simplicitd exubdrante, est peut-dtre plus pres de I'Evangile
que nous.
Enfin, passage rapide, vu I'heure tardive, B Santa-Maria-inTranstevere, une des plus importantes basiliques de Rome.
A 21 heures, ddlicieux petit extra, dans le cadre puissant en
evocation et emotion de la basilique de Maxence, concert donnd
par I'Acaddmie Sainte-Cicile, sous la direction prestigieuse d'un
chef d'orcliestre de vingt-sept ans : Caracciolo. Au programme 1
Huitibme symphonie de Beethoven, Ballet russe, de RimskyKorsakoff. M. Leconte nous a menage cette surprise, tres riche
de joies artistiques... Juste derriere nous, baignees de nuit et de
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silence, les vieilles pierres du Forum et du Palatin. A notre
L-oite, la masse 6norme du Golisee. Suf le fond de la mbiodio
musicale, la pensde conimunie a ce passe qui vous enveloppe
intensdment.
Lundi 21 juillet. - Le jour des grandes basiliques I
Dans la matinee, Sainte-Sabine (v* sidcle), tres pure, toute
de joie I Saints Jean-et-Paul, Saint-Clement, Saint-Jean-du-Latran : la basilique Mere de Loutes les dglises, basilique constantinienne, autrefois residence des Papes. Sainte-Me-Mae-Majeure...
Toutes ces basiliques contiennent de superbes nrosaiques.
Mais, j'ai pose autrefois, avant d'entrer a Florence, je crois, un
principe de non-dissociation des chef-s'oeuvres visltds, pour
deux raisons : raison d'incomp6tence et raison d'inconvenance
dans le cadre de ce journal de route. Quoiqu'en dise le proverbe, les principes sent faits pour tre- tenus I Ergo...
L'apres-midi, promenade sur le Janicule. Ah I ces merveilleuses fontaines romaines I Frbre Arin peut en donner, yeux
fermis, toute la signalisation et en dresser la topo...
18 h. 30. Audience papale aux pelerins de saint Grignon de
Montfort. En l'occurrence, nous en sommes. IA auh.si, question
de se mettre en forme pour lundi prochain, pour apprendre a
Acraser les pieds et marcher sur les gens ?... Ah I cetle cohue I
mais ce n'est qu'une question d'habitude. Les gens d'ici sent tres
forts en cette accoutumance.
Mardi 22 juilUe. - Messe & la catacombe de Saint-Calliste.
Visite de la catacombe, ainsi que celle de Saint-S6bastien. Visites trop rapides, helas I on y reviendra, n'est-ce pas ?
L'apres-midi, nous repassons notre histoire et notre archdologie romaines en visitant le ColisBe, le Forum, le Capitole, avec
&lprison Mamertine. FrDre Oiler, guide en main, s'improvise
cicerone, et rappeile aux pelerins frangais que leur arribregrand-pere Vercingetorix est mort dtrangld ici..., que saint
Pierre et .saint Paul, eux aussi, ont visit6 ces lieux... Frere
Maurice, ex-K.G., habitue au long rectangle des barbels allemands, constate qu'en fait d'espace vital, c'est plutbt mesur6 I
Mercredi 23 juillet. - Un petit intermede. En ce lumineux
matin, nous descendons iers le Sud, en quote de l'Italie m ridionale : Naples !...
Lever, 3 h. 45. LA aussi, une question d'habitude..., mais non
sans grognements initiaux... Et pourtant les a accelerate a n'attendent pas I Apr6s la messe selon la m6thode rigoureusement
suivie depuis le passage de la fronti-re, un ddtachement derriere M. Sabin, va immobiliser le train. 7 heures. Ebranlement
vers 1'extreme-sud. C'est la grande ligne. Notre " dtretto p
peut
revendiquer le titre d'express, au rythme du rdseau italien...
11 h. 30. Naples 1 1.975 kilometres.
Deux confreres nous attendent. Par charite pour nos estomacs, ils nous conduisent aussit6t a la Casa di Clero, pension
qu'iis tiennent pour eccicsiastiques et Atudiants la'iques.
Unique, cette premiere vision de Naples I u Notre n Transtev6re fait figure de quartier chic en face de ces cou!'es ue
lumiBre qui drainent deux masses grises d'immeubies, une population massive, bariolee et hurlante : un des plus beaux specimen des villes tentaculaires. Je pense & des sorties d'usine
lorsque la sirene vient de libdrer le grouillement humain, je
pense aussi A ces ruisseaux fangeux qu'on voit les soirs d'orage
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courir le long des trottoirs et s'engloutir dans le trou de l'egout.
Il y a un peu de tout Ga avec Une note extraordmaire d'exubdTance et d'insouciance.
Une nude de mercantis dans les rues, sagement gar6s derriere leurs etalages, offrent a longueur de journde pasteques,
citrous, cigarettes, etc... Des trams se croisent, rapides, archibondds, avec du monde agripp6 partout, a toutes les prises, sur
les tampons, sur les cdtds...
Dans cette foule, on nous remarque cependant. Nous suscitons la plus vive curiositd. Nous devons repondre a une foule
de questions. Nous provoquons les plus stupdfiants attroupements.
Nos chambres sont au cinquieme a piano a (au cinquieme
etage), de la Casa di Clero (180 marches, note Frere Maurice).
Les < piano aamusent follement FrBre Chagot : du vrai sport...
un merveilleux poste d'observation I Dans la rue en bas, le vacarme at la presse durbrent tres tard jusqu'au petit matin. Les
Napolitains viient dehors, sous le soleil et les dtoiles...
Apres la sieste, visite de l'immense Maison Centrale de nos
confreres, bien endommagde par les bombardemenlts. Sous la
conduite du pdti.lant M. Palmieri (une vraie boutei;le de champagne !) on ne nous fait grace d'aucun recoin, d'aucun comble.
Fin d'apres-midi, visite de la cathddrate Sanit-Janvier.; le
sacristain narre, en long et en large, toutes les odrip6ties du
miracle bisannuei de la cdihbre liqudfaction. Ensuite, visite du
port : hien des ruines I On decouvre I'autre visage de Nap:es,
acec ses immeubles neufs et ses larges avenues. En finale, le
tram nous conduit It un superbe belvedere sur la bale de Naples
el ses lies, avec le Vdsuve, comme toile de fond.
Jeudi 24 juillet. -

Capri I La pointe extr4me de notre cir-

cuit I J'avais lu le livre celebre du docteur Munth. San Michele.
Du fond de ma chambre, ce rocher sauvage brdl6 de so!eil, dans
lb silence du ciel et de la mer, m'intriguait..
Hdlas ! Capri n'est plus I'lle inconnue, 6trange, dont le mystMre de lumimre et de si ence obsddait le docteur Munth. Desormais pourri par la publicit6, Capri n'est rien moins que le
rendez-vous scandaleux de tous les viveurs d'Europe et d'Am6rique. Cependant, encore quelques coins de sauvage solitude accueillent ceux qui viennent chercher 1l une heure de silence
et le choc de l'infini...
Un tram que nous manquons, malgr4 une demi-heure de
marche forcde, nous fait arriver cinq minutes apres le ddpart
du bateau qui emmene M. Sabin vers Sorente. Heureusement,
un quart d'heure plus tard, un autre vapeur, 16ve r'ancre et directement met le cap sur I'lle du rdve.
10 heures. Nous attendons le bateau de M. Sabin qui a fail
escale a Sorente.
Bain. Puis rapidement un funiculaire nous aide a attaquer
le rocher. Nous redescendons l6gerement sur I'autre versant a
la recherche des jardins de- Cdsar. Toute I'immensitd du ciel et
de Ia,mer est & nous I Le roc tombe h plc... et trbs profond, lkbas dans le gouffre, petit papillon blanc sur le bleu intense de
I'eau, de minuscules voiliers flirtent avec lea rochers.
Nous dinons, dans celte saturation de splendeur marine.
L'eau douce est rare, aussi les ddlicieux biscuits de FrBre Rapetian supportent-ils merveilleusement le joyeux vin de Capri..
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A travers les orangers et les citroanniers, 607 marches &
descendre. Et une vedette nous prend pour la visite de la Grotte
d'Azur. Face A la falaise abrupte, transbordement dans des barques qui pinetrent le rocher. Alors, dans la pInombre, feerie de
I eaa bleu-argent, qui chante sa chanson cristalline au moindre
effieurement des rames.
Nos Ames sent detendues, en total repos. On se sent bien
loin de l'univers et de ses bruits. On oublie une minute nos
soucis quotidiens et le marasme du monde. La jois piysique de
celte mer noUs envahit.
It faut rentrer. Deja I A 4 heures, nous embarquons pour
Naples. Cette fois-ci, nous longeons !a c6te par Sorente : une
veritable croisiere aux pieds du Vesuve. M. Sabin commente :
SUne des plus splendides promenades du monde I
Apras le debarquement, les moins fatigues et les amateurs
de panorama exploitent les dernieres clart6s du jour pour escalader le chateau San Martino. On veut se saouler de ces visions uniques.
Vendredi 25 juillet. - De bon matin, un tortillard de banlieue nous conduit a Pompci. M. Gibert.nous dit la messe ea
la basilique Notre-Dame du Rosaire, grand centre de pelerinage
de l'Italie meridionale. Dans la nef gauche, un Christ d'un rdaiisme outrancier, d6goutlant de plaques de sang et dcorc~h
vif,
choque notre goit francais de la mesura.
Petit dejeuner en la a Casa di pelegrini n, puis, en route
vers les Scavi, les fouilies de Pompei.
Frere Mora, un fin dialecticien et un ruse Gascou, A force
d'argumentation et de patience, abaisse de moitid les droits
d'entree.
De 10 heures A midi, bouleversant contact avec une civilisation figde 1 depuis deux millenaires. A travers le dddale des
rues troites, a gros pavds, uses par les roues des chars, sous la
crudite des midis napolitains et la rdverberation de toutes ces
pierres grises, nous parcourons en tous sens cet immense desert
ou la morl habite...
IMagasins, bars, villas de banquiers ou d'hommes d'affaires,
etablssements de bains, teintureries, boulangeries, palais de
justice, temples de Jupiter et d'Apolion, maisons de tolerance,
place du marchd, placards avec les dernieres inscriptions 6lectorales, fontaines, toute une ville qui s'est arrdtd de vivre tragiquement il y a deux mille ans. avec encore ses.cadavres pdtrifi6s, surpris par la cendre et les gaz ddidteres. en pieins gestes
de vie... xous regardent. R6v es fantastiques de la Idgende d'Ys,
visions hailucinantes !... Immobiiitl de vingt sikcles dans le silence de la lave.
Et lerYsuve est toujours la , dans la lumiihre ardente du
ciel sur ce paysage de mort I
Petite note comique dans la tension de 1'heure : le guide,
ne curiosit
lui soul, avec son baragouin de franpais : a (a,
Messieurs Pres, i sont portes et fendtres, tout p6trifiqu4s-(sic),
avec lers... Ic, Monsieur P1re, i sont soiets pornographiques
etait trEs fort dans ce domaine des licences scandaleuses (ii
de
'Empire). Ici, i sont n combatimen de coqs. Si Vdsuve i fume
P•,
moi i fume toujours ! , Ca va, brave homme, on a compris...I
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Le tortillard nous rambne k la Casa di Clero pour le diner.

sa bale, k son soledl, & sa
Et dejA il faut dire adieu a Naples,,
populace, a Capri qui dresse son rocher li-bas dans ia brume
chaude de I'horizon. 16 heures. Nous reprenons le train pour
Rome. En remontant vers le Nord, nous remarquons les traces
se sent joudes ici.., ces tranchees,
de terribles batailles qui
ces fosses antichars, qui creusent encore la plaine en rangs
serres, on ne peut s'empecher de songer au sonnet .Ie Rimbaud,
tant vous remonte au cceur comme une nauste I'absurditd de
ces tranchees, de la mort... dans la paix lumineuse et suave de
cette plaine joyeuse, alors que le soleil se couche.
De nouveau le dome dternel, tres loin dans les arbres..
21 heures. Nous retrouvons l'intimitd de notre petit a chez
nous 1. La veillde est douce en famille sous la lampe. Dans le
cadre aimd de notre salie A manger, I'~quipe se retrouve apr4s
tant de distensions et d'dparpillements.
Samedi 26 juillet. - Le jour J approche. Les pelerins de
sceur Catherine ont envahi la ville. De tous les points du globe,
c'est 'heeure du rassemblement. On se compte. Toutes les nations sont la. L' a Onu * pacif que de la priere et de la charitd.
On nous a marqud d'un insigne sur la poitrico. Nous entrons sur ]a scene officielle. L'acle ultime va commencer. Nous
avons un role a tenir et a savoir par coeur : le rOle de representation de tres chers intrirts, de douces affections, de merveilieux devouement... un role de priere et de reconnaissance
conjointement...
"On regarde. vers ,ious, on pense & nous, on attend de noes
une prdsence consciente. Nous ne sommes plus de vu:gaires individualites, Je papillonnants touristes, de maigres humanistes
en mal de souvenirs antiques..., mais les pelerins de sainte Catherine, avec un mandat officiel entre les mains, et voioi
1'Cchdance de notre mission.
Solennelle vigile I A Saint-Pierre, ce sent les derniers pr4paratifs fievreux. Sur les parvis, dans les rues avoisinamtes, des
masses de jeunes filles, de Sceurs, de 1pelerins de toutes langues, qui s'orientent et regardent.
, Ne cherchez pas et I'en vous trouvera n, dit le Tao des
Chinois... C'est ce qui arrive au Musee du Vatican, que nous
visitons en cette matinee, desormais a terre de rencontre v, carrefour du monde. Ce sont MM. Combaluzier, Engelvin, Fromentin, Lassus, Thon, Vial, Cartier, Rinaldi et tant d'autres que
le groupe accroche, sans parler des confreres italiens de GAnes, Naples, que nous retrouvons avec plaisir, et des connaissances du terroir natal... C'est fantastique, ce rendez-vous ici,
de toute la plankte.
Dans la bousculade g6n6rale, nous parcourons presque au
pas de course les immenses sal'es du Musee, oh s'enlassent depuis des siecles de grandes richesses, les Loges de Raphael, la
pinacotheque, etc... Nous nous consolons de ce sprint sacrilege,
en voyant des guides officiels et leur groupe aller encore plus
vite que nous.
Retour & 13 heures B Santa-Maria-in-Capella, apres la visite de la Coupple et la vision de Rome & 130 m6tres le haut
(470 marches).
Dans I'apres-midi, presentation du groupe au Tres Honor6
I'ere, M. Slattery, qui b4nit notre fanion, - travail d'art ex6-
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cut6 par les binbdictines du monastere Saint-Eustase, de
Poyanne (Landes). Longue visite 'de reconnaissauce & Monsieur
Robert, dont la reception paternelle nous touche beaucoup. Nous
lui devons d'etre l A cette heure. Nous saluons M. Ryckewaert,
le Superieur de la Maison Internationale. Le Ldonien grouille
de personnalitjs affairdes. Chbtifs Btudiants de Dax, nous sommes pAle-nmle, dans la meme chaudiere que les Assistants et les
Visiteurs de la Compagnie.
Nous retrouvons le calme et le silence dans les jardius du
Pincio et de l'Ecole Francaise, oi nos Ames se creusent pour
la grande journee du lendemain.
SDimanche 27 juillet. -- 5 heures. C'est I'attente, dans le pe
tit jour, sur I'immense place. Les pelerins dejk montent du Tibre, en groupes compacts. Its arrivent par paquets, a un rythme
de plus en plus rapide. Scours, Enfants de Marie, avec leurs pancartes de rallienent.
Les barri&res qui defendent l'accs de Saint-Pierre craquent sous la poussbe immense de cette invasion qui s'erfle de
minute en minute... Minuscules pieces de ce giganie-que dchiquier, nous tombons dans l'unit6 de cette foule joyeuse et claire,
en ce lununewu matin de juiilet romain.
La Chrdtient6 s'aligne pour la parade, la parade des enfants
de Dieu pour une heure de jubilation, de reconnaissance el d'enregistrement... 1'enregistrement de l'apport original, personnel de
sainte. Catherine a la sanctification du monde : revalorisation
en vue d'un meilleur a rendement ), de la machine humaine,
en vue d'une plus grande joie de runivers, des facteurs a silence a et a humilit4 >. Solennelle lecon de choses, lourde de
certitudes, oh I'Eglise dit tout fort : a Voila, c'est 'h
I Scour
Catherine a su s'y prendre, pour a arriver a, c'est comme ca
qu'il faut faire ,... Et, en face du monde moderne, des turpitues et des demissions douloureuses de 1'heure, en face de loutes
les a nausees existentielles a, elle plante un a signe a de plus,
un jalon de plus, un signe de piste, un poteau indicateur.Apolog6tique de la icharit6 et du silence, la plus bouleversante, cele-IA, qui insinue le doute liberateur au creux des Ames
de bonne volonte I Car enfin, si le monde est encore viable, si
les pauvres ne meurent pas tous de faim, si un peu de bonheur
rend moins sombres les taudis, c'est qu'il y a toujours str la
trace de sainte Catherine, sous la mme cornette immaculde,
dans le silence des hopitaux, des hospices, des ouvroirs, des orphe.inats, des mansardes et des galetas, des Ames qui aiment
et qui s'oublient...
Les portes de Saint-Pierre enfin s'ouvrent et c'est la rude...
Instruits de l'experience de dimanche dernier, nous fonQons b
travers les corridors de la sacristie, bousculant gardes suisses
et gendarmes pontificaux en braidissailt nos billets, a Speciale
reprezenlazione D ! Apris une seance de haute voltige sur les
banes du transept gauche, nous nous trouvons au premier rang
de notre box, en face de la
I
Confession n. II dtait temps I Nous
nous retournons, derriere nous, le box est ddjk plein. Nos confreres italiens. eux, out la chance d'6tre en marge de toute catdgorie et de tout box.
a On ne vient pas d Saint-Pierre pour prier, nous disait ie
PBre Saint Avit, mais pour croire. Ce sont tes basiliques tlhologales... » Trop de bruit, ttop de soldats, un bourdonnement

continu se perd dans les hauteurs des voUtes. Gardes suisses,
gendarmes pontificaux, massiers, canmriers de cape et d'epde,
santons dehappes de leur boite en collection moyenageuse, lirie
de quelques salles d'armes, leur fraise ou leurs epBes... d6payses
en cette foule du xx* siocle.
8 h. 30. Le cortege papal s'avance par petits pelotons qui
s'espacent, il va se dorouler une heure durant, selon 'ordre le
plus strict du rituel. Je vous fais grace du ddtail des effectifs,
il remplit h lui seul deux longues colonnes de I'Osservatore Romano. Un ceil sur le guide du pelerin, I'autre sur le cortege, on
pput repdrer les ordres mendiants, les ordres monastiques, les
chanoines reguliers et le clerg6 de Rome, l'6tendard de la Sainte
encadrd de Monsieur le Trbs Honor6 Pere et de ses Assistants,
les pr6lats orientaux & la tiare tetragonale, les :veques latins
mitres de damas blanc, les cardinaux en cappa magna, les gardes nobles en tunique dcarlate et culotte de peau blanche, les
hauts dignitaires de la Cite vaticane, et enfin, alors qne vicnnent celpter tres haut dans les voutes les trompettes d'argent,
entour6 des commandants et officiers des gardes-nobles, gardes
suisses, garde palatine, et coll6ge des massiers, Sa Saintetl
Pie XTI s'avance lentement au-dessus de la foule C'est alors
une immense ovation frdndtique qui monte de la ner et s'enfle
en grondant jusqu'au transept... Du ddlire I...
SNous suivons tres bien de notre place la ceremonie qui se
d6roule au fond de rabside. Et c'est bient6t la solennelle formule que les haut-parleurs repercutent dans toute la nef et le
monde entier : a En 'honncur de la Sainte et Indivisible Trinild,
pour l'exaltation de la Foi Catholique et pour laccroissement de
la Religion Chrttienne, nous ddcrdtons et ddfinissons Sainte !a
Bienheureuse Catherine Labourd . a Ca y est I... La vieille Scoeur
de l'hospice d'Enghien dolt etre toute surprise au ciel de voir
ce qui lui arrive... De nouveau, des vivats et des ovations I Et
1'exuberance collective de quarante mille personnes, reaction
spontande d'un peuple qui croit b la communion des Saints I
AprBs I'homdlie que le Saint Pere prononce en latin, !a
messe papale commence. On apprecie parfois l'utilit6 des cours
de liturgie : nous nous reportons aux classes d'octobre et de
novembre dernier... Minutes 6mouvantes de tl'6lvation I Sur un
commandement bref, les 6pdes nues plaquent sur les dalles, lea
hallebardes se dressent au garde-&-vous. Et alors que dans I'immensitl de la coupole, monte, doux comme une pri6re, I'hymne
adorateur des trompettes d'argent, le silence se fail en cette
immense foule & genoux, dovant r'hostie que le Saint-Pre montre lentement a tous les coins de i'horizon.
A 11 h. 30 seulement les portes de Saint-Pierre liberent la
masse compacte des pelerins d6 Sceur Catherine. Emportes par
la foule, nous voici apres six heures de compression, dans la
lumibre 6clatante de la place, sous la fournaise de midi.
Le gros bourdon s'est dbranld, provoquant les mille clothers de la Ville Eternelle.. ie reve aiors a un autre petit clother lointain, bien au deli des horizons brumeux des monts
Sabins, bien au delh de la campagne romaine..., petit clocher qui
en ee mtme moment, rappelle a un village de
.chez nous
perdu au milieu de.coteaux et de vignes, que la Bourgogne
reste toujours la terre des saints.
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II faut tourner une page de l'histoire de I'Egise, de I'histoire de la famille de saint Vincent, de 1'histoire de la Saintetl... Matinee historique ddsormais, que ces heures que nous
venous de vivre, mais qui ont besoin de silence pour se dilater
en nos Ames, a la mesure pldniere de leur lourde signification !
En retrouvant le calme de notre v home n, *en traversant
le rdfectoire ofi les vieillards du TranstevBre finissent leur repas, au contact de nouveau avec 1'humble ronron de ce ddvouement quotidien, je songe que c'est a ca n que P1Eglise vient de
canoniser ce matin, au del& de Seur Catherine, et que, hien
au-dessus des fastes et des grandioses exaltations, toute la
splendeur de la vie git la..
Et la vie du groupe reprend son cours... Voici notre mission
remplie, et aussi le .depart est proche.
On nous gate au diner. Au dessert, nous connmentons en
toute hilarit6, la sensationnelle nouvelle de I'Osservatore Romano. a Dans un geste magnifique de courage et d!audace, seize
6tudiants lazaristes sont venus de Dax en bicyclette I... a Voilk
la legende lanc6e, elle fait son chemin, tenace, malgrd protestations et d6mentis... Apres 'Italia, apres l'Osservat.re Romano,
voilk I'Echo de la Maison-MWre (organe officiel des Sceurs de
Saint-Vincent de Paul), et ies Rayons (organe officiel des Enfants de Marie), qui la reproduisent imperturbablement... En
core une fois, non I Les Etudiants de la Maison ne sont pas
encore des candidats au Tour de France.
28-29 juillet. - Nos deux dernibres journ4es de Rome.
Eclatement du groupe qui se disperse seloh les lignes ind;viduelles de In plus forte pente... Qui, inassouvis et insatiables.
s'dlancent sur la piste de nouvelles basiliques, de nouvelles
peintures ef, sculptures, d'autres vieilles pierres. Qui, rassasids,
reviennent pour une macdration plus substantielle aux premieres impressions mal digdrees...
Le 28, h 18 h. 30. Audience papale en la Cour Saint-Damase.
Avec tout le a peuple , que nous portons en nous, avee
tous nos titres de representation, nous sommes pr4sents aux
premieres lignes I Los journaux out donnu amplemenet le d6iaii
de la ceremonie. Pour parachever le tableau et recrer I'atmosphrd*. il suffit de pionger ces nouvelles 6motioins dens une
bousculade fantastique et deux heures d'epcuvanitable 'compression. Bousculade, compression, etoufement : racteurs essentiels de l'ascese du pelerin...
Et d6jA, le soir du 29 rosit le ciel du c6td d'.stie... Voici
i'heure.. Ineluctable nacessite, le departs. n faut rouler notre
tente, et demain, dans le petit jour, disparaitre. Plus loin I..
Instabilit6 essentielle du pelerin.. S'il pouvait s'arrler un jour
dans le coin de son rdve, dans la douceur d'un beau soir d'6t6 I
Non, non, cola ne lui est pas donna. Tout est en oranle, et il ne
salt pas si on n'a pas besoin de lui ailleurs..
Toutes les Scours sont 1m. Pas de discours. Ca n'est plus
I'heure... Simplement, nous chantons. Tout notre repertoire, toutes nos chansons de France, lea vieilles complaintes du terroir...
On nous ecoute longuement. Goute 4 goutte, comme le filet fragile d'une source, I'dmotion sourd en-: ous. Nous arons mieux
compris ce soir-lA, la puissance et la .rofonde veriiL de la Famille Vincentienne,; c'est une grace qu. 4de vivre des minutes
pareilles..
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Nous envahissons la cuisine pour un special merci & Soeur
Catherine, qui s'est ddvoude si merveilleusement i notre service. Spontan6ment, autour du fourneau et des casserolles, dclate
le chant des adieux...
Ce n'est qu'un au-revoir, mes Sceurs I
Ce n'est qu'un au-revoir !...
Mercredi 30 juillet. - Et encore les fourgons... et le film
continue, rapide. De nouveaux horizons, de nouvellas rencontres,
de nouvelles ,t richesses n dans la ligne sinueuse du retour, .
travers 1'Italie du Nord. Quelques points de repere, fugitifs,
jalonnent notre , route a finissante.
Apres une longue journde de cheninement, ot nous avons
le loisir dans la lente fuite des roues sur le rail. de forger une
M
I'usage des prolItaires des a troisieme
originale spiritualitd
classe ,, apres la tentative nautique larvQe de FrBre Pierre, et
deux changements b Orte et Chiusi, c'est d'abord Sienne, a
18 h. 30, au 2.450" kilometre Ie notre pelerinage. Pittoresque
ville moyenAgeuse, fiUrernent campde sur sa crete, nette, luisante, avec ses vieux paves et son altiere tour, qui veille, sentinelle vigilante, plantee au milieu des maisons comme un doigt
qui dit : a C'est moi ! a
Pour nous mettre en verve, de nouveau une cocasse histoire
de camionnette en rdparation, de dem6nagement intempestif et
de malentendu irrisorbable. Quoi qu'il en soit, bagages et gens
sont A destination vers 21 h. 45 seulement, en pleine nuit, avec
une quinzaine de kilometres dans les jambes. a Et l'on jure,
mais un peu tard, qu'on ne nous y prendrait plus... a
Jeudi 31 juillel. - Pour notre grande joie, ce mois & trente
et un jours.. Ce qui permet de consacrer le dernier i la ddcouverte de Sienne. Un vrai bijou de l'dpoque. Municipe, palais,
cathddrale, baptistore, tour, souvenirs de sainte Catherine de
Sienne, de saint Bernardin...
La maison de formation de notre Province de Rome (sBminaire, philosophie, thdologie), nous h6berge. Splendide batiment, ultraLmoderne, tout confort.
A midi, Deo gratias en notre honneur : grave infraction a
la RBgle. Climat tres sympathique, tres fraternel.
Sdance de patinage nautique dans les couloirs de la maison. C'est l'inondation des parquets ; des robinets bdants laiss's
sournoisements ouverts ont fait le coup. L'eau est vite rdsorbde, et au pas de course toujours,' commence la tournde des
rdceptions officielles. On nous attend a la Maison Centrale des
Seurs, on nous attend i l'hOpital. le thdatre du teilbre miracle.
de Sceur Catherine Labourd. On nous fait trop d'honneur.
Pour trouver un peu de fralcheur et dominer la situation.
nous montons A la tour du Municipe. 106 metres et 398 marches.
GCest quand memo precieux des chroniqueurs pareils I...
Sur la terrasse de la maison, apres souper, minutes trop
courtes de fraternitd avec nos freres en saint Vincent... La Toscane autour de nous s'endort dans la nuit. Ce ne sont plus les
collines torrides et assoiffdes, L'ombre violette, troude de tratndes roses ou mauves doqne au long ddroulement des terres
ocres, toute leur puretd, leur finesse, paysage arcadien que la
raison pnbtre I.. Tout paralt intelligence et nettet6-. II fait bon
vivre-l.
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Dans la paix infiniment douce (c'est bien la note fondamentale de tous les soirs d'ltalie), c'est un pot-potirri de chants
francais, de melopies italiennes.
a Quam bonum et quam jucundum habitare fratres in
unum... ,,et alors que vient de tinter la cloche successive de ia
priere vesperale, l'unique chaine s'enlace de nos mains entrecroisees, sous l'ombre gigantesque de la tour mddidvale...
Vendredi f' aolt. - Etape Sienne-Plaisance : une jouinee de route.
7 h. 20. Ddpart de Sienne.
10 h. 30. Florence, de nouveau I Trois heures d'arr&t permettent au groupe une dispersion en qudte de ses souvenirs.
Diner 'dans la sal!e d'attente oii on nous offre du chianti.
14 heures. Adieu. Florence !
Nous percons les Apennius sous un tunnel de 18 kilombtres. Et c'est Bologne, Modene, Parme...
17 h. 15. Plaisance 1 2.830 kilombtres... et de nouveau la
fatidique histoire du vehiculement de nos bagages. Cette fois-ci
pourtant la camionnette n'est yas en reparation, elle nous cherche hi'oiquement a travers ia ville, alors que non moins h.roiquement, nous trainions nos inpedimenta jusqu'au lointain
collbge Alberoni, non sans grognement et essais de greve partielle.
Magnifique reception de nos confreres, on se met en quatre
pour nous faire plaisir. Nous sommes simplement boulevers6s
de tant de fraternel es attentions. Le diner se pose comme un
veritable banquet, arrosd des meilleurs crus de la region, et demain on ne nous laissera pas partir sans d'abondantes provisions ds route 1
II est 21 heures ; le depart demain 6 heures. Alors le Collbge I... Qu'k ce a ne tienne, on le visitera de nuit. Jusqu'i
23 h. 45, nous allons de sal e en salle, d'6merveillement en dmerveillement : salle de mindralogie, de physique, sismographe,
observatoire ; peintures, tapisseries, bibliothbque, avec les dernitres revues nondiales du mois. Partout on sent I'angoisse de
I'actualitd, le souci de talonner le temps et 1'druption des ides...
Qualorze de nos confreres monnayent a l'dlite du clerg6 italien
une cu'ture vratment supdrieure. On est plus fier de la Compagnie aprAs des visites pareilles.
Samedi 2 aoft. - Lever, 4 hefires. Que les nuits sont courtes, courtes ! Les nerfs se tendent, la fatigue pese plus lourde,
mais il faut tenir jusqu'au bout I
Dans la precipitation du depart, Frbre Acin casse une bputeille d'hui e et oublie sa legendaire a idole n (la gourde pour
les non-initibs 1) Un mot inoffensif de M. Sabin, insinuant la
modicit6 peut-Atre de cette perte, provoque une explosion d'indignation, mais la gourde se retrouve et Frbre Acin goute de
nouveau la joie de vivre sous le beau ciel d'Italie.
8 h. 45. Milan. Gare monumentale.
En quatre heures, nous devons boucler notre v~site.
Apres une course passionnante a aux casquettes n pour
1'identification d'une certaine dglise du titre de Saint-Joachim,
qui voudrait bien abriter nos bagages - car pas encore de
confreres a Milan - nous debouchons sur la cathddrale... a Ahl..
Oh !... , splendeur de cette dentelle de pierre, nous restons,
la, fascinds. Nous en prenons possession en tous sens, dans 1'om-
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bre de mystere et de recueillement, qui tombe des hautes verrieres.. Contraste de I'enl6vement, de l'dlancement tdndbreux de
ces ogives ; contraste du jaillissement, de la tension de ces voOtes vers 1'dpuisement du mystere... avec la clarte lucide, apaisAe
d* la basilique romaine, qui semble fuir cette angoisse t gothique a de I'infini par la vision el I'assurance de foi... La nolus
touchons la faille qui separe deux orientations, deiu climats
d'inteiligence.
Nous palpons ce gdant de pierre sous toutes ses coutures,
nous descendons i la crypte, nous montons sur le faite. 169 marches I... Ici git un mystere a eclaircir : je ne sais Ipar quel tour
de force notre archiviste a pu compter les marches, nous sommes montes et descendus en ascenseur... Ah I le farceur I
Visite rapide a I'dglise Saint-Ambroise et a la splendide
Universitd attenante.
Joyeux diner dans le sous-sol de la sacristio de SaintJonchim. 11 est des heures oh I'on godte tout particulierement les
joies du groupe et de I'intimitd. Apres la fatigue et la chaleur
de la matinee, - une journde des plus torrides - on apprecie
la fralcheur de cette .bienveillante et sympathique cave... Une
bouteille de Chianti fete notre passage au coeur de ce fabuleux
milanais...
14 heures. D6part pour le lac Majeur. Une heure trente de
fourgon, a' milieu de toute une joyeuse population en exode
pour le week-end au bord du lac. Le paysage change du tout an
tout ; 9a sent dejA la France. Finies les visions de secheresses,
de croupes arides et d'oliviers luisants I mais de la verdure I
De 1'eau que dralnent de multiples fossds d'irrigation, et les
immenses champs de riz a perte de vue Ca et l•, planths dans
les bouquets d'arbres, des clochers a silhouette savoyarde. Nous
saluons cette riche terre lombarde d'un cceur joyeux. Changement a Gallarate. Les Alpes s'avancent ddsormais A la rencontre du train.
16 h. 45. Laveno-Mombello. Le lac I II est IN, solitaire dans
son ecrin de montagnes, ots il 6tale ses 65 kilometres de longueur. Quelle splhndeur liquide ou se concentre dans le miroitement vert de I'eau, ia chalne des Alpes Apennines... Au delk
des premiers bondissements de terrain, des premiers alpages,
dans le bouleversement des lacs ou des aiguilles, Ie Mont Rose,
avec ses 4.633 metres encapuchonnds de neige. Cette-vision blanche ddjh nous rafralchit.
Dans ce cadre, une halte de trente-six heures dans la fuite
dchevelde du retour. Ce sera le dernier sourire de 1'Italie
UnC demi-heure de bateau, et nous sommes A Intra, de
l'autre cot6 du lac- pointe extrime-nord de notre circuit au
2.980. kilometre. On nous attend au ddbarcadore. Quelle merveilleuse petite communautd de missionnaires que nous trouvons l1 I.- Toute de fraternitd et de d6vouement I... Tout de
suite un courant de vive sympathie s'6tablit.
Ah I chers messieurs Cervini, Margaria, Magon, Graziano...
dans la brume de nos lointaines et humides landes. nous rdvons
maintenant a ce petit paradis terrestre. oi nous avons vdcu diU
si tonifiantes heures. Nous nous rem6morons votre bonte, votre
chaude hospitalitd. Vous nous avez fait du bien I Soyez de tout
cour remercids I
Apres rafralchissemfents de nature interne et externe, nous
prenons possession de notre gite, au a Collge Convict *, la mai-
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son de nos confrires se revdlant trop exigue pour un tel ba.

taillon. Le directeur spirituel et le vice-directeur administrateur nous recoivent fort aimablement.
Dimanche 3 ault. - On relegue pour une journde les fourgons aux voles de garage, et & 7 h. 30, apr6s la messe, nous
embarquons pour une promenade sur le lac. Aprts une escale
A Pallanza, A Laveno, a l'Isola superiore, nous descendons A
Isola Bella I Visite du palais des princes Borromnes. Details
originaux du chateau : les salles du sous-sol, dont les parois
sont tapissdes de lave du Vdsuve, et le pave des galets du las.
Dans notre sati6te des palais, des musdes et des visites, nous
revenons vite 4 ia contemplation du lac et des montagnes.
Robinson.
A une centaine de metres de notre ile, un Hlot
avec sa touffe d'arbres nous tente. A la nage, nous allons y
planter symboliquement le fanion du groupe. Freres Mur et
Bouet sont- surpris par la fatigue ; de vigoureuses poignes les
aident ; naturellement, nous manquons le bateau du retour. Les
petits vapeurs ne manquent pas sur le lac, un dimanche surtout.
Et A midi trente, apres cette lumineuse matinee, nous dtions
tous, les pieds sous la table.
Grande fete au < Convict ),en cette gale et intime salle a
manger. Nos confrdres sont lt I il y a des toasts ; il y a des
chants I C'est... merveilleux, c'est merveiileux, la puissance de
rapprochement et de comprehension, d'une sympathique table !
On nous attend ensuite & I'h6pital et a la maison de retraite
des Sceurs de Pallanza. Comme toujours on connait grandement
les lois de l'hospitalitA chez nos Sceurs. A l'h6pital, Y1Equipe eat
invitee a la plus 6mouvante BA. de son pelerinage : devant le
micro qui porte a tous les malades des nombreuses salles notre
presence e.t notre voix, de tout emur, nous chantons la France :
Dors, min p'tit quinquin, min p'tit pouchin,
Min p'tit rougin...
Cela prend une dtrange rdsonance, n'est-ce pas Fr re Maurice, si loin de c ch'Nord
!t
La benddiction du TrBs Saint Sacrement acheve cette riche
journ6e. Malgrd le lever matinal du lendemain, on tarde a se
coucher. II fait si bon dans la nuit laisser macdrer notre joie,
en humant les s.nteurs enivrantes des montagnes prochaines.
qui nous arrivent avec un gotit d'herbe et de pluie.
Luldi 4 aoit. - 3 heures. Debout I PriBre. Messe.
4 h. 50. Le bateau glisse lentement dans la nuit. La luue
s'dmiette sans fin dans 1 eau moirde. Les lumieres d'Intra son!
ddja loin lk-bas dans la brume.
5 h. 55. Depart de Laveno pour Novare... Changement A Novare pour Turin. Dans le fourgon (ddtail pittoresque qui avait
6chappd a toute prevision) une imposante sentinelie provoque
la verve des plus dveill6s. En guise de compensation, dans le
fourgon d'h c6te... music-hall ! Au rythme de l'accorddon et du
violon, lentement notre convoi chemine.
12 heures. Turin. 3.150 kilometres. La aussi, splendeur de
la gare. L'atmosphBre est lourde. Chaleur caniculaire, et plus
de brise marine pour nous rafralchir le museau I
Aussi, dans !'incertitude de la direction & prendre, dans
'appr6hension des kilometres a parcourir bagages au dos, dans
la tension gendrale des nerfs par trop bandds, gr6ve spontanDe
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des valises en cette superbe rue flanqude de colnnades ombreuses.
Mais un d6tachement a vite fait de repdrer la Maison centrale de nos confreres, a quelques pas de la... Les piquets de
grove sent dissouts et on repart.
Notre arriv6e provoque l'ahurissement le plus total ! Apres
quelques minutes de naturelle stupeur, tout s'explique : la lettre
a monitoire a de M. Sabin n'a pas did ouverte en I'absence de
M. le Supdrieur.
Trbs vite cependant on se climatise & notre prdsence... qui
bientOt d'aillcurs n'est plus gubre encombrante. Dans I'impossibilitW absolue de trouver quelques metres carrds pour nous 6tendre, abrutis de fatigue et de sommeil, nous envahissons 'ancienne Salle d'oraison, of traine un gout persistant de moisi
et de renferm6. Et c'est 1'effondrement g6ndral, qui sur les banes,
qui sous I'autel, qui sur les tables ..
Pendant que dehors le bitume "bout sous le soleil, durement et 6troitement dtalds sur ces planches, nous rAvons aux
vieux missionnaires, sanctifies chaque matin entre ces quatre
murs, profands aujourd'bui par la plus honteuse liqudfaction et
distension des energies..
Alertde, la nouvelle maison de Th6ologie (ie a Dax * de la
Province de Turin), ddpeche un dtudiant pour nous piloter A
travers la capitale pi6montaise.
En pleine forme, apres cette sieste spartiats, nous attaquons la visite de la a Piccola Casa * de Don Cottolengo. a Petite Maison ., e'est lt un euphdmismo I un vrai village de Dieu
ofi grouille sept ou hbuit mille personnes, distribudes ea quartiers autonomes, prises en charge par treize families religieuses spdcialisdes. Nous cotoyons les plus lamentables misbres, les
loques, les ddchets, les scorles que l'humanitV cache et dont elle
a honte. Des fous, jusqu'h des petites sourdes-muettes-aveugles I On est bouleversd au stupdfiant contact de toutes ces
repugnances honteuses. Terrible legons de choses. Purgation immens6ment douloureuse de lourdes fautes aDeus non irridetur i n
Pour concr6tiser les dim.nsions, quelques chiffres : 100
Soeurs lavent chaque jour 90 quintaux de linge ; chaque jour,
la boulangerie cuit 16 quintaux de pain... et cette Cite de la
Charitd vit
a I'enseigne de la Providence, sans rentes ni revenus, sous la haute protection de saint Vincent de Paul a.
Nous sommes un peu chez nous, ici I
Visite de '(Euvre de Don Bosco, oi nous palpons les souvenirs du grand saint.
Vendration de la- chAsse de Don Giuseppe Cafasso. confesFeur et directeur de don Cottolenge et de don Bosco, & son toun
61ev6 sur les autels. Splendide trinit6 de saints modernes, la
gloire religieuse de Turin.
On nous attend a la maison de formation. Vingt minutes
de tram, vingt minutes de grimpette, et nous y voilk I BAtisse
superbement equilibrde sur sa crete, dernier cri du batiment,
avec le confort moderne le plus provocant I... Turin, a noG pieds.
Une succession de vertes collines, ligne sinutuse et bondissante
de terrain, prdlude des premiers contreforts alpins...
On envie le bonheur de tels 6tudiants. Dommage que demain deja it faille partir I
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Souper fraternel. Deo gratias et ovations en notre honneur. Le bon riz piemontais nous est servi avec profusion. Je
pense A certaines m6nagbres de France I
Et dans la nuit, comme a Genes, comme a Rome, comme ,
Sienne, la consecration du depart, le chant des adieux .. La
veillde se prolonge intime, jusqu'A 23 heures. On a tant de choses
a se dire, tant de choses A s'apprendre mutuellement 1
Mais il faut tourner la page I Les heures qui nous ont dtd
donn6es s'achevent II n'est pas bon au pelerin de s'attarder et
de vouloir que ce qui se passe s'arrete. Ddjk d'autres necessitds demandent le ddpart Domain, nous serous en France, dispersds pour do nouvelles obligations, pour dedj de nouvelles
a routes

a I...

Mardi 5 aotlt. - Lever, 3 heures. Messe, dejeuner.
Les trams ne marcheni pas encore. Une bonne heure de
route dans la fraicheur nocturne. Quatre dtudiants nous accompagnent a la gare.

6 h. 5. Le train s'dbranle.. pour la France I
On se surprend a regretter Ia podsie de nos wagons a bestiaux en nous retrouvant confortablement installes en ces voitures d'express de la S.N.C.F.
Et de nouveau, les Alpes s'avancent a notre rencontre. Bient6t nous mordrons dedans & pleines dents. La ligne se faufile &
travers les masses 6normes des montagnes, a la quele des valldes
accessibles et des troudes de lumiere. Splendeur du paysage !
Les chutes d'eau, les crates neigeuses.
7 h. 30. Bardonecchia. Douane italienne I Les douaniers
s'averent de parfaits gentlemen I On vient gentiment vous chercher le passeport &domicile. Un autre fonctionnaire & casquette,
s'enquiert aimablement ai vous n'avez rien A declarer, et surtout prend infiniment soin de ne pas insister. Un quart d'heure
aprbs ces courtoises visites, on vous rapporte non moins gracieusement et aimablement votre passeport en regle, et c'est
tout. Le train repart, et vous n'avez pas interrompu votre conversation avec vos charmants voisins.
Au premier tournant de la voie, trou noir I Douze kilometres et un quart d'heure sous terre : le tunnel du Mont-Cenis.
A la premiere dclaboussure de lumiBre. vainqucurs joyeux,
nous saluons Ia France.
(a sent si bon la. France, a sent si bon le pays I

Modane. La, il faut descendre I Mais douane inoffensive.
Un coup de tampon, un coup de craie, voilk toutes les forma- £
lit6s. De nouveau en voiture, mais pour 1'odhdance de notr.
route, pour I'ultime depart.
Au 3.3530 kilombtres, a 10 h. 15, le vingt-septieme jour de
notre route, ]'dquipe, que composent M. Sabin, M. Gibert, FrBres
Acin, Maurice, Causse, Rivibre, Mur, Lamaze, Dupont, Lign6e
Hubert et Pierre, Oiler, Vincent, Mora, Bouet Chagot... Equipe
unie dans un meme enthousiasme, dans une meme foi aux valeurs de la Route, aux richesses des a Rencontres, et qui, le
mois d'avril dernier, un peu audacieusement, avait decide de
repondre a prdsent aau grand rassemblement de la Chr4tienti
autour de sainte Catherine..., se disperse.
Sa tAche est terminde. Les heures qui lui ont dtd donnies
ne sont plus. Elles sont la, lourdes et fdcondes au creux de nos
mains. Nous les offrons a la Vierge en un Salve Regina de re-
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connaissance, avant que le train ne s'arrete pour la s6paration
Une solide amiti6 s'est cimentee. Amitid qui n'a pas connu,
certes, la podsie fadile et l'intimitd des camps de pein vent, le
soir, autour du feu, dans le recueillement de la foret proche I
Amitid A qui peut-6tre ii a manqud, dans l'assechement progressit de vingt-sept jours de canicule, dans la fournaise des wagons B bestiaux, dans le transbanutement de 400 kilos de bagages, dans 1'effonarement des roues de carrioles et des energies,
dans la course aux dglises et aux trams, de prendre totalement
conscience d'elle-meme I
Mais amitid. fondamentale et vraie, qui marque dans notre
vie, parce que ensemble nous avons d&couvert quelque chose :
que la Beautd du monde chante la joie du Createur, et qu'il y a
des a Rencontres a qui exaltent une vie...
Rencontre d'une Sainte.
Rencontre de la Beaute.

Rencontre de la Bonte et du Ddvouement.
Rencontre d'un Peuple et d'une Terre.
Desormais, meilleurs pour notre tache de demain, plus
lucides de I'atlente du monde... prdts a de nouveaux a D6parts s...
A Montmdlian, nous nous sommes dit .: Au revoir i
Sainte Catherine, priez pour nous !
Jean-Antoine OLaR.
MONTOLIEU
Le 26 juillet 1946, le centenaire du Scapulaire de ta Passion, rappelait que la voyante de la paroisse Saint-Jean, d
Troyes, Swur Apolline Andriveau, est enterrde & Montolieu
oit elle termina pieusement ses jours, le 23 fivrier 1895 (Annales 1896, tome 61, p. 315 ; et 420-434).
CeUte vednrable maison de Montolieu evoque d son tour

Sle souvenir de tant de grandes et nobles dmes de Filles de
la Charitd qui, dcpuis 1870, y ecoulent pieusement devant
Dieu les dernires heures et les suprdmes anndes de toute
une vie consacrde au service du Christ et des pauvres. (Voir
notice Mbre Louise Lequette [Annales de 1897, tome 62, p.
374-377].) Que de grandeur dans ces ultimes souffrances I
Quelle noblesse d'dme dans les deficiences du corps I
Montolieu, Chdleau-4'Evdque, Clichy, trois phares en
France, trois sanctuaires pour les derniqrs rayonnemenis
ici-bas de la cornetle des Filles de la Charitd.
De ce couvre-chef, une plume aimable a saisi jadis, dans
une Jmouvante facilild, la silhouette familihre 4 nos yeuc.
Avant de la voir se replier modeslement dans la tombe, que
l'accoutumance ne nous prive pas de contempler et d'admirer, an chemin de la vie, ces trois Ages de la cornette.
I
SCornettes en bataille aux ailes retroussdes,
0 cornettes des jeunes Seurs.
Dans un assaut divin on vous dirait poussees
Comme nos valeureux chasseurs.
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Gtnireuse, a l'assaut de la mishre humaine,
Noble caur s'epanouissant,
Vous donnez sans compter de votre ardeur chrtfienne
Le rdconfort doux et puissant.
11
Cornettes qui planes en ailes de mouette
0 cornettes de l'dge mur,
Dont it faut admirer la noble silhouette
El le galbe el1gant et pur,
Vous symbolisez bien les verlus de cel dge :
Le calme et la tenacitd.
Moins vive est son ardeur, plus ferme son courage,
Plus lucide sa charitd.
III
Et vous, saule pleureur aux pointes relombantes,
0 cornettes des vieilles seurs
C'est un pieux respect que vos ailes flotlantes
SFont partout senlir en nos cceurs.
Vous passes parmi nous en luttant sans reldche
Pour nous montrer par votre effort
Que le chr6tien, vraiment conscient de sa tdche,
Doilt travailler jusqu'd la mort.
IV
Mais qu'imporle aprds tout qu'elle soit en bataille,
En ailes de mouette, en long saule pleureur,
La cornelle est tiouours I'dlendard qui tressaille
Sous le souffle du Christ qui fait germer la seur.
Thmoin et gardien des dernieres anndes de quelques
dmes des gdnereuses filles de Monsieur Vincent, le Couvent
de Montolieu (comme on dit toujours dans le paisible village) fut acquis par la Compagnie des Filles de la ChariMt
en 1860 : la premiere messe fut dite le 2 fevrier 1873, dans
I'dglise enfin restauree. La vieille maison reprenait vie elle bourgeonnait encore. Et pourtant, quel long passe I C'est
celui qu'evoquait une allocution de btenvenue prononcee le
24 mars 1874 par M. Gabriel Perboyre, qui avait dtWnommd
en juillet 1871 aumdnier de la maison, apres des anndes de
travail dans les Archives de la Mission. (Cf. Annales, tome
72, p. 111). LDabord quelques paroles aimables et onctueuses
adresshes d Mgr Francois de Sales Levilliens, dveque de
Carcassonne du 24 juin 1863 au 6 aout 1881 ; puis l'aumdnier
faisail rapidement l'esquisse historique de celte antique demeure. Ce n'est qu'un resumd de quatre gros volumes manuscrits que M. Perboyre nous a laissd sur cette histoire de
Monlolieu. Ces pages conservent leur int&drl et complptent
aislment les donndes insdrdes dans les Annales de 1907,
p. 326-330.
Nolons que parmi les aumdniers de Monlolieu, apres
M. Gabriel Perboyre (1871-dec6d& le 17 mai 1890 & Montolieu), it convient d'dvoquer M. Antoine Nicolle (1880-1888),

-

91 -

decedd le 21 juin 1890 & Montolieu); M. Guillaume Gadrat
(i888-dc'd.d le i' avil 1895 4 Montolieu); M. Marin Alauzet
(1895-1898), mort le 28 dicembre 1900 d Lyon ; M. Pons Belot (1898), di&cdd le 11 janvier 19206 Montolieu ; et M. EuF. C.
gene Vidal, decede 4 Montolieu le 10 mai 1935.
Monseigneur,
La presence dans cette maison du premier pasteut du
diocese, dont la douceur, le zele et l'affection pour les pauvres font revivre son saint et glorieux Patron, sera toujours
justement appreciee par les enfants de saint Vincent de
Paul et leur sera l'occasion d'une satisfaction des plus vivement senties, parce qu'elle leur rappelle la confiance, la
bienveillance et I'intimilt des rapports de saint Frangois de
Sales avec leur saint Instituteur. Mais votre presence, Monseigneur, ne pouvait 6tre plus agreable et plus prTcieuse aux
Filles de la Charit6, que dans cette circonstance, oh elles
vont renouveler leurs saints engagements. Elles seront puissamment soutenues dans cette voie d'immolation journalihre d'elles-memes par les exemples de la tendre sollicitude de leur premier pasteur pour les malheureux et par les
b6endictions abondantes dont la cer6monie d'aujourd'hui va
leur ouvrir la source. Daignez, Monseigneur, me permetire
un expose succinct des vicissitudes que cette 6glise a subies
depuis son erection.
L'abbaye de Montolieu, de l'Ordre de Saint-Benoit, fut
fond6e sous le regne de Charlemagne qui voulut bien la
prendre sous sa protection. Les suocesseurs de ce prince
P'honorerent 6galement de leur bienveillance et de leurs liberalites. Le monastlre et 1'eglise furent construits sur une
6chelle assez restreinte. Les religieux mdrithrent, par leur
6dification, la confiance d'un de vos pr6decesseurs, Monseigneur, sur le siege episcopal de Carcassonne, qui leur remit
en 931, les soins spirituels de la petite ville de Mallast, situ6e au-dessous du chateau de ce nom. Ces services, ils les
ont continues par eux-mdmes ou par un Vicaire rgent
apres que la ville de Mallast, plusieurs fois detruite, fut rebatie au xri siecle au-dessus du ch&teau, A l'endroit oh se
trouve en ce moment Montolieu. Get 6tat des choses a dur6
jusqu'en 1793.
Le monastere de Montolieu a pu se glorifier d'avoir vu
sortir de son sein, A la fin du xr siecle, pour monter sur le
siege 6piscopal de Carcassonne, un de ses abbes du nom de
Pierre, que l'on peut ranger parmi les pr6iats les plus illustres de son temps pour leur zele et leur saintet6.
Pendant les premieres ann6es du xmu siecle, le monastere fut pille et incendi6 maintes fois par les Albigeois. A
peine d6barrasses de leurs enaemis, les religieux s'empressaient de r6parer, bien imparfaitement, les d6s4stres de leura
habitations et de leur 6glise, attendant des temps meilleurs
pour la construction d'un sanctuaire moins indigne de la
Majest6 du. Seigneur. Ils les crurent arrives vers le milieu
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de ce meme sitcle, et ils jetlrent les fondements d'une belle
et vaste eglise. Le Souverain Pontife Nicolas IV, par une
Bulle publike en 1289, dispensa les tresors spirituels aux
fideles des dioceses de Carcassonne, de Narbonne et de
Toulouse, qui contribueraient A la construction.de I'6difice.
La publication de celte letlre pontificale n'eut pas tout l'effet qu'on avait lieu d'en attendre, puisque I'abbe et les officiers du monastBre se virent dans la necessite de faire
l'abandon d'une partie notable de leurs revenus, pendant
plus d'un demi-siecle, pour mener cette entreprise a bonne
Enfin, le 3 novembre 1346, les travaux 6taient assez
avances pour. que 1'eglise put rtre consacree par Monseigneur Gaucelin Dejean, 6veque de Carcassonne, sous le
gouvernement de I'abb) Raymond Daure, que I'on presume
etre le frere de Guillaume Daure, son pr6decesseur immmdiaL dans la charge abbatiale, honor6 de la pourpre romaine,
par le Souverain Pontife Benoit XII.
Les reliques de saint Chrystophe et de plusieurs
saints furent placees dans l'autel principa, dedi6 Aautres
Jean-Baptiste, ainsi que l'avait etA celui de l'ancienne saint
o'est probablement a cette epoque que l'on peut 6glise.
rattacher, pour les habitants de .Montolieu, l'obligation
d'assister aux offices divins dans l'6glise du monastkre aux fetes
de saint Jean, ap6tre, de saint Jean-Baptiste, et le lundi de
PAques et de la PentecL5e. Ces jours-lh, l'6glise de
Montolieu etait ferrmee aux fid~les.
Au mois de mai 1368, Monseigneur Jean Fabry,
Mveque
de Carcassonne, fu pri6 de se rendre A l'abbaye
de
e
tolieu, pour y r concilier le maitre-autel profan6 parMonles
bandes impies, connues sous le nom de Routiers, qui avaient
pill6 le monastere et devast6 1'eglise en 1361
et 1363.
Ce ne fut que plus d'un sitcle apres,
1478, que
i'ameublement du chaur fut complete par lesenstalles
artistement travailldes qu'y fit placer l'abb6 Guillaume
mu quelques annees plus tard, A 1'eveche d'Alet. IV, proL'6glise et le monastere de Montolieu avaient Metdans
les temps antrieurs l'objet constant de la bienveillance
pontificale ; le Pape Ldon X voulut aussi b son
tour leur
faire ressentir les effets de sa munificence en accordant
A
l'abbt,
en 1515, le droit de porter la mitre, l'anneau et le
bAton pastoral, dans le monasb1re et les lieux
qui en ddpendaient, et de donner la blnidiction solennelle
au peuple
apres la c~lebration des offices divins.
Nous touchons, Monseigneur i une
bien lamentable pour la religion dans le Midi de la Fppque
France
et'surtout
dans nos contrdes. Calvin avait lev6 'eendard
contre Dieu et le roi. Piusieurs villes voisines de la r6volte
l'oreille aux predications de ses 6missaires avaient prt,6
dans le cceur, se ruaient avec leurs sectaires qui, la haine
sur les populations attach6es A la foi de leurs IOres. Montolieu
devint un
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de leur point de mire. Au moyen d'une intelligence m6nag6e
dans -la place, les Calvinistes y enlrerent pendant la-nuit.
Ceci se passa dans le cours de t'ann6e 1576.
Quelques habitants au coeur g6nereux allerent preter
main forte au monastere, objet principal des convoilises de
ces impies. Une resistance de deux jours donna le temps au
baron de Moussoulens de faire venir des soldats de Carcassonne et d'armer quelques-uns de ses vassaux ; et a la tate
de ces braves gens, il degagea le monastere et purgea le
pays de ces pillards.
Cette rude lecon ne servit qu'a les aigrir davantage,
ananmoins ils dissimulerent quelque temps leur ressentiment mais trois ans apres les Calvinistes de Puy!aurens, de
SorBze et d'autres localites voisines tomberent & l'improviste
sur le monastlre dans la nuit du 19 au 20 janvier 1579. Ils
mirent le feu a la residence de l'abbe, rasrent plusieurs batiments, briserent tous les meubles et massacrerent trois
religieux. L'eglise eut aussi beaucoup a souffrir de cette
invasion sc~lerale ; les saintes reliques du mailre-aulel furent profan6es et brfiles en grande partie ; les draperies do
soie, les magnifiques ornements couverts de pierreries et
de diamants, les vases sacr6s et tous les objets d'or et d'argent qui tomberent sous leurs mains sacrileges furent enlev6s.
Apres cette invasion impie des Calvinistes, les religieux
ne purent r6parer qu'a grand'peine les d6gAts, et au prix
des plus grands sacrifices qu'ils eurent A s'imposer. Cependant il leur fut possible de reprendre paisiblement leurs
saintes fonclions dans l'dglise jusqu'a la suppression des
communautes religieuses en 1793.
Devenu propriWte nationale, le monastLre fut livrd a la
merci de quiconque voulait s'y pourvoir de mathriaux de
construction ; il fut pilid et demoli en grande partie. UA
proprietaire de Montolieu. M. Thoron, en fit I'acquisition
pour le soustraire A une demolition complete ; mais deja les
bltiments principaux d6pourvus de leur toiture avaient tellement souffert de l'infiltration des eaux pluviaies que les
vofites du rcz-de-chau;ýs6e menacaient ruine ; celle de la
nef de 1'eglise s'6tait meme 6croulee.
La Congregation de la Mission acheta, en 1826, les ruines de ce monastlre pour en raire une maison d'education ;
elle en renouvela presque tous les bAtiments et en construisit de nouveaux (i). La bonne volont6 ne manqua pas
aux diff6rents supdrieurs qui se succ6edrent pour rendre
'eglise A sa destination premiere ; les murs de la nef furent relev6s, mais les depenses que devait necessiter la restauration complete de 1'ediflce en firent diffIrer l'execution,
(1) En 1834, la matson de Montolleu abrita pour un temps quelques
etudlants de la province espagnole. Contrainis par les troubles polllques A
s'exiler. lsaavalent quittl Madrid le t11
Julet 1834. Le 17, eurent lieu des
massacres. Cr. Annals, 1908. p. 386.
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et l'on se borna i mettre cette partie de I'6glise B. I'abri du
mauvais temps.
Le college et ses dependances furent c6d6s au Petit
Sminaire de Carcassonne en 1859 ; alors ont p6ri le sanctuaire et le choaur qui 6taient les parties de 1'6glise les plus
maltraities.
En faisant l'acquisition de cette propri6te en 1869, les
Filles de la Charith n'ont done trouv6 que les murs de la
net avec son toit provisoire. Le delabrement de 1'eglise attrista profond6ment leur cceur et les d6termina b y faire
executer les premiers travaux de restauration. C'est ainsi,
Monseigneur, qu'apres une interruption de plus de quairevingts ans, le Saint Sacrifice de la Messe a Wte offert dans
cette meme enceinte, le 2 f6vrier 1873, pour la premiere fois.
la pi6et des MissionMais il manquait, Monseigneur,
naires et des Filles de la Charite pour faire monter au tr6ne
du Seigneur, un tribut d'hommage et d'adoration moins indigne de Sa Majesti trois fois sainte,, de participer aux gr&ces speciales qu'assure aux 4glises la benediction des premiers pasteurs. Et, nous en sommes convaincus, Monseigneur, ce sera avec toute I'effusion du ceur le plus paternel
que Votre Grandeur sollicitera les regards bienveillants du
Ties-Haut sur les Missionnaires, sur nos Saurs et sur leurs
ceuvres.
De notre cot6, nous ne cesserons, comme temoignage de
notre gratitude et de notre veneration profonde pour Votre
personne de solliciter, tous les jours de la bont6 du Seigneur, la conservation des jours si prkcieux d'un prdlat que
la voix publique proclame un Pontife selon le coeur de
Dieu.
Montolieu, le 24 mars 1874.
MONSEIGNEUR AUGUSTE BONETTI, C.M.

(1831-1904)
Bonus Miles Christi Jesu.
(II. Tim. 1,3.)
devenu
c61ebre par la
en
Piemont,
L'humble Murialdo,
naissance des saints Cafasso et Jean Bosco, fut aussi le
lieu natal de Mgr Auguste Bonetti, le 3 septembre 1831.
C'est uri hameau dependant de la commune et paroisse de
ChAteauneuf-d'Asti (aujourd'hui Castel Nuovo Don Bosco),
dont le vieux ch&teau fModal domine les collines ondulBes du
Haut-Montferrat : riche contr6e du vinBcumant, le Spumanie d'Italie : vigne et mfiriers y encadrent les champs
de ble, de mais, de seigle et les grasses prairies oi s'616ve
le b6tail.
A la veille d'entrer au College de Chi6ri, le futur Doin
Bosco, n6 le 16 aott 1815, flis de Frangois-Louis et de Mw'
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guerite d'Occhiana, allait quoter de porte en porte A Murialdo pour avoir de quoi payer sa pension. Nul ne se dBroba A cette charit6, dit son historien, et son sac se remplit
de grains, de fromages et d'ceufs. On peut croire que ches
les Bonetti iI recut une gen6reuse offrande et qu'en reconnaissance, il attira les benedictions du Ciel sur le berceau
du petit Auguste, Age de deux mois.
LA FORMATION DU MISSIONNAIRE

Auguste etait le premier-n6 de dix-sept entants, de
Charles Bonetti et d'Angele Reggio. H6las ! de cette patriarcale famille, de ses pere et mere, de ses freres et sacurs,
nous ne savons rien. Pourquoi ce silence de Phistoire et
cette religieuse discretion ? La famille Bonetti etait sans
doute plus riche des vertus chr6tiennes que de biens mate-.
riels. Elle faillit un jour 6tre millionnaire. En 1840, mourait a Madagascar un certain Claude Bonetti, qui laissait,
sans testament, la somme fabuleuse de soixante-dix millions. Pour reaueillir cette succession du a Roi de Madagascar
tt6us les Bonetti se remuerent. Un oncle d'Auguste
passa en Angleterre et y s6journa asses longtemps pour les
d6marches n6cessaires. Mais le Gouvernement de Florence
a.manigangait pour mettre la main sur le pot ». Un certain
Pittoni, avocat c61lbre, 6tait disparu, emportant avec lui des
pieces importantes. Le temps passa. En 1867, M. Bonetti
caressait 'espoir d'obtenir quelque chose. Cependant, il se
resignait en ecrivant : a Le Bon Dieu dispose toute chose
pour le mieux. Peut-¶ire qu'avec ces millions, faurais eu un
compte 4 rendre plus rigoureux au tribunal de Dieu, faurais peut-41re did du nombre des riches dont l'entrde auciel
est aussi difficile que l'enlrie d'un chameau dans le trou
d'une aiguille. n (Lettre A M. Devin, 22 juin 1867.) Sans cette
'richesse si peu d6sirable, Auguste aura les qualites de son
terroir et de sa race : un temperament de feu et d'acier qui
convient 6galement au soldat et au missionnaire, la petulance du vin d'Asti, la bonhomie reservee du paysan madrd
et m6me la fine diplomatie italienne. II gardera.la foi de sa
mere et la fldelit6 au devoir qu'elle lui inculque au besoin
par les arguments frappants. Jusque dans la vieillesse,
Mgr Bonetti se souvenait que, jeune officier, se trouvant trop
grand pour s'agenouiller A la priere du soir, il y avait 6t.
contraint par une vigoureuse correction de sa sainte mere.
C'est au lyc6e Beccaria de Mondovi qu'il fait ses etudes. Au frangais, qui est sa langue maternelle, ii ajoute les
classiques italiens, latins et grecs. 1 est doue d'une heureuse m6moire et d'une vive intelligence, mais plutat porte
a une activit6 pratique, il fait un 616ve mediocre..
A vingt ans, suivant les traces d'un oncle colonel, ii
s'engage dans la carribre militaire. Son avancement est rapide; il est bientot officier de bersagliers. On I'a dit plus tard
garibaldien. Mais en ce. temps-I. (1851-1855), le. fameux
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condottiere voyageait en Chine ou cultivait son ile de Caprera. Le jeune officier mfirissait des desseins plus calmes
et revail de conqudtes pacifiques. Le Collge ecclesiastique
de Brignole-Sale, A Genes, fond6 en 1852, pour la preparation aux Missions EtrangBres, Iattire : il y est admis le
10 novembre 1855. Les fils de Saint-Vincent de Paul le dirigeront vers la Congregation de la Mission. L'abb6 Bonetti
recoit les ordres mineurs, puis le sous-diaconat, le 29 mai
1858. En octobre suivant, il quitte sa famille et sa patrie et
se rend A Paris. Ce d6tachement, cette hate ne s'expliquent
que par le zBle missionnaire qui deja le consume. Le Tris
Honore Pere Etienne le regoit avee sa grace et sa majest6
habituelles et le confie au Directeur du SBminaire Interne,
M. Jules Chinchon, un saint A !a Francois de Sales. Admis
le 25 oclobre 1858, il trouve des condisciples d'lite qui occuperent plus tard les premiers posies de la Compagnie ou
qu'il reverra dans les Missions d'Orient. Ce sont Antoine
Fiat, un fulur Sup6rieur gen6ral, Jean-Baptiste PWmartin,
futur Secr6taire g6neral, Jules Mailly, futur Procureur gbndral. Puis, MM. Dumond Cartel, Ilypert. En l'6glise SaintSulpice, des mains du cardinal Morlot, il regoit le diaconat
le 18 juin 1859, et la prltrise, le 24 septembre 1859. Aprbs
dix-sept mois de sejour A la Maison-MBre, les larmes aux
yeux, il quitle en octobre 1859 ce berceau de sa vocation. I
est place a Salonique, comme vicaire. Mais il a dejA toutes
les pieces de son blason 6piscopal, souvenirs de sa vive
jeunesse : le Christ 6vangelisant, deux 6p6es croisees avec
trois 6toiles d'argent, et la tt6e de taureau qui rappelle Turin. (Cf. Annales, tome 103, p. 241.)
LE VICAIRE DE SALONIQUE (1850-1869)
La paroisse de Salonique n'avait pas seulement juridiction sur I'agglomeration urbaine, mais elle s'etendait :
a) en Macedoine orientale : Seres, Cavalla, Dramas, Xanthie ; b) en Mac6doine orientale, comprenant Yenidj6,
Edessa, Monastir ; c) en Thessalie, oi des villes comme Larissa, Volo, etc., avaient quelques brebis perdues. Elle. avait
alors A sa tWle un jeune cure de trente-cinq ans, intelligent
et actif, qui avait installM les Filles de la CharitA, et venait
d'accueillir le premier mouvement de conversions qui agitait les villages bulgares, M. Henri Chaudet, son auxiliaire,
protestant converti et zl66, en avait cultive les premisses de
concert avec M. Bore, le Visiteur venu expres de Bebek.
M. Auguste Bonetti, arriv6 au mois d'octobre 1859, se
prepare a cet apostolat plein d'esp6rance. II se met rdsolument A l'6tude du grec moderne et du ture. Son lot sera
d'abord, l'Ncole que M. Turroques vient de fonder pour les
.nophytes de la presqu'lle de Cassandre, et ceux des- villages bulgares de Youn-Djilar et d'Yenidje. II aura de plus
A diriger l'rcole externe qui reunit une trentaine d'enfants
des families catholiques de Salonique : un confrere et'une
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saeur sont occup s aux classes. Mais I'internat bulgare
sera
bient6t transfer6 A Zeitenlik (1864).
D6j& les belles esp6rances du mouvement bulgare
d66
S en
clinent. M. Etienne, Sup rieur
g
ral, recommande la prudence (1860). M Bonetti 6crit que 1'experience a appris
aux
Missionnaires que a les conversions en masse
les ne sont ugtre solides. Le vent le plus Idger sur des lsde la tenlaton ou de la persecution suffil pour abalre
crbres do
les racines n'on pas puis, leur vigueur dansces
trtie foi. Ii ne faut pas repousser ceux qui les eaux de la
se convertir, mais ilest prudent de se lenir sui. ses veu!Wze,
el pour
aepas enjamber sur la Providence, d'dudiergardes
cette ques ion
Pratique irhs delicate.
Au reste, ii prenait sa part, quoique prudent,
des courses
apostoliques. MIs louverture, des vacances
on
voyait un maitre heureux d'dchanger la f6rule scolaires,
contre
le
btton du voyageur.
Sa premiere mission est en Thessalie (1862). II s'embarque a bord d'un petit voilier pour la valle de
Temp chantl3 par les postes et le Mont Olympe, s^jour des
dieus Deux

ecole ou ii pourra distribuer des medailles
miraculeuses
et apprendre aux enfants le Souvenez-Yous
en grec.
min faisant, il admire les beautes naturelles. Ii suit ChemOme
a foule-des p~lerius qui montent au couvent gree
de SaintDimitri. II se rend compte des meurs
de ce clerg orthodoxe, oisif et vnal : la simonie et I'ignorance
en sont les
6
plates visibles et le peuple laiss sans instruction
perd insensiblement sa foi, ne gardant que des
pratiques superstiA Larissa,
de caoliques
turcs, comme
consul hellSne.

sur les trente mille habitants, il y a bien pen
: ils cultivent la terre, au service
beys
des esclaves. M. Bonetti les reunit des
ches e
Ils entendent la messe et s'approchent des

Volo le retient davantage : il missionne
pendant
jours,
etant
l'h6te du consul d'Autriche, car le consul dix
de
France est juif. Les quiuze familles
catholiques, privees
trop longtemps des secours de la religion,
lui donnent
consolations. H voudrait meme y avoir un pied-a-terre des
pour
des visites plus frcquentes, mais les circonstances
ne soun
pas favorables B la realisation de ce projet apostolique.
Une autre fois, Tricala est visitie. Le missionnaire
est
durieux de voir les Mtiores, six monasteres
juehbs sur des
pies de cent vingt mtres,auxquels on n'accade que
par des
ascenseurs tout a. fail prcimitifs.
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Cependant, c'est suitout la Mac6doine qui appelle le zele
des missionnaires. Seres, Xanthie, Cavalla, les reclament de
temps a aulre. Koukouch les inquicto. Mais Yenidj6 les int6resse de plus en plus. Des 1861, Yenidj6 et, A sa t6te, le vieux
pope Dimo, s'est d6clarde catholique. II a fallu instruire le
vieillard : il a passe trois mois au presbytere de Salonique, puis M. Faveyral, de Constantinople, a 6tW charge de le
perfecionner. L'ecole, ouverte en 1863, a Wte confiee a un
jeune homme instruit par les Lazaristes et pay6 A titre de
maitre et de chantre. L'eglise, dediee a Saint-Pierre, est
inauguree le jour de Noil 1864. En octobre 1866, M. Bore,
ayant fait la visite de Monaslir, se concerta avec M. Bonetti
pour donner une petite mission A Yenidje. M. Bore se r6serva les catechismes, qu'il faisait dans une langue melan-.
g6e de grec, de ture et de slave. La plupart des auditeurs
ne savaient ni la maniere de faire le signe de la croix, ni le
sens de ses paroles. Les mysteres de la Trinit6, de 1'Incarnation, de la REdemption 6taient pour eux choses nouvelles.
Les hommes Acoutaient volontiers les explications. Les femmes ne vcnaient pas aux instructions, car l'usage ne permettait pas au beau sexe d'entrer h l1'glise avant .le mariagv
et le separait toujours des hommes. Invitles specialemeut
par le pope et par les notables, elles arriverent curieuses et
reGurent 1'enscignement 616mentaire dont elles eiaient d6pourvues. Mais le savant M. Bor6 se devait A son College de
Bebek, M. Bonetti restait a proximit6 pour aider le pope
dans son ministare. Le pope Dimo avait fait sa mission, if
attendra la prochaine pour se confesser.
La visile de M. Devin, en 1866, amena le changement
de M. Turroques. M. Bonetti fut nomm6 procureur et charge
d'6leindre les dettes dont la Mission 6tait grev6e. M. Bonnieu, ag6 de soixante-huit ans, fut.nomme cure. Le 14 avril
1867, dimanche des Rameaux, A l'heure de la grand'messe,
tout Salonique attendait le nouveau pasteur. M. Bonetti, en
chape, entoure des enfants de choeur et des notables, le recut
a la porte de 1'6glise avec I'eau b6nite et 1'encens. I1 'installa
et le pr6senta a l'assistance. Mais, le pauvre cure, fatigu6
par une traversee pInible, et un gros rhume, a jeun encore
pour dire la messe, la longue messe des Rameaux. avait
ihae de se ri-rer dans i'oraioire des sceurs pour satisfaire
sa devotion et se reposer. II pouvait en effet se reposer sur
M. Bonetti qui accomplit la fonction du jour avec deux confrbres polonais et qui d'ailleurs ne demandait qu'& 6tre le
bras droit du vieillard.
En huit mois, il paya toutes les dettes et se mit on mesure de restaurer l'6glise. 11 obtint dix mille francs du Gouvernement francais, fit appel a la population, aux Grecs
et mdme aux juifs, nombreux , Salonique. II fit lui-meme
les achats en pierres, bois et chaux et en surveillant les -uvriers, ne d6pensa que quarante-cinq mille francs.
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Le 8 mars 1868, M. Bonnieu 6crivait A M. Etienne, Superieur g6enral : c Noire dglise est terminde. Nous alttendolls Irois autels de marbre blanc de Genes. Un bel orgue,
don du consul d'Aulriche, doit venir de Vienne. Un brave
Ragusais nous offre une troisieme cloche. El vous, mon Tres
Honor6 PBre, vous nous avez envoy6 un magnifique chemin
de croix. Comme vous etes bon et que je vous remercie I Nos
Sceurs du Secrdtarial nous onl pronms une statue de Marie
Immaculde : nous la metlrons au-dessus du grand aulel
dans une niche praliqude dans le mur. L'qglise est pavhe de
nmarbre blanc et les murs enduits de mermer ou chaux de
marbre : il n'est pas dans Salonique, un palais, une eglise
ou une mosqute mieux enrobde que notre 4glise. *
Apres un triduum preparatoire, 1'6glise neuve fut b6nite
le dimanche 20 juin 1868 Mgr Spaccapietra, archeveque de
Smyrne, Lazariste, l'inaugura, A d6faut de Mgr Brunoni
alors a Rome. M. Devin, Visiteur, 6tait present.
Alors le bon Pere Bonnieu se croit autoris akchanter
son Nunc dimittis. II ne tardera pas A se retirer a Zeitenlik,
laissant tout le poids du ministere sur M. Bonetti. Celui-ci
fait encore une classe de latin a des d6butants et mdme se
charge du grec pour donner cong6 au maitre que l'on paie.
Cet exces de z6be le conduit aux portes du tombeau. II recoit
l'extreme-onction. Mais le sacrement des malades le retablit
promptement.
Cependant, dan, une lettie du 5 janvier 1860, il so plaint
au Visiteur : a Vous n'aves pas rdpondu d la lettre oiu je
me meltais d volre disposition pour etre envoyd n'importe
ou. , La reponse ne tarda pas, elle appelait M. Bonetti a
Constantinople, pour etre Procureur provincial.
II partit, mais les larmes et les g6missements du Pere
Bonnieu, jointe'aux reclamations imperatives des consuls
de France et d'Ahtriche, et au pelitionnement organise de
la population, eurent raison de la decision du Visiteur. Le
16 fevrier 1869, M. Bonetti etait de retour A Salonique. Le
3 mars, il Blait nomme Superieur de la Mission et le 2 avril
Mgr Brunoni le nommait cure.
M. BoNEMTJ, CURE (1869-1887)
M. Bonetti revipnt, fort de la confiance des Sup6rieurs
et des sympathies de la paroisse. A trente-huit ans, il est
dans toute l'rdeur de son temperament de feu, passionni
pour le grand, le beau et le bien. II en impose par sa pretance quelque peu militaire, bien que sa d6marche s'alourdisse deja par les rhumatismes qui sont, dit-il, un h6ritage
de sa pauvre mere. L'eclat adouci de ses yeux bleus et I'ternel cigare. que mchonnent ses levres, son empressement B
rendre service sortout, r~velent l'homme au grand ceur .S'il
est autoritaire, il est aussi diplomate, delicat pour les confreres et fldee dans ses amities. M. Salvayre, qui lui fait
une premiere visite en novembre 1868, le trouve susceptible
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et il a le tort de le chuchoter a l'oreille des Sours. Aussi y
aura-t-il toujours quelque peu de froid ou d'embarras dans
leurs relations. M. Bonetti traitera plus volontiers ses affaires directement avec Paris. Pendant dix-huit ans, il est extraordinairement actif : la paroisse, I'6cole, les Filles de la
Chatilt, les catholiques de Mac6doine et de Thessalie sont
l'objet de sa sollicitude intelligente et devoue. II surveille
le mouvement bulgare en ne s'y mlant qu'avec prudence,
se couniderant plul6t comme le tuteur des &v6ques que
comme le protagoniste des conversions. Rome le charge de
plusieurs missions delicates, soil pour les monastbres de
Thrace, soil pour le mourement catholique des Kutzo-Valaques. La Mission bulgare lui devra son Seminaire. L'dpiscopat recompensera cette fondation qu'il continuera de prot6ger comme del6gu6 apostolique pendant dix-sept ans. Tel
est, en r6sume, le bon soldat du Christ : Bonus miles Christi
Jesu.
i* La paroisse.
Dans la cure de Salonique, nous le voyons A pied-d'oeuvre, entour6 d'ailleurs de bons et d6vou6s collaborateurs. II
n'y avail d'abord qu'un seul confrere polonais, M. Melchior
Wdzenczeny (Ougengeny), ne sachant que sa langue, mais
utile pour tenir les comptes de procure. M. Bonetti r6clame
trois confreres. L'6cole, dit-il, absorbe le travail de deux
confreres et l'6tablissement de Zeitenlik un autre... La Providence lui envoya en la personne de M. Emile Denoy le
plus soumis et le plus d6vou6 des auxiliaires, fa.sant sept
a huit heures de classe par jour, assidu au confessionnal,
et, quoique foujours plaintif, persiv6rant pendant pres de
cinquante ans. Quelques autres confreres, ne feront que passer. Mais le Kulturkampf rendant disponibles plusieurs confreres allemands, Salonique profilera de M. Stevens, bon
professeur d'allemand et de mathematiq(es, et des frrres
Theodore et Hubert, menuisier et tailleur precieux.
La paroisse, qui comp!e six cents catholiques en 1860,
voit cette population d6cuplee en quinze ans. La premiere
preoccupation du cure pratique est d'assurer un revenu normal de quatorze a quinze mille francs par la location de
.boutiques. II part a Paris en juillet 1873, avec le plan de
construction d'un presbytere : sept sous-sols et sept magasins, un premier itage tout en briques. Une personne s'engage A faire batir A ses frais et d6pens (cette personne n'est
autre'que lui) et le procureur lui remettra les loyers jusqu'a concurrence de la sotnme deboursee. Batisseur,. financier, double d'un diplomate, il a soin d'entretenir les meilleures relations avec les consuls catholiques et avec les autoritls turques. Ses rapports
la Propagande sont connus
et apprecies. La paroisse est organisde sur- le modile des
meilleures paroisses de France. Des. le 16 mars 1869, il a
fond6 l'Association des Dames de la Charite. La Fondation
de la Conference de Saint-Vincent de Paul en 1874 est re-
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gard'e A Paris comme une merveille : M. Moulin, consul
de France. en est le president honoraire. et le baron Frederic Charnaud, president effectif. Bientot nait la SocietB
des Jeunes Economes, avcc Mademoiselle Caroline Charnaud, presidente, dont la mission est d'aider les enfants pauyres des 6coles.
Les offices et les predications ont lieu suivant I'usage
traditionnel. Durant le Careme des retraites sont donnies
aux jeunes filles, aux dames, aux hommes : il y a souvent
deux predicateurs, I'un parle en grec, I'autre en francais.
Les visites regulibres de M. Salvayre et des Visiteurs apostoliques approuvent ces dispositions.
Mgr Pluym, accompagn6 de M. Salvayre, visite Salonique en mai 4873. 11 va jusqu'a Larissa et Volo, suivant
le programme trace par M. Boneiti. En 1875, Mgr Grasselli
annonce inopinement sa visite pastorale. II arrive par le
bateau italien, est regu par le consul d'Italie qui lui pr6sente la colonie italienne' Le consul de France s'abstient de
toute manifestation et offre sa voiture A Sa Grandeur. Monseigneur a souvent prdch6 et toujours en italien. Enfin, ii
a manifesth l'intention de demander un confrere italien pour
la paroisse. ( J'ai rtpondu, &crit M. Bonetti, que nous
etions en nombre suffisant pour la paroisse et pour I'dcole.
Sur ces instances, je lui ai dit de vous en parler. J'ai ecrit
immddiatement au Trbs Honord PAre, pour Vinformcr de la
demarche que Monseigneur proposail de faire auprhs de lui
el lui dire qu'un confrere italien serait ici de trop. ) C'est
un cure italien qui constate cette tendance jalouse et envahissante de i'Italie A Salonique, et qui s'en defend. La population catholique, bien que melee, est sympathique a la
France protectrice qui, seule, a des 6coles ou toute la jeunesse est 6duquee.
Les Italiens. en 1871, quetent pour les blesses irai ~ais
et organisent meme un bal. Le cure intervient pour combattre ce projet de bal qui ne convient ni & la religion, ni A la
France en deuil.
A I'occasion du massacre de M. Moulin, le cur6 de Salonique eut a jouer un rOle qui exigeait du sang-froid, du courage et de la prudence : il n'y faillit pas. C'etait le samedi
6 mars 1876. La veille, une jeune fille grecque enlev6e par
un Turc d'un village bulgare, avail WtOreprise A la gare
de Salonique et soustraite au ravisseur. Les Turcs, excites
par des Hodjas, se porterent, en foule etarmes de yatagans,
au konak du Vali pour reclamer la fille comme 6pouse d'un
Turc. L'autorite fit des perquisitions qui furent vaines.
L'aprBs-midi, M. Pericles Abott, consul de Prusse, et grec
de religion, vint trouver M. Moulin, consul de France, son
beau-frere, pour le prier de l'accompagner dans la d6marche qu'il allait faire au konak pour revendiquer les droits
de la fille chr6tienne. Les deux consuls eurent peine A se
frayer un passage pour arriver au Palais du Gouverneur.
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Dans la cour, les Turcs se ruereni sur eux. Frapp6s et in-_
sultis, ils furent pouss6s brutalement dans une mosqube
voisine, puis enferm6s et gard6s dans une chambre. a Si
dans une heure, leur dit-on, la fille n'est pas rendue, vous
mourrez de nos mains. p Le Vali intervint Mais la police
s'abstint d'en imposer A la foule. Au bout d'une heure, sous
les yeux du Vali, les deux consuls furent massacres. M.
Moulin reput vingt-deux coups de yatagan, sa tete fut
broyee, sa baibe arrach6e, son corps traine dans la cour,
puis darts.la rue. ful enfin laiss6 sur un las d'imtiondicesLa fould ameutte allait fondre sur le quartier grec, quand
le frere de M. Abott amena la fille. A sa vue, les 6meutiers
dechargerent leurs armes et le massacre g6enral fut ajourn6.
A neuf heurcs du soir, M. Bonetti, accoipagn6 d'uq
confrere et de M. Kragenski, vice-consul de France, alia
chercher les corps dans la mosquke oii on les avait rapport6s. Pas uneime dans les rues. Le corps de M. Moulin fut
confie aux Sweurs de 1'HBpital, celui de M. Abott rendu laI
famille.
Le courage de M. Bonetti n'empeche pas l'inquietude
qui est grande. Toute la nuit, A Ph6pital, on est sur pied,
on prie saint Joseph, dont on c61bre le patronage ce dimanche 9 mai. Des coups de fusil retentissent dans le lointain.
Des ulemas ei des Turcs arm6s s'attroupent devant I'hopital. II ne peut Otre question de c6lbrer les offices du dimanche, ni 1'exercice du mois de Marie. Une depeche de I'ambassade de France annonce l'arrivee d'une escadre francaise. Arrivent en effet, de la station du Levant, 1'aviso le
Gladiateur et la fr6gate le Chdteaurenault, dont le commandant, baron Grivet, est un vrai pere pour les Lazaristes et
les Smurs. Une fr6gate anglaise, un aviso autrichien et un
grec, trois fregates francaises parties de Toulon vienneat
s'ancrer successivement dans le port de Salonique. Quelques salves d'artillerie refroidissent le fanatisme des Turcs.
L'euquete commencee a bord de la fr6gate turqua ams ne
l'arrestation du vali, du chef de la police et du chef des
Ul6mas, puis d'une trentaine d'autres.
Le 14 mai, M. Bonetti 6crivait au Visiteur : a Nous
sommes toujours en danger. Les arrestations irritent le peuple. Nous n'avons pas perdu un instant le courage et le
sang-froid ndeessaires en pareil cas, lescadre est arrivee ;
la Gauloise, ayant d son bord I'amiral Jaurws, I'HBroine et
le Desaix. S'il y a le moindre ddsordre, les matins sont prdls
d ddbarquer. )
Le 19 mai seulement a lieu I'enterrement solennel des
consuls. L'archeveque grec qui avait refuse, le 7, d'enlever
les corps des victimes, tint a assister aux obseques. I1 se
plata sans facon avec sa suite dans les stalles du chaeur ea
habit de ville. M. Bonetti, bien qu'agac6, crut prudent de se
taire. Seulement au d6fll6, il fit placer la croix derriere 1'Archev6que devant le Clerge catholique, ce qui d6plut aux
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Grecs. II d6crit ainsi l'ordre du cortege : <<J'ai cldbrd la
sainle messe el fail l'absoule. Aussildt apres, le convoi funebre s'est mis en marche. Un dvlachement de soldals lurcs
ouvrait la marche, puis venaient le vali, l'amiral lure et trois
pachas militaires. L'Archeveque grec accompagnd de sa suite. La croix, nos enfants de clueur, tous les confreres, les
deux aumdniers des fregales, le cedlbrant avec diacre et
sous-diacre prdcddaient le cercueil. Les amiraux suivaient
avec tout le corps consulaire en grande tenue. Puis plus de
deux cents officiers de l'ltal-major des frigates. Des ddtachcmcnts de marins de toules nations prolegeaient les
flancs du cortege. L'ordre ne fut pas un seul instant troubid dans tout le parcours jusqu'd l'&chelle. Ld, les aumdniers des frigaLes accompagnhrent le corps dans une grande
barque en deuil, jusqu'd bord de la Gauloise. Nous .sommes
rentrds, escorlds par quarante hommes de la frdgate turque.
Une salve de deux cents coups de canon ful le dernier salu
au consul de France. u
Le meme convoi funebre se dirigea vers P1'glise grecque pour rendre les memes honneurs au vice-consul de
Prusse qui fut inhume au cimetiere. L'amiral Jaures visita
M. Bonetti et le complimenta sur l'ordre et le recueillement
des funerailles de M. Moulin. M. Bonetti signale le m6rite
du vice-consul, M. Kragenski, dont la conduite a Wt6 A la
hauteur des 4venements. C'est lui qui a sold6 les frais d'enterrement, qui s ssont 6leves & la somme de six mille francs.
Quand M. Salvayre arrive A Salonique pour la visite
rdguliere, la ville est rentr6e dans le calme. Ily passe du
15 juin au 1" juillet, des jours agr6ment6s par les invitations que font les commandants des frdgates. La vie paroissiale a repris avec les classes pour les gargons et pour les
filles.
2* L'dcole paroissiale etait toujours un gros souci pour
le cure ; il comptait sur M. Denoy, qui en 6tait la chieville
ouvriere
En 4876, l'ecole comptait soixante-quatorze Belves partag6s en trois divisions. M. Stevens y professait I'allemand
et les .math6matiques. M. Laurent enseignait le francais.
MM. Ah(ni et Arnaud avaient leur part de surveillance et
d'enseignement M. Bonetti tint A profiler de la presence de
I'amiral et des officiers de 1'escadre pour donner une plus
grande solennit it la distribution des prix, le 27 juillet.
Le vali fut invite A presider cette fete scolaire et il y,
vint. L'amiral Jaures, les officiers des trois fregates, la musique de la Gauloise s'y trouv6rent en meme temps que les
parents des M.lves. Commencee i cinq heures, la c6ermonie ne se termina qu'i huit heures et demie, a la satisfaction de tous. TL'amiral prononga un discours qui fut goiL6
de tout 1o monde.
Parmi les 6elves, il y avait les trois ills d'un officier ture,
Faik Effendji, qui, pour une parole imprudente, avait e16
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condamn6 & un an de prison et interno A bord de la corvette
turque. De puissaates influences et meme celle de la Sainte
Vierge, assure M. Bonetti, avaient obtenu du vali une sentence de grace. Le lendemain, M. Bonetti conduisait les trois
enfants au Konak. L'aine lut au vali un remerciement soigne, en langue turque, et le pacha en fut touch6.
A cette seance aussi assistait un enfant de neuf ans,
l'dlNve cheri de M. Denoy, le petit Lucien Proy, qui, apres sa
premiere communion et sa confirmation par Mgr Grasselli,
apprendra le latin et sera dirig6 par M. Denoy vers SaintBenoit D'autres enfants qui montraient d'heureuses dispositions pour 1'6tat eccldsiastique, seront envoyds a Constantinople par M. Bonetti, Ange Custo, Alexis Deberg, Christe
Dervinik, Galileo Molini, tandis qu'a Zeitenlik florissait la
vocation du futur Mgr Lazare Mladenoff.
3' Les Filles de la Charitd ttaient associ6es, depuis 1855,
an bien qui se faisait dans la paroisse. Dix mille pauvres
passaient chaque annec au dispensaire. L'h6pital SaintPaul, un orphelinat d'une trentaine de filles, une Bcole externe, la visite des pauvres et des prisonniers, telles 6taient
les oeuvres de Saint-Vincent sur cs coin de terre: Mais, en
1870, leur maison menagait ruine. La Sup6rieure, ma Scur
Lockner, demande des secours A l'ambassade de France.
M. de Vogue lui promet vingt-quatre mille francs, en trois
annuites. La guerre franco-allemande et la crise commerciale qui suivit, s'en vinrent A la traverse. NWanmoins la
reconstruction s'opera et les Sceurs etaient installees en novembre 1873.
A Zeitenlik, la bonne Sour Morel dirigeait avec intelligence un orphelinat bulgare auquel s'annexait un embryon
de s6minaire. M. Bonnieu, puis M. Bonnet pretaient leur
concours ddvoue. M. Bonetti etait le confesseur ord';aire des
Sceurs ; il intervenait discr~lement dans leur administration. Mais sa maniere autoritaire ne s'accommodait fuere
avec l'esprit ondoyant et tenace des bonnes Sceurs. II n.aime
pas l'esprit inquiet de la v6nerable Seeur Morel et ne supporte pas Pesprit brouillon de la Sour Lockner. Mais il s'entendra mieux avec la vaillante Soeur Pucci, et il souliendra
l'intr6pide Sour Poirtalts, dans la fondation de Koukouch.
4* Les missions de Macddoine et de Thessalie n'etaient
pas neglig6es. Aux PAques de 1869, il parcourt la Thessalie
en dix jours. Volo, Larissa, Temovo, Tricala regoivent sa
visite. Mais en allant a Ambelakia, il prend un bain force
dans le P6'i6 d6bordU, et rebrousse chemin.
II tente de nouveau le voyage aux premiers jours des
vacances de juillet. Cette fois, on le met en garde contre les
comitadjis qui infestent la route. Mais il se dit qu'un ancien
militaire ne doit pas reculer devant des voleurs. Il tombe
sur une bande de sept hommes occup6s dans la fordt A faire
r6tir une chevre. L'un d'eux s'avance et demande au voyageur ses papiers. M. Bonetti lui montre un teskhrd sign6 du
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pacha, mais en mdme temps le tient en respect par un revolver. a J'en fus quille pour la peur, avoue-t-i, mais au
fond, je me repentais de ma tUmgritg. *
Volo, le port de la Thessalie, qui offre le plus riant
visage de la GrBce,attirait M. Bonetti. 11 avait une fois une
reserve de trente mille francs pour y fonder uue Mission
stable, quand s'offrit l'occasion de l'achat du consulat franaais. En 1877, il achete au nom de la Congregation, un terrain de quelque cinq mille pics carr6s A dix piastres le pic.
11 n'ignore pas que les Jesuites guignent le poste. Is l'occuperont quand la Thessalie sera annex6e a la Grace, et sans
doute proflteront du terrain achetl par M. Bonetti.
Les catholiques de Xanthie et de Cavalla font appel aux
missionnaires de Salonique. M. Bonetti y repond par luimeme ou par ses .confrrecs. En 1887, M. Hypert se rend A
Cavalla pour 1'enterrement d'un enfant. Les catholiques (ils
sont cinquante environ), r6clameni un missionnaire A demeure. M. Charnaud offre un terrain pour batir une r6sidence. M. Dubulle en sera le premier Sup6rieur. Cavalla est
ainsi, aprbs Monastir, la seconde filiale de la Mission de Salonique.
5 Le second Mouvement Bulgare se dessine en MaeAdoine'en 1874. - Le cur6 de Salonique le surveille, et son
concours est pr6cieux, soit aux populations d6sireuses de
l'union, soit aux Aveques qui dirigent ce mouvement. Dans
une lettre a M. Salvayre, du 1" octobre 1874, M. Bonetti explique sa maniere de voir. Son optimisme est assez mitig6
et son raalisme le defend d'un enthousiasme facile. a La
conversion des Bulgares, dit-il, n'est pas encore une chose
mtre. Dun cdld, it y a opposition du gouvernement qui met
obstacle & tout mouvement religieux. iautre part, Mgr Popoff a un point de vue pluldt nationaliste.II se defie de tout
ce qui est latin et nous met ' t'Acart, sauf dans les questions
d'argent... It a de beaux projets qui Jehouent fatalement devant la question d'argent.
M. Bonetti 6tait bien renseigne. Le gouvernement turc
venaiL de retirer le bdrat aux eveques bulgares, independants du Phana. Mgr Nil Isvoroff, envoy6 A Kouchouk
par l'exarque Anthime de Viddim, se trouve dans ce cas.
Perplexe, il vient a Salonique pour entretenir le cure catholique. II se tourne vers Rome dans 1'espoir d'etre ainsi proteg6 par la France. M. Bonetti est s6duit. II lui trouve a une
qualit6 rare parmi les schismatiques : la franchise et PaII a conquis la population de Koumour de la verite !
kouch et, s'il se convertissait, la cause de I'union ferait un
grand pas. De fait, Mgr Nil 6crit peu de temps apres, une
lettre de soumission au Pape et adresse a Mgr Popoff la d6peche suivante : a La volonti de la population de Macedoine est de s'unir avec moi A 1'6glise Bulgare-Unie, A laquelle je suis d6sormais uni. Demain, je dois partir boa
r6 mal gr4 a Constantinople. Donnep-moi votre aide afin
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que je puisse rester ici pour un meilleur succes. , Le samedi ii avril 1874, Mgr Milani, pro-vicaire apostolique,.recevait dans sa chapelle particuliere, la profession de foi
catholique de Mgr Nil. Le lendemain, jour de PAques (vieux
style), Mgr Nil officiait pontificalement. a Saint-Benoit. t1
se servait d'un beau calice d'or, don .du Pape Pie IX a
Mgr Sokolki. Mgr Popoff assistait au tr6ne.
De son cote, Mgr Popoff obtient, apres huit mois de sollicitations, la permission d'aller a Salonique et de visiter
les populations qui l'appellent. II arrive au presbylfre de
Salonique avec une suite si considerable que la maison ne
peut loger tout cc monde. II ne se gene pas pour inviter A
table qui hui convient. Il n'a pas d'argent et il attend de la
Mission les sommes dnormes dont il a besoin. a Je ne lui
ai encore rien donn6, &crit M. Bonetti, et je me garderai
bien de lui donner ce qu'il croit pouvoir attendre. Ses vues
sont trop humaines pour qu'il puisse faire quelque chose
de divin. II se fie aux promesses du vali qui, dans le' fond,
lui est hostile et tres hostile. )
Cependant, le 1/13 janvier 1875, Mgr Popoff est reuu A
Koukouch par une foule enthousiaste, repr6sentant quinze
cents families unies. Quelques dissidents aides des zapties
veulent l'empCcher de celebrer. Mais ils doivent ceder au
nombre. Audacieusement, Mgr Raphail Popoff prend possession des trois 6glises de Koukouch. Mais le caimacan en
refere au vali et celui-ci ordonne A l'6veque de renlrer A
Salonique . M. Bonetti fait intervenir M. Moulin et I'ambassadeur, M. de Vogiie, pour resoudre favorablement 1'attribution des 6gliscs. Mais la loi turque maintient les dissidents, quoi qu'ils ne soient que cinq pour cent de la population. L'Uchec est patent. M. Bonetti ne peut que conseiller la
patience aux Bulgares, qui d6sirent s'unir. 11 sollicite la
charit6 des mouvres franCaises pour r6parer Jes 6glises. II
visite les pr6reos et soutient leur foi par des aumones. La
Russie d'aulre part favorise le schisme. Mais Mgr Raphael
Popoff meurt pr6maturmment A Andrinople le 6 mars 1876.
Mgr Nil Isvoroff etait tout d6signý pour lui succ6der. En
effet, un bref pontifical du 5 septembre 1876, le nomme administraicur des Biulares Unis, sous la juridiction immdiate de Mgr le D616gu6 apostolique de Constantinople. Sur
la recommandation de M. Bonetti, I'ambassadeur de France,
le comte de Boilrgoing, obtient le b6rat de la Porte qui reconnait. Mgr Nil comme chef civil et religieux de la communaul6 des Bulgares Unis.
Le jour de PAques 1877, Mgr Nil arrivait a Salonique.
Le presbyt.re hospitalier le regoit avec sa suite. Mais les
circonstances ne sont pas oropices aux sucebs apostoliques.
La guerre s6vit entre Serbes et Turcs et la Russie prepare,
par 1action diplomatique, une guerre dans les Balkans.
Pendant trois mois, dans one penible inaction, Mgr Nil se-

journe au presbytbre aux d6pens de la Mission et au preju-o
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dice de la regle. Enfin, il part pour Koukouch, apris avoir
acquis la protection du vali. L'autoritB turque favorise
l'union pour contrecarrer la Russie.
Mgr Nil comple bientbt, dans les deux dioceses de Koukouch et de Vodena, trois mille quatre cent quarante-deux
familres converties, avec trente-six pretres. Les Missions
Catholiques de 1879 donnent les statistiques completes de
(rente-six villages. Mgr Nil 6crit A tous les souverains d'Europe pour les interesser A ce qui se passe dans ce petit
coin de Turquie. M. Bonetti envoie toutes ces lettres cachetees A Mgr Grasselli, en ayant soin d'ajouter : a II me semble que dans les circonstances pr6sentes, il vaudrait mieux
6viter le bruit, d'autant plus que ce qui s'est passe a Kouchouk se reduit A pen de choses. Mgr Nil, comme ceux de
sa nation, a le tort de viser A trancher du grand... Que restera-t-il de tout cela quand la Bulgarie sera ind6pendante? *
M. Bonetti avait raison d'etre sceptique sur des conversions
achoeies par I'argent et expos6es aux fluctuations de la politique.
Cependant, il tardait A Mgr Ni!, aurdole de ses succ6s,
d'aller offrir ses hommages an Souverain Pontife. Le millenaire des Saints Cyrille et MNthode lui fournit l'occasion dbsirde. Les Slaves, en grand nombre, se rendaient en pelerinage A Rome. Mgr Nil Isvoroff y arriva le 23 juin 1881,
avec une deputation de notables. M. Bonetti l'accompagnait.
Le Pape LIon XIII les rebut en audience avec une
grande bont6. A brile-pourpoint, il dit A Mgr Nil.: Che besogni avele ? ) - Saint Pere, repondit 1'6vdque, nous ne
nous sommes pas fails catholiques pour de l'argent Votre
Sainteth nous donnera ce qu'Elle voudra bien. , Le Pape
lui fit remettre deux mille francs. Dans une autre audience,
Mgr Nil exposa au Sainl-PBre 1'inconv6nient d'envoyer les
jeunes gens faire leurs Atudes a Rome. Ils reviennent sachant l'italien qu'ils oublieront et ne sachant plus le bulgare dont ils ont besoin. II faudrait que nous puissions fonder un S6minaire en Macdoine.
Le Pape accueillit volonliers cette idee et l'on convint
que la, Propagande servirait des pensions individuelles de
six cents francs par an. On emit le projet d'ouvrir un s6minaire de vingt enfants A Koukouch aux frais de Ia Propagande. Mais en passant A Vienne, Mgr Nil vit 1'empereur
Frangois-Joseph qui lui promit de fonder dn s6minaire A
ses frais a Salonique. Les R6surrectionnistes dAs lors se remuerent pour crier un seminaire A Andrinople. De son c6th,
M. Bonetti travailla A la fondation d'un seminaire A Zeitenlik. Mgr Nil ne savait plus A quel saint se vouer. C'est lui
finalement qui sera kcarth.
La guerre Russo-Turque entrave tous les projets. Salonique est encombr6 de r6fugies bulgares, puis de blesses
tures. Le typhus sevit cruellement. Les Sacurs de Charite se
d6vouent dans une caserne de deux mille blesses et assistent
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les emigres. M. Bonetti craint la d6cheance de Salonique,
si elle devient buigare, et il se demande quelles en seront
les repercussions sur la mission de Mgr Nil. En prevision,
il appclle pres de lui, M. Lazare Mladenoff, pour Pinitier
au ministere dans sa langue maternelle (1881).)
Rome organise alors la hierarchie chez les Bulgares
Unis (1883). Mgr Nil Isvolol est nomm6 archevdque avec
residence a Colstantinople. Mgr Michel Petkoff est nomme
eveque des Bulgares de Thrace residant A Andrinople, et
Mgr Lazare Mladenoff, 6veque titulaire de Satala, pour les
Bulgares de Macedoine.
Mgr Nil est decu. II connait sa residence et l'eglise qu'il
a lui-meme consacree. Mais & Constantinople, il aura tres
peu de fiddles et, entre le Phanar hostile et ia Delegation
apostoiique, qui le surveillera, il aura moins de liberte d'action. C'est heureux, et l'on peut admirer tout ensemble la
magnanimite et la prudence du Saint-Siege, quand on voit
Mgr Nil, Ag6 de soixante-quinze ans, retouruer au schisme
SSofia (1895).
Mgr Lazare Mladenoff n'a que vingt-neuf ans. Rome lui
fail conflance cn l'appelant A 1'6piscopat C'est dans I'antique
et v6nerable eglise de Saint-Benoit qu'il est sacr6 le 5 aoitf
1883. Sans retard ii se rend dans cette Mac6doine qu'il doit
conquerir de haute lutte. Les villages acquis a Mgr Nil le
boudent et retourneraient peut-6tre au schisme. Mais le
nouvel 6veque, Bulgare authentique, a les charmes de Ta
jeunesse et de l'6loquence. II chante A ravir et dans les ceremonies liturgiques ses modulations tirent des larmes aux
auditeurs. a Ses visites pastorales, 6crit M. Bonetti, ont mis
en campagne tous les diables de la Macedoine. n Les 6v0ques grecs sollicitent les autorites turques pour evincer cet
intrus qui n'a pas encore de b6rat. II se presente comme
vekil (lieutenant) de Mgr Nil et il est appuye pres des autorites par la diplomatic de M. Bonetti et l'appoint de decorations pontificales non dedaigndes des Turcs.
Un a un les villages de Mgr Nil sont gagnes et d'autres
adherent comme Vassilevo qui a quarante-deux maisons et
une 6glise neuve. Mais ce jeune 6vtque est pauvre comme
Job : il n'a ni cath6drale, ni r6sidence. li est vrai que, Lazariste, la Mission lui reste accueillante et la tutelle de
M. Bonetti n'apparait pas trop onereuse au d6but. Le cur6
de Salonique s*emploie avec un grand zsle A recueillir les
ressources necessaires A la Mission bulgare et & construire
le S6minaire.
6" La visile apostolique des Monasibres de Thrace. Entre temps, Rome confie a M. Bonetti de delicates missions. Le 14 mars 1880, M. Bonetti 6crit au Visiteur : a Depuis deux ans, je ne fais que refuser la charge de Visiteur
extraordinaire des Monastores bulgares d'Andrinople et je
ne pensais plus A cela. Le cardinal Simboni vient de m'6crire sur un ton qui sent le commandement et il ajoute que
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les SupBrieurs (le Tres Honor6 PKre Fiat), loin de faire opposition, seront assez contents si vous rendez ce service. Le
Cardinal insiste pour que je parte le plus tlt possible. Sans
plus refuser, je lui reponds que je ne puis partir avant le
5 avril A cause des relraites et des fetes de PAques. D
Les monastires de Thrace avaient pour fondateur le
moine ascete Panthleimon qui, sorti du mont Athos. prochait la confession et la communion fr6quentes. A sa voix
les Bulgares pratiquaient la continence, lui apportaient leur
b6tail, leurs recolles, ieurs instruments aratoires, enfin se
soumettaient A sa direction. Avec ses ressources, il fonda
deux monasiBres, I Soudjak et A Mousrali, pres d'Andrinople. Bien que pratiquant la langue et la liturgie grecques,
Panteleimon fut persecute : il passa au catholicisme, ainsi
que ses monasteres. ArrMt6 et conduit a Constantinople avec
son diacre Stephane Nikitas, il reeut l'hospitalit6 A SaintBenoit. On tbcha de les instruire dans la religion catholique. Pour Pantieeimon, c'6tait peine perdue : ag6 de quatrevingts ans il restait entich6 de ses pratiques plus ou moins
insolites. II fut pourtant ordonn6 preire pour Wtre l'higoumene, et Nikitas fut promu 6galement pour lui succeder.
Mais Nikitas n'avait pas le prestige du Saint Sous son
gouvernement une opposition se forma pour 1'adoption de
la langue bulgare, il y eut aussi que!ques scandales. Mgr
Ni! intervint et frappa Nikitas de suspense. Celui-ci recourut A Rome et M. Bonetti fut alors charge de faire une premiere visite et un rapport. C'tait en juillet 1878. II Bcrit
alors A M. Salvayre : ( Je n'ai jamais mieux compris que
la patience, que je ne possede pas, est indispensable pour
reussir A faire un pen de bien parmi les pauvres et les ignorants. J'ai cnfendu la communication de soixante-cinq religieux et religieuses, puis je leur ai prcche et je leur preche
tous.les jours. Je les confesse en ce moment. Tout bien consid&re, il n'y a pas A d6sesperer de ramener les esprits et
les choses A un point satisfaisant. Je crois qu'on pourra se
passer de foudres... , Dans son rapport transmis au cardinal Franchi et A Mgr Grasselli, il exprimait l'avis que les
religieux orientaux fussent exempts de la juridiction 6piscopale comme le sont les Communaut[s latines. Ce rapport
ne d6plut pas. On aurait voulu qu'il continuit sa mission
par des visites r6gulibres. Le 12 mai 1880, M. Bonetti est de
nouveau A Andrinople. Les affaires des monasteres sent plus
embrouillees que jamais. II 6crit A M. Salvayre : a On me
presse de Rome pour que je frappe un coup et que j'6limine
deux moines. Pas si bete 1 Je me contenterai de faire un
petit rapport sur la situation actuelle que je connais A fond,
puis que d'autres frappent tous les coups qu'ils voudront... 9
M. Bonetti revient par Sofia et Constantinople A travers une
tempete de neige qui ne 'especte pas le mois. de mai ni le
voyageur des Balkans. A Koukouch, .Mgr Nil refuse de signer la r6forme des monasteres telle que-le Visiteur l'a
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concue. I1 n'accepte pas Fing6rancc des latins dans ces affaires et se met d'accord avec le PBre Nikitas. Les litres de
propriWt6 au nom de Maria Yachimova (la Sainte Vierge),
sujette ottomane, sont attribu6s A la servante de Mgr Nil,
Maria Gelova, pr6sentee comme 6tant Maria Yachimova... ,
Le 6 juillet 1886, M. Bonetti, mande6
Paris, passe par
Rome pour d6poser suon rapport, qui, on s'en doute, n'est pas
favorable A Mgr Nil.
7" En 1884, le cardinal Sim6oni charge M. Bonetti de
faire un rapport sur le Mouvement Kulzo-Valaques. Pour r6pondre a ce d6sir, M. Bonetti visite une partie de la Macdoine, de FEpire et de l'Albanie.
Parti de Salonique le 17 avril, il se rend d'abord & Monastir, of MI. Faveyrial, tras au courant de I'histoire de ces
peuples, lui fournira de precieux renseignements. De l, en
costume civil, a travers des montagnes, il gagne en talika
la plaine oi s'6tend la ville d'Ochrida pres de son lac. II
visite I'antique cath6drale, puis les 6coles ; la plupart sont
bulgares exarchistes soutenues par l'argent russe. Dans un
quartier excentrique, deux 6coles Kutzo-Valaques retiennent
son attention. II constate que les 6leves traduisent facilement du latin en roumain. Le roumain est la langue liturgique de celle -glics rattach6e a l'exarcat bulgare. a Tout
porte a croire, dit-il, que la juridiction du Phanar cessera
bientOt d'exister. )
11 ne se prive pas de faire une excursion sur le lac. Mais
la police soupconne que ce civil muni d'un buyurdu au
nom d'un pretre franc peut dtre un espion russe. 11 se hate
de partir pour Resna, Tsardivvar, Coritza. 11 constate une
profonde ignorance, mais peu de d6sir de s'instruire. A Janina, il trouve un gymnase fond6 par Apostol Margarit,
I'ami de M. Faveyrial. Les maitres viennent du lyc6e valaque de Monastir, dont M- Faveyrial est le plus brillant professeur. Un pretre valaque, faisant I'6cole k Perivoli en 6th
et A Grebena l'hiver, vient d'abjurer entre les maias de
M. Faveyrial, Dimitri Constantinescu est le premier pr4tre
valaque-uni. En faisant part de ses espfrances au cardinal
Simeoni, M. Bonetti signale 1'influence capitale de M. Vaveyrial dans ce mouvement
A Rome, le Cardinal-Prefet de la Propagande felicite
M. Faveyrial et lui offre les OEuvres du cardinal Pitra.
M. Bonelti est plus que jamais persona grata. II sera Bleve
& 1'6piscopat l'annee suivante. Il faut auparavant qu'il r6ause son dessein de construire le s6minaire de la Mission
,bulgare.
8" La construction du Sdminaire bulgare. - Le 12 fVvrier 1883, M. Bonetti a convoqu6 le conseil de la Mission,
MM. Bonnet, Denoy, Miadenoff. II leur doane lecture de

deux lettres du TrBs Honor6 Pere,Fiat dat6es du 28 janvier

et du 2 fWvrier, lui donnant plein pouvoir pour conf6fer en
conseil sur les moyens dinstaller le Sminaire bulgare dont
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la direction vient d'etre confiee a la Cougrgation par le
Cardinal-Prefet de la Propagande. Comme il importe que le
suEdit sdminaire soit un 6tablissement francais, propridt6
de la Congr4gation, M. Bonetti propose de l'6tablir sur Ie
terrain m4me de la Mission en le d6veloppant sur une btendue convenable. Son plan englobe tout T'tablissement des
Saurs, en leur offrant en Bchange trois immeubles, situes
on face des locaux actuels ou, si les Scours n'y consentent,
d'amenager dans ces trois immeubles le seminaire et les
ceuvres paroissiales. Les trois consulteurs opinent du bonnet et, sans objections, signent avec l'auteur du projet.
Heureusement, le Conseil de province examine le pour
et le contre et juge plus sainement. Ce projet, d6clare-t-il,
a I'avantage d'6tablir chacun chez soi, Soeurs et Missionnaires, aujourd'hui trop resserrbs. Mais il a contre lui :
i* La question d'argent : quatre cent cinquantc-cinq

mille francs, devis 6norme, qui sera d6pass6 ;

2* La question de temps : transfert et am6nagements
exigeront plus d'un an ;
3* L'inconv6nient de rassembler dans un meme local
quatre oeuvres diffdrentes : paroisse, 6cole, mission, s6minaire ;
4* L'inconv6nient de lier I'OEuvre bulgare A nos OEuvres latines.
Le Conseil de Province croit qu'il est pr6f6rable de construire le s6minaire A la campagne de Zeitenlik :
1i Au point de vue 6conomique : on a le terrain on il
cofiterait peu B 9 cheter ;
2" Au point de vue du local : on a lespace et facilitA
de faire un plan adapt6. On jouit des avantages et de la
proximit6 de la ville ;
3' Au point de vue de 1'OEuvre bulgare, il convient
qu'elle ait sa vie propre. R6gime, 6ducation, usages, rit, supposent un local s6par6 : cuisine s6paree ; 6glise, c6r6monies, fetes separ6es ; administration s6par6e.
M. Bonetti ne concevait la chose qu'en retenant tout
dans sa main. Le Conseil 6met le d6sir que le SupBrieur g6n6ral vienne lui-meme voir sur place ce qu'il est A propos
de faire.
Au mois de novembre 1883, le Tr's Honore PWre Fiat,
accompagn6 de M. Forestier, son assistant, d6barquait au
port de Salonique. 11 6tait recu en grande pompe par M. Bonetti escort6 de son cawass albanais et a l'6glise par Mgr
Mladenoff, dans toute la majest4 de ses ornements orientaux. Le Tres Honor6 Pere rend visite au pacha, Gouverneur de la Province, M. Bonetti l'accompagne dans une
voiture de gala avec cawass et drogman. Son principe eAt
qu'en Orient, il faut en imposer par la grandeur de mamfestations exthrieures ; au reste, dans l'intimit6 de la famille, il est simple et cordial.
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Le Tres Honord Pere et M. Forestier constatent que la
Mission a 6~1r6cemment 6levee d'un btage et augment6e par
I'achat d'une maison voisine. M. Bonetti, tenant A son idWe
d'agrandir le domaine de la Mission plut6t que de crier et
de doter une autre Mission dent il ne serait pas le chef,
avait profit des vacances pour executer ces travaux qui
avaient colQt quarante mille francs. Son but, comme il 1'explique A M. I'Assistant, etait de pouvoir loger, parfois pendant plusieurs semaines, un certain nombre de popes bulgares, soil pour les instruire, soit pour leur donner le? exercices spirituels. Quand m6me on balirait le s6minaire, le
presbyltre de Salonique resterait comme la maison-m6re
des cur6s. Mgr Miadenoff y recevrait son clerge.
Cependant, le frere Aubauer, architecte de la Congregation, a fait le plan du nouveau s6minaire. Divis6 en deux
parties, Petit et Grand Seminaire, il aura des proportions
grandiases, une salle du rez-de-chaussee servira de chapelle
pour le rite bulgare. II aura dans ses d4pendances des jardins spacieux et une ferme. Des plantations d'eucalyptus
assainiront le pays. Le P6re approuve et donne cent mille
francs.
De mai 1884 a juin 1885, le Sminaire de Zeitenlik
s'616ve. M. Gorlin on surveille l'amenagement suivant les
vues de M. Bonetti. Celui-ci, pour se procurer les ressources necessaires ne d6daigne pas d'6crire au frere Genin,
portier de Saint-Lazare, charitable pourvoyeur des Missions.
II envoie d'autre part le frere Hubert queter B Vienne, A
Prague et autres lieux...
Autour de M. Bonetti se forme en meme temps le personnel idoine. M. Joseph Alloatti, originaire de Villastellone,
pres Turin, est arriv6 A Salonique en 1881. I s'est donne
aussilbt corps et Ame a la Mission bulgare. II apprend la
Ihngue, adopte le rite slave. Un sejour de plusieurs mois A
Koukouch lui permit de se rendre compte des besoins des
ames dans ces villages. II a trouv6 dans le pope Stoyian, de
Yonidj6, un fervent ap6tre.de 'union. R accompagne Mgr
Mladenoff, l'encourage, le lance. Il voudrait faire venir son
fr6re Melchior, pr6tre seculier. I16veille la vocation de sa
saBur Eurosie, qui sera la fondafrice de la Congregation bulgare des Eucharistines. (Cf. Annales, t 102, pp. 916-921.)
M. Felix Gorlin, venu du Grand S6minaire de Troyes,
oi il professait la philosophie, est extremement sympathique. A vingt-neuf ans, plein de talents et d'activit6, il apprendra ais6ment la langue et adoptera bientat le rite slave.
Apres deux ans, M. Bonetti se reposera sur lui pour la direction du nouveau seminaire. M. Henri Morange, attentit
aux d6tails, peut faire un bon 6conome..M. Prosper Morel,
vingt-six ans, secondera vaillamment M. Gorlin. Enfin,
M. Piacente est apte a d6brouiller les commencants.
Le SAminaire catholique bulgare s'ouvrait le 19 octobre
1885, avec quarante-trois s6minaristes. La Seur Morel en
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avait prepare quelques-uns, les autres venaient directement
de leur village, envoy6s par M. Alloatti et les popes, petits
paysans endimanch6s sans autre trousseau qu'une chemise
et un mouchoir, ne connaissant pas I'usage de la fourchette
et se couchant sous les lits, faute d'en connaitre l'usage ;
au reste serieux et pleins de bonne volont6. M. Gorlin organise l'enseignement primaire comme dans les Bcoles de village ; plus tard, graduellement, viendra l'enseignement secondaire.
9" L'dvzque titulaire de Cardica. - Mgr Rotelli, d6elgu6
apostolique, jugea que le moment etait venu de r6compenser M. Bonetti de ses vingt-sept ans de ministere et de 1'honorer devant les 6veques mac6doniens. Mgr Auguste Bonetti en recut la nouvelle le ii mai 1885. Mgr -Mladenoff
etait de61gu6 pour lui remettre ses bulles. Le jeudi 4 juin,
une brillante assistance 6tait r6unie dans 1'eglise de Salonique. le consul de France, les autres consuls des nations
catholiques, un representant du vali s'y trouvaient A la tete
d'une foule cosmopolite : Grecs, Bulgares, Italiens, Frangais catholiques y coudoyaient des Turcs, des Israelites et
des protestants. Un ordre parfait rdgnait dans cette religieuse assemblde. Mgr Bonetti c616brait le saint sacrifice.
Apres l'Evangile, le jeune 6vque de Satala donna lecture
du bref pontifical nommant Mgr Bonetti 6veque titulaire de
Cardica. Mgr Mladenoff traduisit ce document et en donna
un commentaire empreint des sentiments d'un coeur filial et
reconnaissant. 11 remercia les consuls et les autorites venus
pour honorer le nouveau Pontife. Les pa&oissiens de Salonique qui, depuis vingt-six ans, benaficiaient du d6vouement
de ce pratre 'minent, 6taient heureux et flers de cette haute
distinction.
Le 12 juillet, l'lu recevait l'onction 6piscopale dans la
chapelle de la Maison-MWre a Paris. Le nonce, Mgr Di
Rende, etait le consecrateur, assist6 de Mgr Freppel, 6veque d'Angers, et de Mgr Goui, 6veque de Versailles. La famille Ch.arnaud assistait au sacre, au premier rang des amis
du pr-lat.
La paroisse de Salonique lui r4servait une r6ception
cordiale et enthousiaste. Le 24 septembre, une foule nombreuse attendait sur le quai Parrivee de !'6vque-cur6. Les
diverses associations s'etaient rkunies dans la cour de
N1'glise, et c'est a qui' baiserait Panneau 6piscopal Monseigneur,. 6tant arriv6 de bon matin, put- cl6brer la sainte
messe devant une assistance aussi nombreuse que. recueillie.
Ap.rs l'6vangile,. Mgr Mladenoff adressa une petite allocution A Mgr-Bonetti C'etait saint M6thode parlant A saint Cyrille, l'Eglise d'Orient en face de 1'Eglise d'Occident. Aprbs
une r6ponse 6mue de Mgr Bonetti, la messe continua et
tons regurent avec joie les. premieres benedictions du pontife .
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10" LEvdque-Curd (1885-1887). - Deux annees encore.
Mgr Bonetti reste Superieur de la Mission de Salonique. It
ne se repose pas dans sa dignite, mais son activitd s'accroit
a proportion. La maison de Salonique a besoin de r6~ormes.
Par suite des longues absences et des occupations du Superieur, un certain d6sordre s'etait introduit La mesinteiligence r6gnait parmi les freres. Mgr Mladenoff, au lieu de
donner le bon exemple, ne suivait pas les exercices de la
Communaute. M. Hyper, I'assistant, n'avait pas l'autorite
assez ferme. M. Denoy, toujours g6missant, eut desir quitter la paroisse et se donner A l'OEuvre du S6minaire, mais
une petition sign6e de soixante-douze dames, alarmAes du
changement de leur confesseur, eut pour effet de le maintenir. Mgr Bonetti r6clama la visite canonique que M. Heurteux vint faire en mai 1886. Elle n'apporta pas, malgr6 plusieurs changements, les remedes n6cessaires, car, I'annde
suivante, M. Bettembourg, en qualit6 de commissaire extraordinaire, fut charge de faire la visite de toutes les maisons
de la Province. Mgr Bonetti reconnut la n6cessite de donner
1'autonomie au Seminaire bulgare. M. Lobry fut nomm6 Sup6rieur de Saint-Benoit, et M. L'uis Droitecourt fut le premier Superieur du S6minaire de Zeitenlik.
A la demande de Mgr Bonetti, M. Murat vint de Constantinople pour prAcher le carime de 1885. II donna en octobre 1886, une mission dont les rmsultats furent qualifies de
merveilleux.
Depuis quinze ans, la ville s'est agrandie et transformee. La Ville-Haute garde ses remparts cr6neles plutot
comme in d6cor antique et glorieux que comme une defense. La population d6borde les portes du Vardar et de
Calamari et s'ltend dans les faubourgs. Le quartierfranc se
depeuple et les consulats 6migrent aux nouveaux quarliers.
Des quais magnifiques ont 6t6 construits du vieux port de
Constantia a la Tour Blanche, et de grands h6tels y attirent les Wtiangers. La construction du chemin de fer a
amend A Salonique un contingent consid6rable d'ouvriers
italiens et allemands. C'est trois mille catholiques qui vivent
6parpill6s dans les faubourgs. Mgr Bonetti ach6te un terrain pr6s de la gare pour y 6tablir une chapelle de secours,
Kavakia, d'autre part, une occasion magnifique s'offre A Calamari : c'est une maison de campagne sur le bord de la
mer avec jardin potager pourvu d'eau douce. Une dame lui
donne cent livres turques pour une chapelle. Belle situation
pour un orphelinat, et une seconde maison de Filles de la
Charit6 qui ne tardera guere A s'y 6tablir.
Bien que la Mission bulgare soit pourvue de Vicaires
apostoliques, Mgr Bonetti'ne laisse pas de s'y interesser.
Pour la maison de Koukouch. fond6e par ma Soeur Marie
de Pourtalbs. en 1885, il quote des banes et des tables. II
preche la retraite des Sceurs. A Guevgheli, il veut une eglise
et une ecole. M. Alloatti lui donne sept mille francs qu'il a
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recus de son oncle et Miles Hahn, d'Aix-la-Chapelle, lui font
parvenir la somme de cinq mille francs. Mgr Bonetti ach6te
un terrain et prepare le d6veloppement de celte station. Ailleurs, ii donne de l'argent pour reparer 6glises ou kuoles.
En 1887, comme on Pla dit, la Mission de Cavalla est
fondee, qui deviepdra comme Monastir et Volo, un nouveau centre de missions.
La meme annie, Mgr Fulgence Qxarev, archeveque
d'Uskub (Scopje), 4crit & Mgr Bonetti pour lui proposer trois
jeunes filles postulantes pour les Filles de la CharitB. Ma
Soeur Elisabeth Pucci les recevra dans sa maison et, de concert avec Mgr Bonetti, disposera tout pour completer leur
instruction. Bient6t, un etablissement des Filles de la Charite est prujelt I Prizrend, qui sera realis6 sous M. Galineau, successeur de Mgr Bonetti.
En cette annee 1885-1886, Mgr Bonetti garde I'administration et les finances. 11 n'y a qu'un fond commun pour la
Mission bulgare et le Setninaire, les Soeurs de Charit6 et la
maison de Salonique. La Procure g6nerale de Paris ne distingue pas et les sommes affect6es a la Mission bulgare sont
verskes au nom de Mgr Bonetti. I1 dispose de tout, consciencieusement, on le croit, mais sans aucun controle. Le S6minaire est magnifique, mais il n'y a pas de revenus pour
I'entretien des batiments et de la population scolaire.
M. Droitecourt et M. Gorlin, aprbs lii, sont a la tete d'un
etablissement sans ressources assurbes. Cette situation sera
une cause des difficultes graves et des crises dont souffrira
la Mission de Macedoine. Les cures de Salonique n'auront
plus A s'occuper de cette Mission dont le vrai centre est
d6sormais, le S6minaire de Zeitenlik.
Mgr Bonetti est nommw d16egu6 apostolique A Constantinople, et archevdque titalaire de Palmyre. I1prend possession le 24 juin 1887. Quoique eloignd de Salonique, il ne
cessera pas de s'occuper de la jeune Mission bulgare. II sera
present et novembre a la premiere retraite des popes.
Chose Otrange, il craint d'etre accus6 de nepotisme, s'il
favorise son ancienne paroisse. II y reviendra pourtant dans
une circonstance solennelle, le 1" mai 1900, pour consacrer
une nouvelle 6glise b&tie par M. Heudre, et pour ftter la
cinquantaine de la v6n6ree Scur Morel.
Pendant les dix-sept ans qu'il passera A Constantinople,
le diocese verra ses oeuvres organisees et prosperes. C'•st
'&ge d'or des Institutions Catholiques.
Sdint-Benoff, fevrier 1946.
Arthur DRouuz, C.M.
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ANGLETERRE et IRLANDE
Visile du T. H. Pire Slattery (9-20 octobre 1947)
Le triduum de Mill Hill, en l'honneur de sainte Catherine Labourd (10-12 octobre), vient de menager a 1'Angleterre et A l'Irlande le bienfait de la visite du T.H.P. Slattery,
la premiere depuis son election du samedi 5 juillet 19A7.
Le soir du 9 octobre, Notre Tres Honor6 Pere debarquaii
a Londres, A la gare Victoria, oil, pour I'attendre, se trouvaient M. James O'Doherty, Visiteur d'Irlande, M. Joseph
Sheedy, directeur des Sours, MM. Emile Picot, Henri Delany, Gumersindo Grande, Gerard Shannon, et Charles Bagnall. A la Maison centrale de Mill Hill, dans le hall d'entr6e, pour l'arrivee de l'h6te auguste, la Communaut6 se
trouve assembl6e, renforc6e par de nombreuses de'lgations
d'autres Maisons. A la chapelle, suivant le Coutumier, ce
fut le chant du Magnificat, et l'invocation O Marie confue
sans pcch.... Peu apres, lors de la r6union, en la salle de
retraite, une sceur du S6minaire lit une adresse de bienvenue et pr4sente an T. H. Pere l'offrande d'un bouquet spirituel. Le Pere Slattery, visiblement touch6 de la sincerite
de ces paroles, en exprime sa paternelle gratitude.
Le lendemain vendredi 10 octobre, le triduum s'ouvre
par la grand'messe, chanter en presence de Son Eminence
le Cardinal Bernard Griffin, archev6que de Westminster.
Le T. H. Pere fut le celebrant de cette premiere journ6e :
M. Grande servit de diacre, et M. Charles Siffrid, de sousdiacre ; au tr8ne du cardinal, M. O'Doherty et oelany etaient
diacres d'honneur. Les chants de la messe furent bellement
rendus, tandis que la chapelle, arlistiquement decoree pour
de telles circonstances, 6tait remplie des confreres et des
Scours de la region londonienne. BanniBres et oriflammes de
ia M6daille Miraculeuse traduisaient la gratitude de la double famille vincentienne pour les grAces et les privileges
accord6s par 1'entremise de la sainte qui nous r6unissait en
ces jours. Dans un m6t du cceur, le cardinal c6l6bra et magnifia les Sceurs pour leurs travaux charitables en son populeux archidiocese ; il souligne d'une sp6ciale gratitude le
labeur des Filles de la Charit6 qui, dans les paroisses,
s'adonnent A la visite des pauvres. Suivant la remarque,
souvent entendue dans le clerg6 : une bonne et veritable
Sour de Saint-Vincent de Paul est precieuse et bienfaisante*
comme un excellent vicaire. Cette appreciation marque nettement et atteste la valeur des vies charitables et cache's
comme celle de 'sainte Catherine Labour..
Dans l'apres-midi, les enfants de divers orphelinats, dirigs. par les Sceurs, se succ6d&rent dans la chapelle pour y
prier et chanter. Ils vinrent ensuite, sur la pelouse du devant
la Maison, saluer Cardinal et T. H. Pere. L'intimidation
respectueuse devant cette double presence' ne dura gukre

-

117 -

au contact du paternel accueil de ces h6tes illustres. Un petit
gargonnet s'approcha m6me du Cardinal et lui prit la main.
Puis, le regardant du haut de sa petitesse, ses yeux rencontrerent la croix pectorale qui brillait alors aux rayons du
soleil couchant. Etonn6 et intrigue, le petit, tel un enfant
avec sa mere, se tourne aussitLt vers ine cornette et lui
avoue : a Oh ! ma Sceur, cette belle lumiere, comment peuton 1'6teindre le soir ? La bonne Sceur, sur I'instant, fut un
peu embarrassde par l'assurance et la remarque du petiot,
et ne savait trop que dire ou repondre. Mais le Cardinal
Griffin, amus6 et souriant,' assure aussit6t A l'enfant qe,
chaque soir, it enferme cette charmante lumiere dans une
grande boite et qu'ainsi il 1'6teint.
Sur la pelouse mem- leeth fut servi. Plus tard, pour
les enfants, un film leur Bvoquait la vie de la sainte : M.
Bagnall leur en explique et commente les diverses vues,
tout comme A cinq heures et demie, M. Sheedy leur donne
une speciale instruction. La b6n6diction du Saint-Sacrement
et la veneration des reliques terminerent heureusement chacune des journees de ce triduum.
Second jour, samedi 1i oclobre. - A 1'office du matin,
N. T. H. PBre pr6sidait, entour6 de MM. O'Doherty et Picot
M. Delany chante la grand'messe, tandis que M. Edmond
O'Hanlon et Charles Bagnall assurent les fonctions de diacre et sous-diacre. A l'6vangile, M. Slattery donne a l'assemblee une instruction simple et pratique, A la faVon et maniere de notre saint fondateur. Dans la vie de sainte Catherine, il souligne combien et comment, elle servit Dieu parfaitement dans la personne de ses bons petits vieux d'Enghien. Le soir, des dames Agees vinrent des diverses maisons de charite de Londres, et visitbrent Mill Hill. LA les
attendaient, comme la veille, le T. I. PBre, le film de sainte
Catherine, la benediction du Saint-Sacrement, .et la v6neration des reliques.
Troisieme jour, dimanche 12 octobre. - Le Dledgue
apostolique, Mgr William Godfrey, entour6 de MM. Picot et
Delany, assiste A la messe que chante M. le Visiteur Q'Doherty, avec M. G6rard Shannon et Thomas Slaven, comme
diacre et sous-diacre. Monseigneur le De16gu6, dans son
discours, souligne les rapports existants, et l'interconnexion
entre les apparitions de Lourdes, celles de la rue du Bac,
et le dogme de l'Immacul6e-Conception. La T. H. Mere
Blanchot dtait IA, arriv6e la veille de Paris, et accueillie,
elle aussi, par d'enthousiastes souhaits de bienvenue. Le
soir, les Enfants de Marie revetues des insignes de 1'Association, impressionn~rent i'assistance par le chant chaleureux des cantiques A la Vierge.
Entre temps, dans les courts intervalles laisses libres,
samedi et dimanche, le T. H. Pere fit une rapide visite de
courtoisie aux confreres de la region londonienne : Straw-
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berry Hill, Isleworth et Potters Bar. Partout, comme il se
doit, I'accueil fut chaleureux.
Le lundi 13 octobre, accompagn6 de M. le Visiteur d'Irlande, le T. H. P. Slattery partait pour Liverpool, oi, dans
un espace de quelques heures, ce fut la rapide visite des
maisons de Sceurs a Brunswick Road (Maison pour aveugles), Prospect Vale (clinique), Old Swan (hospice pour incurables), Leyfield Schools (orphelinat), West Derby (maison pour aveugles), et Gateacre (h6pital). Partout, semblable programme et m6me accueil : la maisonnee, rang6e en
files, souligne avec joie I'arrivee du Pere.
Le mardi 14 octobre, M. le Superieur general arrivait
en Irlande par avion : cordialement accueilli a Dublin par
les confreres de Saint-Patrick (Drumcondra). Avant le diner,
il visita paisiblement le Seminaire pour les Missions 6trangores a All Hallows. Le soir, il se trouvait a Balckrock, maison provinciale : les etudiants sont ranges le long de 'allbe,
tandis que la cloche sonne i. toute volke. Chaque confrere
a son tour, flUchissant le genou, vint baiser la main du
T. H. Pere, en reconnaissance de son autorit6.
A la salle de recreation, apras l'adresse de bienvenue
lue par ie doyen des etudiants, le T. H. Pere expose dans
sa reponse, la grandeur et le besoin des cinq vertus caracteristiques de notre vocation. Peu apres, ce fut une breve apparition A Porphelinat Sainte-Thirese A Blackrock ; puis
une visite an Seminaire Sainte-Calherine a Dunardagh.
L'auguste visiteur fut accueilli par la Respectable Sceur
Rickhard, directrice, par les Scurs A I'habit et celles du S6minaire qui, toutes appricierent grandement ce geste paternel. Deux jours auparavant, en effet, une jeune S8cur
du Seminaire venait de mourir subitement a l'issue de la
r6creation. La maison tout entiere 6tait encore sous la peine
et le choc de cette perte si subite. La visite du T. H. Pere
fut providentielle ; elle divertit les Sours de la pens6e lancinante de cette epreuve. Le T. IL Pere insista alors sur la
soumission A la sainte volonte de Dieu. Ce n'6lait plus desoryais l'occasion de s'attrister. mais bien platbt de se r4jouir de ce que Dieu avait honor6 la maison en cueillant
pour lui sans retard cette jeune fleur. 1 encouragea 6galement les Sceurs h correspondre aux graces d leur
u vocation
et note que, en suivant les enseignements si sages de saint
Vincent et de sainte Louise, elles peuvent aisement atteindre une haute perfection.
Le mercredi, le T. H. Pere rendit visite A la Maison
Saint-Vincent, A Fairview. SEur Augustine, une authentique et solide Normande qui venait de feter son quatre-vingtdouzieme anniversaire, gratifia le T. H. PAre d'une chansonnette francaise de bienvenue. Apres une visite a 1'infirmerie oi il benit une .grande malade, le T. H. PAre recut
docteurs et personnel. Le soir, ce fut la visite des Sceurs
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de Moid-Prospect et de North William Street, el celle des
confrires de Saint-Pierre Phisboro.
Le jeudi le S8minaire interne Sainte-Catherine, A Dunardagh cut la messe du T. H. Pere qui, plus tard dans la matinee, fut cordialement regu par Mgr John McQuaid, archevEgue de Dublin.
Vers midi, visite A Glasnevin, la Maison-Mere des Soeurs
de Sainte-Foi, fondee par notre confrere irlandais M. Mac
Gowan, dont le dernier numbro (444) des Annales, p. 429437, vient de nous redire quelques-uns de ses merites et
travaux.
Puis ce fut le repas de bienvenue, reunissent confraternellement a Saint-Patrick, les Superieurs des diverses
maisons de la Province irlandaise. Le soir un rapide deplacement porta M. le SupBrieur general chez les Sours A
Pelletslown, Cabra et Clonsilla.
Le vendredi, M. le Sup6rieur eut une courtoise entrevue avec M. de Valera, le chef du Gouvernement, le Taoiseach d'Irlande. 11 readit de mime visite a Mgr Pascal Robinson, del6gu6 apostolique, en sa r6sidence de Phenix
Park. De la, il passa chez M. le President de la RBpublique
d'lrlande, qui, en compagnie de Mrs O'Kelly, le recut aimablement. Puis, ce fut A Castleknock une enthousiaste reception de bienvenue par les 61eves du College. Dans sa r6ponse A la Communaute, le T. H. Pere paya un tribut de
louanges A la grande couvre d'6ducation de la maison, et
rappela sp6cialement le magnifique travail accompli au Canada et aux Etats-Unis par un des premiers l66ves de Castleknock, Mgr John-Joseph Lynch, Lazariste, mort archeveque
de Toronto, le 12 mai 1888.
Le T. H. Pere dina avec la Communaut4 et le soir prit
le bateau pour Liverpool, oi, A son arriv6e, l'attendait
M. Sheedy. Le samedi matin, ce fut la messe A Gateacre,
A l'h6pital Virgo Potens. Toutes les Sours Servantes de la
region de Liverpool se trouvaient 1a rassemblies. Puts, apres
un arrdt A Birmingham, oh il visite les trois maisons de
Soeurs de la ville, le T. H. Pere rentre A Mill Hill pour le
dimanche ; de bon.matin, le lundi 20, c'6tait le d6part en
avion pour Paris.
Cette rapide et inesperie visite de notre T. H. PBre A
la Province d'Irlande atteignit eni peu de temps (on s'en
rend ais6ment compte),. nombre de maisons de confrres
el de Smurs. Malgrd l'inevitable fatigue d'un tel et si rapide
d6placement, ce furent partout des marques de bontW et de
I'interdt que prenait, A tout travail et au plus humble artisan de l'ouvre vincentienne, le nouveau SupBrieur, successeur de saint Vincent de Paul.
(Adaptation d'aprls notes de M. Patrick DUNNING.)
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PORTUGAL
M. JACINTO SOUSA-BORBA
Prj t r e de la Mission
(1" juillet 1854-3 janvier 1945)
I. -

DU BERC EU A L'AUTEL

Cest aux Acores, sur Ia paroisse de
S. Miguel das Lages, de l'ile Terceira,
qu'est n6 Ic
juillet. 1185, M. Jacinto
de Sousa-Borba. Tout petit encore iied
fut emmen
BJacsito
par ses parents, Manuel de Sousa et Maria de Rosario, qui,
comme tant d'autres de leurs compatriotes,
sent partis, pour
ter de faire fortune aux regions d'outre-mer.
La fortune ne leur a pas souri, car, peu
apr s6 leur arrive, ils tombaient victimes
d'abord le pere et deux mois de cruelles fibvres tropicales,
plus
la mere.. Le petit
Jacinto restait orphelin, Ag & peine tard,
de deux ans. Avant de
mourir, ses parents Pont confi6 aux soins maternels
des
Filles de ia Charitd de Saint-Vincent
de Paul de la Santa
Casa de Misericordia de Rio-de-Janeiro, ou eux-mdmes
dtaient
morts.
Jamais M. Sousa n'oubliera
Charit,6, qui ont veill6 sur sa sant6,ces bonnes Filles de la
dducation et sa formation A la pietd, surtout la bonneson
et doucet oS ur MarieBlanche qui a Wt pour lui une seconde more.
n A 1age de cinq ans
servait deja la messe,
qu'il
n'avaitrpas encore assez il
de force pour transporter alors
le missel,
orsque
celui-ci
ttait
un peu plus lourd qu' l'ordinaire.
se souviendra toujours,
II
comme correctif
petite vanite
enfantine, de la dgringolade qu'il ft, avecdelesa ssel
et
toute
sa petite personne, en descendant les degrs de I'al et oute
tain jour qu'il voulut faire mo
r
e tsde
au e ce-ilnaai
pas encore.
montre de orces qu
avait
Toutefois, & cet Age, ii donnait des
signes d'une
taigene gravitpeu commune
maisr survint un accident d'uneintelcertame gravis. Une pierre tomb6e du haut
d'un mur de la
maison en reparation lu a fractur6
ut
de
une
et
de
un arrdt dans ce d 6veloppement preoce en produisant, lam
sivant M. Sousa, une diminuti on
e, en
neeuisant suion
qu'il considerait comme un
ae
vgteur intellectuelle,
1'orgueil.
com une grace qui le devait prdserver de
AVant
ses premieres ann6es & l'ombre
Vincent depass6
de saint
Paul, il est
naturel
Apostolique du Carama, A Minas qu'il soit entr6 & I'Ecole
Geraes,
oi il oursuivit
ses 1 tudes primaires et
une
de ses 6tudes classi qes.
II montrait, des cette po6que,partie
une
musique, en apprenant lharonium grande propension A Ia
et en cantant de cette
voix d'une melodieuse douceur
- Ia voie du rossignol,
conme lui-meme
la qualiflait et qu'il a
conserv6e sa vie
tout enti~re.I
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II demeure au Caraga jusqu'A sa quatorzieme annie.
Sa sante trop faible l'oblige alors de quitter ses 6tudes pour
retourner A la Santa Casa, de Rio de Janeiro, ou il a appris
un metier - d'abord celui de forgeron qu'il a di abandonner a cause de la vue, et ensuite celui de menuisier qu'il
est arriv6 a exercer avec remuneration.
Cependant ses superieurs ont reconnu que cet enfant
6tait fait pour des travaux moins materiels. En 1872, ils
ont profite de ses talents musicaux pour le nommer organiste-substitut au Sdminaire de S. Jos6 de Rio de Janeiro
oh il a recommenc6 ses etudes. L'ann6e suivante, les Peres
Lazaristes, avec M. Paul Delamasure comme sup6rieur, prirent .la direction du .Sminaire de Rio Comprido. Ie petit
Sousa les y accompagna comme organiste et professeur,
en meme temps qu'il continuait ses 6tudes.
Sa vocation etait d6finitivement arretee. II serait fils de
saint Vincent de Paul. Aussi, en avril 1875, prit-il le chemin
de 1'Europe pour aller commencer son s6minaire a Paris,
A la Maison Mere des Pretres de la Mission, rue de Sevres,
95. Apres avoir visitl Bordeaux, Dax et Lourdes, il a 60
admis au Seminaire Interne, le 29 mai, en compagnie du
respectable M. Louis Forestier. Apres son admission au Bon
Propos, le 29 mai 1876, il commenca son cours de philosophie, qu'il dQt interrompre par raison de sante, ayant te,
oblige de chercher au Portugal un climat plus doux. II y
est arrive le 9 janvier 1877. Ses forces 6tant refaites, il peut
continuer a Lisbonne ses etudes interrompues, en meme
temps qu'il s'occupe du bon ordre de l'6glise de SaintLouis et assure quelques classes a I'.cole de la Maitrise,
annexee A cette chapelle.
Le 30 mai 1877, deux ans apres son entree au noviciat,
il eut la consolation de prononcer les saints voeux, en presence du Visiteur, M. Emile Miel, a l'autel de Notre-Dame,
en l'eglise de Saint-Louis. I1 6tait lie A jamais au service
de Dieu et des Ames dans la famille de saint Vincent de
PauL
Au mois d'aott 1879 il put retourner a Paris, oi il
regoit successivement la tonsure ei les Ordres Mineurs, le 22
mai 1880, des mains de Mgr Cannavo, capucin, 6evque de
Candie, le sous-diaconat aux Quatre-Temps de Pentec6te.
le 11 juin 1881, conf6r6 par l'evdque lazariste, Mgr Tagliabue, et le diaconat le jour de saint Joachim, le 21 aoft de
cette meme ann6e, par le meme pr6lat.
Sa sante toujours prdcaire I'a oblige encore une fois de
demander le beau ciel et le clair soleil du Portugal, oh il
se trouvait deja en novembre de cette meme ann6e 1881.
C'est a Lisbonne, en la chapelle de la Nonciature, alors
install6e Rua do Quelhas, que M. Sousa a regu le presbyt&-
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rat, le 24 juin 1882, des mains du nonce apostolique, le celBbre Mgr Gaetan Mazella. Le jour suivant il c6lebrait sa premiere messe dans 1'6glise Saint-Louis, Roi de France.
Le meme jour, et presque & la meme heure, dans une
autre 6glise de Lisbonne, jouissait de ce meme bonheur,
un autre pieux pr6tre, M; Francisco Rodrigues Gruz, qui
deviendrait a I'avenir un des plus grands amis de M. Sousa,
et devait suivre dans la vie une route parallele de bontb et
zele apostolique, que le Portnlgal tout entier applaudirait
en un juste et 6mouvant hommage.
II. -

DE LA SUEUR ET DU SANG

M. Sousa a exerce son pr.o~ier ministere sacerdotal en
l'bglise Saint-Louis, puis jusqu'en 1889, ,occupkrent son
activit6 le confessionnal, la direction spirituelle ce 'Asile
Saint-Louis, Rua Carvalho (aujourd'hui Rua Lus Soriano),
et le professorat
la Maitrise de Saint-Louis, dont la direction avail 4tW confide par les Lazaristes it M. Roseau, pretre
francais du clerg6 s6culier.
Tout jeune prdtre, rdvant, dans son ardeur apostolique,
de rendre sa vie utile et f1conde au service de Dieu et des
ames, M. Sousa a bientdt connu tout l'in6vitable cortege des
joies et tristesses, des consolations et sacrifices, inh6rents
aux diverses formes d'apostolat auquel devait Atre consacrie sa vie tout entibre : direction des Ames, au milieu du
'monde ou en communaute, education et instruction de la
jeunesse, souci de la splendeur du culte divin, dans un effort
assidu et toujours joyeux, soit en prenant part aux ceremonies liturgiques, soit tout particulierement en donnant sa
cooperation a la musique et au chant religieux.
L'habile organiste aveugle de 1'6glise de Saint-Louis,
M. Ldon Jamet. devait plus tard rappeler souvent cette cooperation efficace que lui pretait le bon M. Sousa, d&s le
jour oil celui-ci est alle l'attendre a bord, lorsque, un demisibcle auparavant, ii debarquait pour la premiere fois au
Portugal.
A la fin des vacances de 1889, la Providence m6nage
M. Sousa un nouveau champ d'apostolat.
M
Cette annee-l, par I'ordre du Visiteur, M. Emile Miel,
il est place comme professeur au college de Santa Quiteria,
a Felgueiras, alors en toute sa splendeur, sous la direction
pleine d'intelligence et d'activite de M. Alfred Fragues. Son
d6vouement pour les enfants et ses aptitudes spkciales pour
s'occuper de la jeunesse i'ont mis en 6vidence d&s ce moment, en faisant de lui un precieux collaborateur de ses superieurs.
A c6t6 du college des pensionnaires, fonctionnait ddjk
une petite Ecole apostolique, destinee & s6lectionner et a
cultiver des vocations pour la Congregation de la Mission.
Lorsque, en 1890, M. Jos6 Goncalves, qui en avait la direc-
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tion, est parti pour File de Madere, c'est M. Sousa qui fut
nomm6 directeur. II se sentait heureux en ce nouvel office
de servir plus directement les inter&ts de la famille religieuse qu'il aimait tant.
Bientot cependant une nouvelle fondation attendait M.
Sousa. Le d6veloppement qu'avait pris le Coll6ge de Santa
Quiltria, A Felgueiras, et I'influence qu'il exergait au loin,
fit que des personnages importants de la ville d'Amarante,
situee A une vingtaine de kilometres de la, en viennent A
souhaiter les b6nefices d'un 6tablissement similaire ; et
pour cela, ils s'adressent aux Peres Laziristes.
On accepte la fondation et en janvier 1892, M. Sousa
6tait nommi
directeur du nouveau coll6ge qui n'6tait vas
encore installe dans son emplacement d6finitif. M. Sousa
s'applique avec tout son enthousiasme ef son intelligence A
l'enseignement et a la construction du nouvel 6difice. Lorsque M. Boavida, superieur de la maison, en I'ann6e scolaire
1895-1896, repartit pour le Brisil, ce fut M. Sousa Borba qul
prit la direction du coll6ge.
Les difficultes cependant grandissaient de plus en plus,
et le milieu ne correspondait pas aux premieres espbrances.
L'equilibre financier n'arrivait pas A s'6tablir et les vents
politiques adverses, qui semblaient annoncer une tempete
antireligieuse dans un avenir prochain, rendaient assez pr6caire la .vie du college. Plusieurs le voulaient dans le but
exclusif de faire Blever, gratuitement ou presque, leurs propres enfants. Les Sup6rieurs comprirent que cette situation
ne pouvait durer et le college fut ferme en 1898. M. Sousa
reteurne alors a Santa Quiteria, avec le titie et la charge de
directeur .des etudes.
I1 s'y consacra pendant neuf ans. Beaucoup d'elves de
ce temps, dont plusieurs sont arrives a des situations les
plus brillantes dans la vie, se rappellent encore avec une
douce reconnaissance, 'action vigilante, perspicace, pleine
de bont6, et, atr besoin, de fermete, que M. Sousa exergait au
College de Santa Quitdria. Sa pi6t6 naive et fervente, son
amour filial envers la Sainte Vierge, - ,c la petite mere du
ciel n - son zele pour les enfants de Marie, dont il 6tait
le directeur, ses efforts pour la c6lbration des solennites du
mois de mai, et des fetes de la Vierge, l'enthousiasme avec
lequel il travaillait A 1'erection, sur l'esplanade du Mont,
d'un monument en l'honneur de Notre-Dame de la Medaille
Miraculeuse, la part prise au couronnement de la statue
de la Vierge, sont autant de faits qui mirent en 6vidence
les tresors de son Ame, pleine de foi, de d6licatesse et de
g6ndreux sentiments.
L'action exerc6e au College n'a pas empdch6 son apostolat au dehors. Le sanctuair: de Santa Quitdria, situ6 en-
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tre le college dAs jeunes gens, confi6 aux prdtres de la Mission, et celui des jeunes flles, dirig6 par les Filles de la
Charit6, devint toujours davantage un centre de piete oi
des Ames comme celles de M. Sousa et de M. Pinto Leitao
(pour ne citer que des morts), ont continue pour le bien des
Ames la tradition missionnaire de leur fondateur, saint Vincent de Paul.
En 1907, un autre champ d'action 6tait destin6 par la
divine Providence a I'activite de M. Sousa. II fallait reotganiser le cadre des professeurs de PEcole Aposiolique, que
les Lazaristes tenaient A Lisbonne, et avaient installee au
palais de Linhares, A Calgada de Arroios, sous la direction
de M. Alfred Fragues, superieur de la Maison et Visiteur
de la Province. Celui-ci y appela l'ancien directeur de
Santa Quiteria et lui confia, avec d'autres classes, latin,
francais, etc., l'enseignement de la musique et du chant
pour lequel le savant pretre conservait toujours une toute
speciale predilection.
Depuis le 8 septembre 1907, jour oh il est entr6 en cette
maison, jusqu'au 5 octobre 1910, oi il a et oblig6 d'en sortir en de si tragiques circonstanccs, I'action de M. Sousa n'a
cess6 d'etre ce qu'elle avait 6t% et continuera d'6tre A l'avenir, toujours et partout : une irradiation de bont6, de simplicit6, de parfait 6quilibre, d'attrayante et communicative
sympathie, de piet6 sincere qui b.ýve jusqu'a Dieu, d'amour
envers sa famille religieuse, qui se manifeste en toutes circonstances et se communique naturellement a tout.
C'est en plein accomplissement des devoirs de cette vie
simple, mais riche de vertus, cachee mais surnaturellement
f6conde que la tourmente r6volutionnaire est venue le trouver.
Les faits sont suffisamment connus. Le soir du 5 octobre 1910 en pleine exaltation d6magogique, ayant pour
pr6texte l'exaltation du nouveau regime, une foule de criminels, assoiff6s de haine anti-religieuse, assaillaient violemment l'Ecole apostolique d'Arroios, oi quelques respectables
pr6tres et deux douzaines d'enfants vivaient & I'ecart du
monde et des passions politiques, consacrs A l'6tude et A
la priere.
Le Sup6rieur et Visiteur, M. Fragues, se trouvgit en ce
moment en priere devant le Saint-Sacrement. En face de
l'imminence du danger et voyant la propriWte entour6e de
tous c6t6s, il rassemble toute la communaute dans la bibliothWque, vaste salle un peu plus 6loignde de la rue, oi les
balles sifflaient. II fait les dernires recommandations,
pleines de foi et de confiance. C'6tait une preparation A la
mort. Une derniire absolution... Et, en voyant que la foule
enrag~e se pr6cipite, il va A sa rencontre, le crucifix A la
main, en implorant qu'on epargne an moins les enfants.
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Une balle 1'atteint immidiatement et 1'6tend baign6
dans son propre sang. Au milieu de la bibliotheque, 6tranger A tout ce qui se passait autour de lui, un saint vieillard
priait, absorbW en Dieu. C'•tait le savant sylviculteur, le
PNre Barros-Gomes, une illustration de son pays. La vague
de haine l'entoure immediatement, l'assaille, le jette A
terre, comme s'il eut 6t6 une bete fauve, avec des exces de
cruaut6. (Voir sur ces &v6nements, Annales, tome 76, pages
13-54 ; 184-186).
Enfants, pretres et frýres se sent disperses, chacun cherchant un refuge impossible, puisqu'ils devenaient vite prisonniers des forcen6s qui les couvraient d'injures et de mauvais traitements.
M. Sousa-Borba dtait entre dans sa chambre, & cote dla biblioth6que, pour prendre son crucifix des vceux. Quelques r6volutionnaires 1'y poursuivent et Pun d'entre eux lui
assene quelques violents coups de crosse qui. lui laissent la
tWte baignee de sang.
M. Sousa pense qu'il a identifi6 l'auteur de cette atroce
prouesse qui est devenu plus tard un des militants de I'extrWme-gauche r6publicaine. Ce cas a 6t6 discut6 plus lard
dans la presse, mais l'accus6 a pr6tendu decliner les responsabilit6s qu'on lui imputait Quoiqu'il en soit, M. Sousa,
convaincu de sa culpabilit6, s'en est veng6 chr6tiennement,
en priant pour lui, lorsqu'il a appris l'annonce de sa mort.
a J'ai d6ja c16br6 quatre messes pour lui, disait-il confidentiellement A un ami. Je n'ai pas regu autant de coups
de crosse. a
Conduit- d'abord A une pharmacie pour un pansement
sommaire, M. Sousa est ensuite emmen6 en prison A la
Mairie. Il en -sortit en compagnie de ses confreres frangais,
grAce A l'intervention du gouvernement frangais, avec l'autorisation, de se retirer en France.
III. -

EN PAYS •ERANGER

Le voyage se fit par mer. Tandis qu'on proclamait partout la liberte au bruit de la mitraille, M. Sousa ne put respirer I'air de la liberte qu'en se mettant sous la protection
d'un drapeau 6tranger ! Cette honte a beaucoup coidt A sa
fiert& de bon Portugais, plus encore que 1exil auquel il fut
des lors condamn6.
Apres quelques jours de repos en nos maisons de Dax
et de Paris, il regut son nouveau placement pour Damas
(Syrie), oh les Lazaristes dirigeaient un College jouissant
de; grande r6putation et trWs frequent6. II prit A Marseille,
le bateau pour le proche Orient, le 25 janvier 1911.
Le Lazariste portugais fut tre fraternellement accueilli,
en ce centre cosmopolite de culture intellectuelle oi races
et religions se coudoient ; ses talents d'organiste et de professeur, ses qualites d'affabilite, et de bon esprit religieux,
le firent de suite apprecier, autant des professeurs que des
616ves.
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Co~mme tlmoignage de gratitude pour cette maison, il lui
laissa un monument qui reste encore : un riche et bel autel
d6did a Notre-Dame de la MBdaille Miraculeuse, magnifique travail d'ebenisterie, tout en bois prdcieux, que M. Sousa
realisa et offrit A I'oratoire de la communaute, grace aux
dons g6ndreux qu'il recevait du Portugal.
La guerre mondiale de 1914, le contraignit, ainsi que
tous les 6trangers, de quitter les fronti6res de 1'Empire Ottoman. En decembre de cette annee-li, il arrive a la MaisonMWre, a Paris, et, en janvier 1915, il reprend le chemin de
la Patrie, ol le jacobinisme sectaire 6tait d6ji moins exalte.
Place a l'6glise de Saint-Louis, a Lisbonne, pendant
toute la durbe de la situation cr~be par la guerre, ii trouva
amplement de quoi employer sa prodigieuse activit6- sacerdotale. En retour, ne lui fit pas d6faut, la sympathie que
soulevait en tous les milieux son affabilitA, sa finesse d'esprit et son grand pouvoir d'attraction.
Si son impressionnabilith lui a parfois caus6 quelques
sacrifices intimes, les fruits spirituels de son apostolat ont
console amplement son Ame sacerdotale.
La fin de la guerre suscita le probleme du placement ddfinitif de M. Sousa, comme elle posa la remise en place de
tous ceux qu'elle avait d6places. L'Orient le r6clamait et,
comme aux bons souvenirs qu'il y avait laiss6s, corrcspondajent ceux qu'il en avait gard6, il ne manifesta aucun ddsir contraire A ses superieurs qui lui signifiaient de reprendre le chemin de Damas. II partit done occuper au College
des Lazaristes en cette ville son poste de travail, soit & Penseignement, soit aux diff6rentes formes d'action sacerdotale qui allaient lui Otre confides a la maison ou au dehors.
En 1925, ii ressentit une consolation qui fut trbs sensible a son cOur delicat. Avec l'autorisation et sur Pordre
meme de ses SupBrieurs, il se rend & Lisbonne pour c6lebrer, le 29 mai, en l'eglise Saint-Louis, avec M. D4sir6 Caullet, le respectable Sup6rieur et compagnon de novioiat, leur
cinquantaine de vocation.
Mais, a peine terminee, cette fete qui fournit l'occasion de lui montrer combien il etait aime dans la capitale
portugaise, il retourna simplement & son poste, malgr6 ses
soixante et onze ans, qui ne le flrent reculer devant le voyage ou le travail.
Cette fois-ci, ce ne devait pas dtre pour longlemps qu'il
allait prodiguer au loin, sur une terre 6trangere, les tr6sors
de son esprit et de son cceur ; ni Pun ni lautre ne semblaient ressentir Ie poids des ann6es. Dieu avait d'autres
vues sur lui, en le pr6parant pour cooperer A une entreprise qui se montrait tres agr6able A son coeur.

IV. -
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NouvEAu RKTOUR VERS LA PATRIE

Au Portugal, en effet, en cette ann6e 1925, on commenqail a penser sbrieusement A une restauration de la Province portugaise de la Congr6gation de la Mission. II en
blait temps. M. Sebastien Mendes, en ces ann6es-lk, professeur aux 8eminaires br6siliens de Bahia, puis d'Iraty, venait de recevoir de M. le Superieur g6enral, avec le titre
de Visiteur de la Province, la charge de la rdorganiser. II
mit comme condition le retour en la Patrie des membres
portugais disperses en diverses parties du monde, et, tout
particulierement, celui de M. Sousa-Borba, le v6n6rable
doyen qui incarnait toute la tradition de l'ancienne Province qu'il fallait ressusciter.
II y avait deux choses que M. Sousa aimait avec- tendresse : sa Patrie et sa Congr6gation. G'etait la voix de l'une
et de l'autre qui se faisaient entendre par l'invitation de ses
Supbrieurs. II ne s'est pas contentd d'obdir sans repugnance,
comme il le faisait toujours, mais il revint au Portugal avec
joie et l'ame pleine d'espoir. , Je suis un vieillard de
soixante-treize ans, dit-il en arrivant, je ne sers pas A
grand chose. Mais me voici, pret A tout ce que je pourrais
aire et vous pouvez compter sans condition sur ma bonne
volonte. )
Le. Visiteur qui le recut ies bras ouverts dans la nouvelle et toute recente .rsidence de la Rua do Seculo, A Lisbonne, lui dit qu'il comptait beaucoup sur lui, mais qu'il
exigeait de lui, en enfant d'olibissance, dix ann6es de bon
travail, jusqu'A ce que nous puissions avoir de nouveaux
pretres, espoir de la Province renaissante.
M. Sousa promit, accomplit et d6passa mnme l'ordre
regu, puisque Dieu lui permit de vivre et de tenir A son poste
presque dix-buit ans encore. Et il eut la consolation de voir
surgir successivement les nouveaux Seminaires de Santa
Teresinha et de S. Joseph, et de voir monter a l'autel de
jeunes prtres Lazaristes, qui, non seulement, ont continue
et multiph6 les Buvres de leur Institut, sur le continent et
aux lies, mais sent encore alles au loin, par dela les mers,
porter la nouvelle de 1'Evangile dans cette Afrique Orientale
Portugaise, au service de Dieu et du Portugal.
Combien de fois lui sont montees aux livres les paro,
les .du vieillard Simeon : Nune dimittis servum tuum in
pace... Je puis reposer en paix, parce que j'ai vu de mes
yeux la realisation de nos vieilles esp6rances...
A peine arriv6. Lisbonne, M. Sousa fut nommi Consulteur de la Province et assistant de la Maison centrale. En
octobre 1927, sur la demande insistante de la Direction,
il a 4t6 nomm& chapelain de . PFlorinhas da Rua v, A Rego,
et malgr6 son Age avanc6, il sortait tous les jours de grand
matin, hiver comme 6te, de la Rua do Seculo, pour la Rua de
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Beneficencia, afin de rendre service aux Missionnaires die
Marie et A ses , Plorinhas D auxquelles il consacra son
cour et son zble sacerdotal. Cependant sa sante s'6branlait,
ses forces diminuaient et les Superieurs comprirent qu'on
ne pouvait plus exiger cet effort du v6enrable vieillard. A
la fin de d6cembre 1931, il tenait pour termin6e sa mission & Rego. Mais, bientat, les Sours Dominicaines de Rua
do Svculo et la direction de 'Asilo das Cdgas, insisterent aupros de M. Sousa pour lui faire accepter la charge de chapelain de cet asile d'aveugles. Comme il ne s'agissait que
de traverser la rue, les Superieurs y consentirent; mais seulement lorsque sa sant6 se trouva suffisamment retablie,
assez meme pour pouvoir faire une visite aussi consolante
pour lui que pour les professeurs et les 61Bves du Seminaire de Santa Teresinha. II put, au mois de mai 1932, prendre le service religieux en la chapelle de cet asile d'aveugles.
II est demeur6 & ce poste presque jusqu'a Ia mort, remplissant ses devoirs envers les bonnes religieuses dominicaines, qui dirigent l'asile, avec un parfait devouement. II montra toujours une paternelle et comprehensive sollicitude envers les aveugles dont le bien spirituel et materiel lui parurent toujours meriter le plus vif int6rt.
SQuel bien il procura pendant tout ce temps A tant
d'Ames qui de partout s'adressaient a lui pour avoir un mot
de conseil, de r6confort et de pardon ; A tant de malades
et de moribonds, meme Bloigafs de Dieu et resistant A la
grace, pour qui 11 a tc l'ange de paix et d'espoir apres les
avoir gagnes par sa bonte, sa bonne humeur et sa simplicite ; A tant de foyers pour lesquels son passage a Wt6 un
rayon de lumirre, b6nndiction v6ritable de J6sus et irradiation de son esprit d'union, de purete, de grace et de joie
chretienne ! Tout cela appartient aux pages d'une histoire
intime. dont le secret est connu de Dieu seul, mats qui n'est
6voque et rappele qu'avee des larmes 6mues et reconnaissantes.
Les noces d'or sacerdotales, en 1932, et celles de diamant de ce meme rlconfortant anniversaire, furent cl66brees dix ans plus tard A 1'6glise de Saint-Louis, d'abord en
famille, le 19 avril 1942, en la fete de la Translation des
Reliques de .saint Vincent de Paul, et ensuite en commun
avec le vertueux Prre Cruz, son grand ami, le 25 juin, jour
oi tous deux dtaient montes a l'autel pour la premiere fois.
Finalement, la pieuse commemoration de son quatre-vingtdixieme anniversaire, que M. Sousa solennisa en la chapelle das CUgas, fut marquee d'une messe a laquelle de
nombreux amis assisterent, le 1" juillet 1944. Ce furent 1l
des moments heureux, oi son coeur sentit le trop plein de la
reconnaissance, d'abord envers Dieu qui l'a comblb de graces, et ensuite envers les personnes amies qui profltbrent de
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ces occasions pour lui manifester toute leur estime et toute
leur gratitude.
V. -

SUR LA ROUTE DE LA SUPREME PATRIE

Cependant, malgr6 une force de volont6 qui ne se d&partit jamais, malgr6 la clart6 d'esprit qui se maintenait et
malgrl une fraicheur d'ame qui rappelait les parfums printaniers. il 6tait evident que les forces physiques diminuaient, la vue et l'ouie perdaient de leur acuite, la m6moire
n'avait plus son ancienne fidMlitA et les jambes chancelaient de temps en temps, provoquant des chutes et des blessures, dont il se relevait vite, grace a son extraordinaire et
robuste complexion.
La veille de Noel 1944 s'6coula pour lui presque enti&rement au confessionnal, et, A minuit, il-c6lebra la messe
A 1'oratoire de la residence de la Rua do Seculo. Le jour suivant il assiste A la grand'messe de Saint-Louis, et prend part
au diner oi les Lazaristes francais et portugais se r6unissent, suivant 1'habitude, en de fraternelles agapes. Ce jour1A et les suivants il fit encore des visites A plusieurs families, en relation avec son ministere sacerdotal ou meme
par simple courtoisie et politesse. .
Le 29 decembre, quoiqu'il fit dBej fortement enrhume
A cause du froid violent de cette journee, ii put toutefois
celebrer la sainte miesse & l'oratoire domestique de la maison. Ce fut sa derniere messe. La chapelle lui etait tres
chore, .et, en ces jours supremes, il y passait, priant ou
lisant, la plus grande partie de son temps.
Le 30 decembre, pour la premiere fois, il ne peut se lever ; il regoit la sainte communion au lit, ainsi que les
jours suivants.
Le m6decin a declare qu'il s'agissait d'une grippe, due
A la rigueur du froid, mais il n'a trouve aucune complication alarmante.
La disposition morale du malade 6tait bonne ; ii regardait la maladie avec cette simplicite surnaturelle qu'il mettait en toute chose, quoiqu'il manifestat parfois 1'impression que le terme de sa vie approchait.
Le m6decin, qui lui etait extremement dv»ou6, le visitait frequemment. Le 2 janvier au soir, la filvre avait augment6, mais le pouls 6tait encore assez ferme.
Le d6lire f6brile se manifestait A peine par la trop frbquente r6petition des c merci » et des a adieu ,, avec lesquels il remerciait et faisait ses adieux a tous, qu'il appelait
u ses frnrers , a ses amours n...
Pendant cette nuit - la derniere de sa vie - il 6difia le
frere qui le veillait, par des manifestations fr6quentes de sa
piete et de son esprit de bon religieux.
, Etre un bon fils de saint Vincent jusqu'A la mort n,
c'4tait sa pr6occupation dominante. Et, pendant la nuit,
comme s'il conflait au ciel ses sentiments intimes, on l'a
entendu balbutier :
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( Les enfants de saint Vincent de Paul... et les Filles de
saint Vincent I... Mes amours... mes amours... ,
Et on 1'entendait repeter avec ferveur, !'oraison jaculatoire qui lui 6tait familihre : Bien aimes Jesus, Marie, Joseph, que mon dme repose en paix aupres de vous.
I1 baisait avec tendresse A plusieurs reprises la MBdaille Miraculeuse - une medaille frappee, en 1854, annie
de la definition dogmatique de I'Immacul6e-Conception, m&daille qui lui demeurait trWs chere, malgr6 son peu de valeur malirielle, qui Pavait accompagn6 en toutes les circonstances de sa vie et qui l'a suivi jusque dans le tombeau,
en conformite avec 1'un de ses desirs.
a Oh I ma Mere ), s'6criait-il filialement, en la baisant
avec amour cette nuit-la.
a Oh I ma Mere I ma petite M~b du Ciel
Avec le meme amour tendre et confiant, il baise plusieurs fois le crucifix qu'on approchait de ses lbvres. Et
comme efisuite on le plagait sur sa poitrine, il sentit son
poids, douce pression, bien qu'il ne le vit pas. Ses 16vres
alors, se sont encore tendues vers 1'image ch6rie comme s'il
allait la baiser une' fois de plus, ne se fatigant pas de manifester ainsi avec ardeur, son amour pour J6sus.
A un certain moment de la nuit, le frere qui le veillait,
lui demande s'il le reconnaissait : Q
Qui tdes-vous ? * interroge le vendrable malade. Et tout de suite, comme si une
seule chose l'interessait : ( Etes-vous l'ami de Jdsus ? ,
poursuit-il. a Oui, mon Pere », rdpondit le bon frere. a Mais
un grand ami ? » insiste le malade. a Mais oui, pourquoi ne
le serais-je pas ? » c Ah I - commenta le cher malade avec
un sourire et un mot qui lui 6taient habituels - mais vous
ne
l'les pas plus que le Pere Sousa I )
J6sus ! 6tait tout pour lui, aux approches de la mort,
comme II Plavait W6tpendapt toute sa vie.
A un certain moment le frere lui presenta A v6n6rer
une belle petite statue du Sacr6-Caur. Le malade baise A
plusieurs reprises la representation sensible du Sacr6-Cwur
de J6sus, rayonnant de flammes et transperck d'6pines.
« Le connaissez-vous, mon Pare ? Mais vous ne vous
rappelez plus qui vous l'a donne... lui dit le frere pour se
rendre compte de la luciditO de son esprit.
t Mais oui, mais oui, je m'en souviens, reprit le malade, c'est mon grand ami, Monseigneur l'dvdque d'Hi~lnople. »
Cette image, en effet, ainsi qu'une autre du Saint CAour
de Marie, Etait un souvenir qu'il estimait beaucoup, de Monseigneur Manuel Trinidade Salgueiro, qui avait toujours honor6 le v6enrable pretre de sa flddle amiti6.
Le 3 janvier au matin, le docteur Eugene Mac-Bride
renouvelle sa visite, comme il l'avait promis la veille. Son
diagnostic fut moins optimiste et il ne cacha pas ses appr6-
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hensions : un foyer pneumonique venait de se declarer,
1'age et la faiblesse du malade le rendaient assez grave.
M. le Visiteur crut qu'il 6tait alors de son devoir de parler des derniers sacrements. « Ne voudriez-vous pas, Monsieur Sousa, recourir au grand remade du ciel, que vous
aves tant de fois recommandd 4 vos malades, recevoir les
saintes Onctions ?
a Je. le veux, je le veux de tout mon
cceur, r6pondit-il imm6diatement, comme s'il s'agissait d'une
bonne nouvelle, attendue depuis longtemps. c Oui, de lout
mon cour, de tout mon coeur I o rip6tait-il avec insistance.
Et comme le Superieur, au milieu du trouble de cette heure,
pour lui si douloureuse, ne semblait pas se d6pecher aussi
vile que le d6sirait le malade : AMais, alors, allons-y, tout
de suite I ) dit M. Sousa d'un ton imperatif et ferme.
II regut la derniere absolution avec des dispositions &difiantes : a Je demande bien phrdon i Dieu de tous... de ious
les pechis de ma vie tout entibre ! , dit-il A haute voix, avec
un accent de conviction et de repentir. Et, immediatement,
il r6cita tout seul l'acte de contrition.
Ayant renouveTe les saints Vieux, dont la formule lui
6tait sugger6e par M. le Visiteur, il dit lui-meme en latin le
Confiteor pr6paratoire A 1'Extreme-Onction. Celle-ci terminee, il r6peta avec une ardeur 6mouvante les oraisons jaculatoires connues : Jesus, Marie, Joseph, je vous donne mon
ceur, mon esprit et ma vie, - Jesus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma derniare agonie, - Jbsus, Marie, Joseph,
faites que je meure paisiblement en votre sainte compagnie.
Et il continuait de reciter cette invocation, insistant sur
a paisiblement n comme pour mieux en savourer la celeste
douceur, recompense d'une vie toute consacr6e a la pratique
du bien, paix d'une conscience qu'aucun remords ne troublait.
« Et maintenant, monsieur Sousa, ne voudries-vous pas
recevoir la visite du Phre du Ciel ? ) lui demanda M. le Visiteur, sachant que le matin il n'avait pu communier.
SOh I oui, de tout ceaur I a repondit le cher malade.
a El pensez-vous pouvoir avaler la sainte parcelle ? - Je
le puis, je le puis... ,,r6pondit-il d'une voix fatigu6e, mais
traduisant encore P'ardeur de ses desirs.
11 put, en effet, pleusement recevoir le Saint Viatique.
Et il resta recueilli, calme, en compagnie de son Dieu.
GC'tait presque midi. Vers une heure il eut encore la
force de boire quelques cuillerees de vin de Porto par prescription du m6dccin. Mais une cuiiler de bouillon ne put
passer.
La respiration continuait tranquille, quoique fatigue.Peu apres, un leger soupir... puis un autre... un autre
encore... C'btait le dernier. Presque sans s'en apercevoir,
sans peine ni agonie, cette belle Ame s'etait envolee vers
son Dieu. G'etait une heure et demie de l'apres-midi.
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M. Sousa avait toujours manifest6 une grande conflance
en saint Joseph, comme avocat de la bonne mort. Sa confiance ne ful pas trompee. C'Btait un mercredi, jour consacr6 a saint Joseph, que M. Sousa quitta les amertumes de
l'exil, pour les douceurs de la Patrie.
La nouvelle de la mort de M. Sousa se r6pandit vite &
Lisbonne. Autour de son corps, d6pose & la chapelle de
I'Asilo das Cegas, ohi pendant de si nombreuses ann6es, il
avait 6t& chapelain, et oi il avait place une grande partie
de son coeur, de nombreux amis ont afflu6 pour exprimer
leur peine, pour prier pour le regrette d6funt et pour implorer aussi (et ils ne s'en cachaient pas) son intercessio:n
aupres de Dieu.
Le bien connu et vertueux Pere Cruz, grand ami le
M. Sousa, fut un des premiers & arriver, mais en des circonstances fort p6nibles pour son coeur. II ignorait encore
son d6ces et venait lui souhailer une bonne nouvelle annbe.
Ce furent les joies du ciel, les 6ternelles jojes que ses ferventes pribres ont implore de la divine Misericorde pendant
tout le temps qu'il a passe dans la chambre mortuaire.
Monseigneur 1'6veque d'He1lnopolis ne tarda pas non
plus a venir partager la douleur des PWres Lazaristes, et
prier aupres du corps de M. Sousa.
La messe, en presence du corps, ceiebree par M. 1e Visiteur A dix heures et demie, et 'enterrement qui eut lieu
a quinze heures au cimeticre dos Prazeres, devinrent P'occasion de prouver par le nombre et la qualite des personnes
accourues et par les larmes versees, combien 6tait aim6 et
ven6rr cet humble fils de saint Vincent de Paul qui, &
1'exemple de son Pere et Fondateur, n'avait passe dans !e
monde qu'en faisant le bien, laissant apres lui un rayonnement de foi, de simplicite et de bonte.
Dans le corthge funebre, preside par M. le Visiteur, 4
c6at de M. Marques Soares, prieur de la paroisse, dont la
bontb a beaucoup touche les prdtres de la Mission, se sont
adjoints des representants de Nos Seigneurs les 6veques de
Vatarba et d'Hl66nopolis, et de M. l'Agent g6neral des Colonies, des membres du clerg6 seculier et de toutes les Congregations religieuses, masculines et f6minines, et de tr&s
nombreuses personnes de toutes les categories sociales qui,
jusqu'& la derniere demeure, le tombeau de la double famille de saint Vincent au cimetiere los Prazeres, ont voulu
manifester et prouver leur culte, leur estime, respect et reconnaissance pour le cher d6funt.
La messe du septicme jour, c616br6e le 9 janvier, par
M. le Visiteur . la chapelle dos Cegas, fut une occasion de
renouveler toutes les manifestations des obseques qui se r6p6terent a la messe du bout du mois, avec la considerable
assistance d'un public silencieux et emu qui laissait ntr-evoir - quelquefois mrme par ses larmes - combie a.vive\
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ment continuait d'etre regrett6 celui qui 6tait lobjet de cos
prieres.
Tous les journaux de Lisbonne ont consacr6 A la memoire de M. Sousa des paroles bien senties, surtout les journaux catholiques Novidades et A Voz.
Citons les passages suivants de Novidades, du 4 janvier
1945 :
a Avec la mort de Padre Sousa (c'est ainsi que tout le
monde le connaissait), A Lisbonne, qui demeurait tout efitier son champ d'apostolat, s'6teint une douce lumiere de
Dieu que l'on devinait et voyait, quand il passait, ou nous
illuminait, sortant de sa figure d'ascete, r6pandue dans la
clarlt et la bonhomie de son sourire, la d6licatesse de ses
manieres, de son regard habitu6 a regarder tant de douleurs
et de miseres morales et matkrielles.
a C'Btait une bonte qui nous caressait toujours, c'etait
la sensation palpable de la saintete qui s'offre, s'insinue et
domine.
« Ame de saint, paroles de saint, attitudes de saint.
« Ami tres d6vou6 des pauvres, de toute pauvrete, sa vie
s'est pass6e A Wtre le Bien qui allait A la rencontre do tout
mal, a distribuer ses hardes minables, parmi les pauvres
ses freres, & semer des caresses et de la bont6 sur tous les
chemins de la vie, A dtre la lumiere pour les Ames obscurcies, perdues dans la nuit de toutes les faiblesses et de tous
les 6garements, A etre Paum6ne de Dieu faite - il la faisait
toujours - par les mains de son Ange gardien.
un juste dont Dieu nous a
a Le saint Padre Sousa ravi l'image pour 1'6ternelle recompense, en un moment oh
il faisait encore tant de bien et 6tait la lumiere A guider
tant de pas incertains sur les sentiers toujours humbles et
caches de son apostolat si noble, si 'icond et ardent.
A Visiter les malades, les prisonniers enfermes en des
prisons .que parfois lui seul voyait, assister des moribonds,
exercer tous ces ministeres sacerdotaux - telle etait sa vie,
telles etaient ses alltes et venues a travers Lisbonne, qui le
respectait, l'aimait et le v6enrait.
,cNovidades, qu'il estimait tant, qui lui sont redevables
d'attentions et soucis paternels, d'ami tres fidele, toujours
attentif A nos douleurs et nos joies, s'inclinent respectueusement devant sad6pouille mortelle et en lui adressant ses
adieux, lui pr6sentent ses sentiments de reconnaissance et
de .profond regret. n
SA Voz, de son c6te, borivait le mdme jour (4 janvier
1945) :
c Le PWre Jacinto de Sousa-Borba, dont la figure ve6nree etait devenue si populaire dans les milieux humbles de
Lisbonne, et dont la presence consolatrice 6tait pour tous les
pauvres de la ville une b6nediction et une aide, s'est 6teint
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doucement hier avec cette douce resignation qui 'a toujours
accompagn6, A la residence des PNres Lazaristes, Rua do
Seculo.
a Prdtre exemplaire, sa longue existence a Wte entidrement d6vouee A la pratique du bien et au service de Dieu
et du prochain, n'ayant jamais renonc6 a l'exercice de sa
pieuse mission, lors meme que Plge et la maladie ont pese
sur ses 6paules et blanchi ses cheveux.
u Cette vie de renoncement personnel et de fraternit6
si pieusement humaine et chr6tienne parle pour lui et dispense de louanges inutiles.
( Nous nous inclinons respectueusement devant sa d6pouille mortelle, sirS, sommes-nous, qu'une ame de plus
est entree au ciel.
Plusieurs prelats portugais ont eu la bonte d'exprimer
A M. le Visiteur, en des paroles senties, la part qu'ils prenaient B sa douleur. Nous nous permettons de citer quelques mots de Monseigneur 1'Archeveque d'Evora, qui traduisent, en langage plein de bonte et de delicatesse, le sentiment g6enral : a Je n'ai pas ete tres surpris du d6ces du
bon M. Sousa, dout l'ge avanc6 le plagait plus pres de 1'autre vie que de celle-ci, mais dont la vertu le mettait aussi
plus pres du ciel que de la terre.
v Je crois aussi que pour vous, mon cher Monsieur Guimaraes, et pour toute la Congregation, la surprise n'aura
pas &t6 grande non plus, quoique la perte et la peine le
soient. Je vous presente mes condol6ances, et, en votre personne, a toute la Province portugaise de la respectable Congregation de la Mission.
( M. Sousa, comme le bon pere Cruz, itait d6ej canoniae avant de mourir ; il fut sur le point d'etre martyr et sa
piete naive en imposait ; s'il a quitt6 ses frbies, ce n'est
que pour mieux interceder pour eux au ciel.
a Comme c'est une cuvre de charit6 chritienne de prier
pour les morts, comme aussi nous no pouvons prevenir les
jugements de Dieu, je ne laisserai pas de prier pour son
ame ; mais j'ai moi-mnme plus besoin de ses pribres qu'il
n'en a des miennes. Qu'il obtienne du Ciel beaucoup de
vocations pour sa Congregation et de celle-ci beaucoup de
mes voux. a
missionnaires pour mon diocese, ce sont-lr
En remerciant avec emotion pour ces mots pleins d'une
paternelle bonte, les Pretres de la Mission unissent leurs
vceux a ceux de l'illustre prelat.
Pour terminer, nous inserons ici une belle priere de
Monseigneur Isoard, 6vdque d'Annecy, que. M. Sousa avait
transcrite de sa main sur le revers d'une image de la Sainte
Vierge, et qu'il portait toujours dans son breviaire pour la
reciter frequemment. Nous ne pouvons pas ne pas lui .rouver,
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surtout apres la mort de notre v6ndr6 confrere, une plenitude
de sens si beau et si consolant (i) :
0 Jdsus, fadore votre dernier soupir. Acceptez le mien
lorsque je sortirai de ce monde.
Je vous offre d&s 4 present mon agonie et toules les
douleurs de ma mort. Puisque vous edes mon Phre et mon
Sauveur je remets mon dme entre vos mains.
Je souhaite que le dernier moment de ma vie glorifie
celui de votre mort, et que le dernier baitement de mon coeur
soil un acre de I'amour le plus pur.
0 Jdsus, que voire cceur transperee d'amour pour moi,
soil le premier refuge de mon dme en quittant mon corps
el que 14, dans l'abtme de ces misericordes, toutes mes iniquilds soient confondues et consumees d jamais.
Mon Dieu, c'est de tout mon coeur que faccepte le genre
de mort. qui vous plaira et qui vous glcrifiera davantage, et
je vous fats le sacrifice de ma vie en 'unissant d celui de
Jdsus-Christ, mon sauveur.
VI. -

UNE AME SACERDOTALE

M. Sousa a expir6, de fait, dans le Seigneur, parce qu'il
n'a vkcu qu'en Lui et pour Lui.
Comme J6sus, il a passe sa vie en op6rant le bien.
C'Utait sa preoccupation constante, dictee autant par son
amour ardent envers Dieu, que sa charit6 surnaturelle et
d6licate envers le prochain.
a Combien de grdces je dois d Dieu - a-t-il couche par
6crit dans ses notes intimes - d cause du bien qu'il a fait
d& ant d'dmes, se servant de moi comme d'un instrument le
sa bontd et de sa misdricorde I n
c Je sens avec conviction la veritd de la rdponse d cette
question : a 0 sacerdos, tu quis es ? (Qui es-tu, 6 prdtre ?).
Ma reponse est celle-ci : Nihil I (Rien !). Celle de Dieu est :
a Omnia n (Tout) Je ne suis rien. Je le dis non par fausse
humililt, mais je le dis, avec toule ma conviction.
a Tout le bien que j'ai fail n'est sorti que de ma confiance en Dieu seul, en me rappelant que les instruments
faibles sont les meilleurs dans la main de Dieu, afin que
tout le monde puisse voir que c'est Dieu, Dieu seul, qui
opere le bien.
a Cela pose, 6 mon Jesus, vous savez bien, avec quels
sentiments je suis prdt d tout le bien que je trduve sur mon
chemin, dans la conviction que je ne suis que l'instrument
de Dieu. n
Son action, tout en s'inspirant d'un grand amour de
Dieu et des Ames, avait a la base une humilite sincere et
convaincue.
a Quel charme que I'humilit, - Bcrit-il dans un autre
passage de ses notes intimes. Si c'est charmant, 6 mon Dieu,
(1) Ce n'est pas ulcje texte original trancals que nous n'avons pu
retrouver, mnais une r6t
lon ralte sur la traductlon portugaise (Note
des Annales).
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de voir un petit chien s'abaisser jusqu'W se confondre avec
le sol... s'il est charmant, 4 mon Dieu, de voir un homme
s'humilier et s'avouer coupable... Quel charme que de contempler un saint Bonaventure se prdoccupant davantage
de bicn cssuyer la vaisselle de la cuisine, que des honneurs
du chapeau cardinalice qu'on lui portail de la part du SaintPare... Quel charme !... Que dis-je ? Elle est bien plus admirable votre incomprdhensible humilitl, 4 mon Jdsus, d Bethleem I Au Calvaire I Dans l'Eucharistie I *
Ses notes continuent dans un langage tout affectif la
consideration pieuse des humiliations de Jesus, de la Sainle
Vierge, de saint Vincent de Paul.
En parlant de ce dernier : a Oh ! ce n'est pas dtonnant
- s'cerit-il - c'est que saint Vincent avait les yeux en J.sus
et Jisus crucifid. Non me judicavi me scire aliquid inter
vos nisi Jesum Crucifixum. Jesus, mais Jesus crucifi,,
qui
pourrait penser que I'exaltation du Christianisme devrait
avoir pour mesure et principe la folie de la Croix ! 0 P&re
tres aime, failes que je sois toujours un humble fits de
l'humble Vincent de Paul I n
Son humilith se manifestait en tout, 'ayant porte plus
d'ane fois a demander pardoin & genoux, meme a un simple
frMre coadjuteur s'il pensait l'avoir offense, et A s'humilier et A demander pardon de ce qu'il appclait ses ignominies.
Dans le meme esprit, il a toujours voulu faire sa chambre, ne voulant pas accepter jusqu'a I'Age le plus avanck
les services des frires coadjuteurs. 11 aimait A avoir tout en
ordre parfait, ayant fait sien le vieux principe qu'il enseignait de parole et d'exemple : , Avoir une place pour chaque chose et chaque chose A sa place. a
Tout le monde connaissait son esprit de foi et sa fervente piet6, faite d'amour, de simplicite et de confiance.
Avant de mourir, nous l'avons deja rappel6, il rdp6tait un
mot qu'il avait prononc6 tant de fois avec son aimable sourire, a savoir ( qu'il ne consentait pas qu'il y eft quelqu'un
plus ami de J6sus que lui. , On sentait bien que ce mot
delicat 6tait la traduction de ses sentiments les plus intimes
et determinajt en lui une confiance vraiment filiale en Dieu.
_ Comment pourrai-je, mon Dieu et mon Tout, ecrit-il
dans une note intime - comment pourrai-je ne pas avoir
confiance en qui ne m'a jamais manque ? Ai-je jamais eu
quelque difficultd, lorsque, en quelque difficultM, mienne ou
d'autrui, je suis alld avec confiance auprbs du Tabernacle ?
Sa devotion envers la Sainte Vierge, devotion trbs tendre et doucement enfantine a la bonne ( Petite Mare du
Ciel ), 6tait la note caracteristique de sa pi6te. Est-ce que
ma bonne et tendre Mere du ciel m'a jamais manqud ? trouvons-nous dans ses notes. Dans mes travaux et difficultis
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de la vie, a-l-elle jamais cessd de m'entendre ? Ah I non I
Ne fut-elle pas ma Mere, car je n'en ai connu d'autre depuis que je suis restd orphelin d l'dge de deux ans. ..
On comprend que, comme enfant de saint Vincent de
Paul, il consacrait & Notre-Danie Marie pour le don si pr6cieux de la Medaille Miraculeuse, une sp6ciale tendresse.
Le zEle avec lequel il a propag6 son culte, l'enthousiasme
avec lequel il a promu a Santa Quiteria, Felgueiras, 1'Brection d'un monument en son honneur, la joie avec laquelle il
a procWd6 ensuite A son couronnement solennel, l'amour
qu'ii,a mis A la construction d'un autel, A Damas, consacre
a la mdme Vierge de la M6daille, et la sollicitude qu'il a
toujours prodiguee A l'Association des Enfants de Marie
Immacul6e (jeunes gens et jeunes filles), sont autant de
t6moignages de sa comprehension et correspondance a la
bonte maternelle que la Sainte Vierge manifesta un jour a
une fille privilegiee de saint Vincent de Paul.
11 avait aussi une devotion tres sensible A saint Joseph
et rappelait frequemment que saint Vincent lui avait consacre le Seminaire Interne ou noviciat de la Congmrgation
de la Mission, et que iEglise l'avait fait, avec raison, patron des agonisants et des moribonds. Quant aux moribonds
- ecrit-il - c'est saint Joseph, mon grand Protecleur, surtout pendant ces derniires anndes. J'invoque saint Joseph
tous les jours avec grande confiance, en lui disant de lout
mon ceur : Saint Joseph, patron de la Bonne Mort, pries
pour moi en mon dernier moment... et priez pour moi en assistant les malades et les moribonds. »
Ce qui donnait a M. Sousa un grand et doux empire sur
les Ames, c'ktait sa bonte communicative, son affabilite aimable et souriante, sa simplicit6 et sa candeur, qui inspirait confiance et gagnait les ceurs. On sentait en lui une
conscience limpide et une intention trWs droite, 6loign6e de
calculs et d'artifices. Du conseil de Notre-Seigneur, exhortant ses disciples A la simplicit6 de la colombe et A la prudence du serpent, il avait vise de pr6f6rence la premiere
partie. Et s'il est certain que son esprit clairvoyant et fin et
sa large exp6rience toujours illumm6e par l'esprit surnaturel faisait de lui un prudent et sage conseiller, cette prudence n'excluait jamais la simplicite qui distingue les
saints, cette simplicite en laquelle se complaisait particuli6rement saint Vincent de Paul.
Saint Vincent de Paul a toujours 6t6 pour M. Sousa un
Maitre v6n6r6 et un Pere trAs cher. La dernibre nuit de sa
vie, il affirmait son desir d'etre jusqu'a la mort un bon fils
de saint Vincent, et manifestait sa devotion tres vive pour
les Fils et les Filles du Saint Fondateur. La Communaute A
laquelle il appartenait, 6tait pour lui une famille qu'il ai-
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mait avec tcndresse, partageant ses tristesses et ses joies,
ses sacrifices et ses espoirs. Comme bon religieux, l'autorit6
pour lui 6tait quelque chose de sacr6, et son esprit de foi
s'est manifest6 dans le respect delicat et l'obbissance g6nereuse qu'il a montree, des le premier moment, lorsque a Wte
nomm6 Visiteur provincial, un de ses inferieurs qu'il avait
connu encore tout petit et qu'il s'6tait habitue a appeler
). Les expressions que nous trouvons dans ses nofilhote
i
tes intimes, Bcrites pour lui seul, manifestent cette m4me
candeur de sentiments.
La ponctualite avec laquelle il demandait les permissions en matiere de pauvret6 et d'ob6issance religieuse, la
g6nerosite avec laquelle il se levait toujours, non pas a quaF
tre heures du matin qui est l'beure de la communautb, mais
A trois heures ou trois heures et demie, A cause de traitements hygieniques exig6s par sa sante, montrent combien
il aimait 1'observance r6gulibre et combien il tenait a vivre,
mWme dans les moindres d6tails, comme un vrai flls de
saint Vincent. Ce n'est que les dernieres ann6es et par obeissance qu'il a consenti a se lever un peu plus tard A cause
de son 4tat physique qui exigeait plus de repos.
L'amour pour l'Institut religieux auquel Dieu l'avait appele, se manifestait en tout et faisait palpiter de nobles sentiments son ceur sensible.
II est d'usage, dans les maisons religieuses, de faire la
lecture pendant les repas, et, dans les petites communautes,
chacun la fait A son tour, dans l'intervalle de deux assiettes.
M. Sousa aimait, plus encore que les autres, A donner sa
contribution a ce point de regle. Plus d'uue fois, en lisant
dernierement la vie du PWre Etienne, restaurateur de la Congregation de la Mission au xix" siecle, ses yeux s'humectaient de larmes, et sa voix tremblait d'6motion, en revivant les joies et les esperances de son Institut prodigieusement renouvele et sensiblement b6ni de Dieu et de 1'Eglise.
Ainsi, sa plus grande ambition a-t-elle 6tW toujours, comme
il l'a affirm4 encore une fois la dernibre nuit de sa vie, a dtre
jusqu'l la mort un vrai fils de saint Vincent ..
C'est encore comme enfant de saint Vincent, le Pbre
des missionnaires, qu'il s'est efforc6 de faire de sa vie, une
, mission a continuelle, ne perdant aucune occasion de faire
le bien. , Faire du bien ), tout le bien qu'il pouvait, resta sa
grande preoccupation.
II tait toujours pret a se devouer, A faire toutes les diligences et tous les sacrifices, en s'oubliant lui-mrme pour
ne penser qu'aux autres. Et cela non seulement pour secourir toute espece de necessitks spirituelles, mais encore pour
att6nuer et soulager les miseres temporelles. On peut dire
qu'il y a un mot qui n'existait pas dans son vocabulaire :
c'est le mot non. II ne savait pas dire non A qui que ce soit.
S'il 6tait etabli portier du ciel, personne ne resterait dehors.
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De fait, il a contribu6 a ce que plusieurs y soient entris,
lesquels, sans M. Sousa, n'auraient pas pens6 A mettre en
regle leur billet d'admission.
Ce furent 1a les conquetes de son coaur, les miracles de
sa bont6. A travers M. Sousa, la religion se montrait comme
une lumineuse revelation de douceur, d'amour et de paix.
Dieu etait le pere et l'ami, plein de misericorde, et prodigue
du pardon... Le Dieu de l'Evangile, le Dieu de la raison et
de la foi... Le mot que saint Vincent de Paul disait de saint
Francois de Sales, beaucoup aimeraient A le r6p6ter, en
connaissant de pres M. Sousa Borba : a Oh I que le bon
Dieu doit Ntre bon, puisque, ici-bas, son fiddle serviteur est
ddjd si bon ! \ On dit que Padre Sousa est un bon papa,
commentait-il, faurais voulu que le Padre Sousa fdl une
bonne maman I
Aussi,. tous ceux qui le connaissaient et surtout ceux
qui avaient eu recours A son ministere sacerdotal, 1'estimaient-ils comme un ami et le veneraient comme un saint.
a Padre Sousa, 6crivait Monseigneur 1'Archeveque
d'Evora, dans une lettre amie, tel que Padre Cruz, etait canonisd avant de mourir... ,, Aux oreilles de M. Sousa 6taient
A peine arriv6s les echos de cette canonisation populaire qu'il
repliquait avec ironie : a On dit qu'il y a deux saints
a Lisbonne : il y a, de fait, un saint de bois massif, c'est le
bon Padre Cruz. Quant d Padre Sousa, i n'est qu'un saint
de bois vermoulu. D De cette espece de bois vermoulu, je
crois bien que plusieurs d'entre nous aimeraient d'etre
faits...
Sans doute les plus belles ames n'arrivent pas A se d6tacher totalement de la fragilitW humaine, c'est A cette vermoulure que devait faire allusion le venerable prdtre, dans
lhumilite de son expression. Aussi, dirons-nous avec Pillustre prelat que nous avons d6ej cite : ( Comme c'est une
wuvre de charild chrelienne de prier pour les morts et que
nous ne pouvons prdvenir les jugements de Diets, ce nous
est un devoir de prier pour sa belle ame, mais avec la meme
voix autorisee, nous pouvons dire ou penser que a si M. Sousa a laissd en ce monde ses frdres, c'tdait pour interceder
pour eux au ciel. , Pour eux et pour tous ceux qui l'ont
connu, qui ont entendu sa parole, qui ont reeu sa b6n6diction, qui ont joui de son amitie et qui esperent 'avoir
comme protecteur au ciel, en invoquant avec conflance son
pouvoir d'intercession. I1 y en a qui pensent avoir obtenu
des graces spirituelles et temporelles par sa m6diation.
Tous, nous devons demander au bon Dieu une grace : celle
de vivre, comme M. Sousa, la vie des justes, et de mourir
doucement en Dieu comme lui. La mort alors n'est pas une
vraie mort, mais le dernier 6clair d'une gerbe de lumiere
qui a trace sur la terre les chemins du ciel.
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Aprs a1publication de ces notes, dans le Messageiro
de S. Vicente de Paulo, il arrive A notre connaissance que
plusieurs graces spirituelles et temporelles, sont attributes
a l'intercession de M. Sousa.
Quelques-unes ont &t6 publiees, cmcme simple mention, a la demande des personnes interessdes.
La reserve qui s'impose en pareil sujet nous oblige A
uu silence absolu en cet endroit. Mais nous ne pouvions
pas ne pas citer comme un fail incontestable la devotion
et la confiance de nombreuses Ames au bon et vertueux prtre, apres que Dieu IPa rappele a Lui, et-les nombreuses manifestations de ces sentiments spontan6s dans .e but de
posseder quelque souvenir de lui, d'honorer son portrait,
de rappeler ses enseignements, d'invoquer sa puissance aupros de Dieu. Puisse 1'intercession de l'humble fils de saint
Vincent aupres du trWne de Dieu obtenir pour les Ames qui
l'invoquent, l'abondance des graces du ciel et les aider surtout a vivre saintement cette vie simple et confiante, bonne
et humble, genereuse et surnaturelle, dont la legon et
]'exemple leur a tB donn6 sous nos yeux par M. Jacinto de
Sousa-Borba.
Sebastien MENDS.
IZMIR

EPHESE (Panaghia-Capouli) et 1'Assomption de la Vierge
Extrait de la Reponse de Mgr Descuffi, archevdque lazariste

de Smyrne, a la Consultation.du Saint-PBre au sujet de
1'Assomption de la Sainte Vierge.

(Adaptation du tete latin, par M. Joseph Euzet, C. M.)
Conclusion de la Premiere Partie. - Tous les chr6tiens
d'Orient, catholiques ou non, croient a P'Assomption corporelle de la Vierge et se prdparent a c616brer la fete du 15 aoit
par des neuvaines de prieres et de p6nitences, par exemple
la pratique courante de ne pas goater un grain de raisin
jusqu' l'Assomption, alors que, depuis juillet, le raisin est
en pleine maturit4.
G'est pourquoi le clerg6 de Smyrne et les fideles, qui ne
peuvent oublier le Concile d'Ephese (431) appellent de tous
leurs voeux la defiuition dogmatique de lAssomption corporelle qu'ils regardent comme le plus beau fleuron de la Maternitd Divine.
Deuxikme parlie. - De plus, comme depuis bientat un
siecle, le clerg6 et les fidiles de Smyrne sont dans la conviction que la Sainte Vierge a passe ses derniers jours a Ephese
et que 1a se trouve le lieu beni de sa Dormition, ils nous ont
exprim6 leur d~sir que, l'occasion des 6tudes qui pr6c6deront la d6finition dogmatique, lantique tradition d'Ephese
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ainsi que la tradition plus recente de a PanaghiCapC,&uli ),
soient mieux connues de tous. C'est pourquoi nous vous demandons respectueusement la permission d'ajouter A notre
r6ponse un expose succinct de la « question ».
Tradition d'Ephese
Puisque l'Ecriture sainte et l'Histoire se taisent sur les
dernieres annres et la a Dormilion a de la Vierge, on ne peut
que recourir aux conjectures les plus probables.
Deux traditions s'affrontent : tradition de J&rusalem ct
tradition d'Ephese. La premiere n'apparait qu'au sixieme sitcle et s'aDpuie exclusivement sur des kcrits apocryphes et,
sans doute parce que le nom de Jerusalem semblela rattacher
a une tradition divino-apostolique, elle a 6te accept&e sans
d6fiance par le plus grand nombre. La seconde, moins r6pandue, ne jouit pas de la mzme faveur, tout au contraire, on 1i
tient dans lombre et dans une espece de m6pris. Mepris bien
mal justifi6, car, si l'on psse attentivement, de part et d'autre,
les tkmoignages, on sera tent6 de pencher en faveur d'Ephese.
11 faut l'avouer : la tradition de JBrusalem in-voque des
raisons internes de convenance, capabies de faire impression,
par exemple que la Vierge ne pouvait pas quitter J4rusalem,
oii, A cause de son divin Fils, son ceur 6tait attach6. 1 y a,
par contre, en faveur d'Eph6se, le fail certain que, entre les
annies 37 et 48, sevissait a Jerusalem une violente perseculion, au cours de laquelle fut martyrise Jacques, le frere du
Seigneur. L'ap6tre saint Jean, obbissant & la parole de son
Maitre a regut chez lui la Vierge ) accepit earn in sua, pouvait-il en ces annees-lA, demeurer avec elle A Jerusalem ou
dans les environs ? On doit avouer que, tres probablement it
lui procura un asile plus sir. L'Asie proconsulaire, dont
EphBse 6tait la capitale, est tout indiqu.e.
Ceci n'est pas une fiction, mais une induction basee sur
des faits historiques. Cette induction tomberait d'elle-mdme,
s'il etait certain, comme d'aucuns le pretendent, que saint
Jean n'est venu & Ephese qu'apres la mort de saint Paul (66).
Mais, si l'on consulte le Nouveau Testament ,Epirte aux
SGalaes, I, 18, II, 9 et Actes des Apdtres, XII, 17), on constate
que, de 37 a 48, le silence sur Jean est complet. Ce silence
est-il explicable par la fameuse loi du secret (lex arcani) ?
Mais enfin, of etait done Jean que saint Paul appelle une
c colonne de 1'Eglise ) ? (Ep. auxtalates, II, 9). Est-il admissible que,. les autres ap6tres s'etant disperses en diverses
regions, ce Fils du Tonnerre, comme I'appelle Notre-Seigneur,
se soil cache avec son precieux d6pdt dans un. coin de la Palestine pour s'y adonner A la contemplation ? II est done
infiniment probable que saint Jean, apres 1'Ascension de
EphBse meme d'oil il rayonnait
Notre-Seigneur, est alle
dans toute 1Asie proconsulaire.
En effet, apres 'le Concile de Jerusalem (50) Paul et Barnab6, traversant la. Phrygie et la Galatie, eurent defense du

Saint-Esprit (vetla sunt a Spiritu Sancto, Actes des Apotres
XVI, 6), de porter la parole de Dieu en Asie. Pourquoi cette
defense ? Parce que, dit saint Chrysostome, l'Asie etait dejk
le lot de saint Jean. Et, en 53, ors de son premier voyage a
EphBse, saint Paul trouva des u freres et des croyants ) en
Phrvgie et en Galatie (Actes des Ap., XVIII, 23). Si I'ap6treJean n'etait venu que beaucoup plus tard en Asie proconsulaire, qui done aurait fond6 les sept Eglises de PApocalypse ? Tandis que Jean parcourait I'Asie et en gouvernait
les Eglises, Paul gouverna seulement l'Eglise d'Ephese deux
ann6es durant et la quitta pour n'v plus revenir.
En outre, au second siecle, *Polycrate, 6evque d'Ephese,
dans une Vie de saint Timoth6e qu'on lui attribue, donne a
comprendre que saint Jean a fait trois s6jours &EphBse, dont
le premier serait celui que nous avons suppos6, lors de la
grande persecution en Palestine.
Et si, avec Epiphane, eveque de Chypre (Iv* siecle) on
s'etonne que ce premier voyage de Jean et de Marie a Ephese
ne soit pas mentionn6 dans les Actes des Ap6tres, il est facile
de r6pondre que, tout pareillement, les Actes des Apdtres ne
,nentionnent meme pas en passant le s6jour de Pierre a
Antioche, d'oii il est ensuite all A Rome pour y subir le marlyre avec saint Paul. Que peuL-on, en effet, conclure d'un
pareil silence ?
Par contre, Tertullien (ir siecle) declare que Jean est venu
de bonne heure en Asie (Ad. Marc. lib. IV, e. V), d'apres lui,
la liste des 6veques d'Asie commence par le nom de saint
Jean.
De meme, Origene (185-253) au dire jd'Eusebe de Csaree
affirme que Jean obtint en partage 1'Asie oh il sBjourna longlemps et enfin mourut a Ephese.
Aussi, le savant doeteur saint Jerome a pu 6crire : IAp6tre Jean a fond6 et gouverne toutes les Eglises d'Asie et apres
son exil A Patmos, il est revenu A Ephese pour y mourir.
11 n'est done pas incroyable, mais au contraire tres probable que saint Jean, entre les ann6es 37 et 48, soit venu en
Asie et ait sejourne, par intervalles, a Ephese. EL, comme il
avait regu, en d6pbt sacre, de Jdsus-Christ lui-meme, la Vierge
Marie (accepit earn in sua) il est vraisemblable qu'elle y est
venue avee lui et y a sejourn6 jusqu'en 42 (?), date suppos~e
de sa « dormition a dans le Seigneur.
Telle etait dej I'opinion de Benoit XIV. Dans son a Trailt
des Saints Mystsres » au jour du Vendredi saint, il commente
ainsi les paroles accepit earn in sua : a Jean, partant pour
EphBse, emmena Marie et c'est de I• que la bienheureuse
Mere s'est envolee au Ciel ,.
On peut objecter que Polycrate (ir siecle), eveque d'Ephese, dans une lettre au Pape Victor, rappelant les a Gloires
d'Ephse , ne fait pas meme allusion A un sejour qu'y aurait
fait ,la Vierge. Mais dans la fameuse controverse sur la date
de la fete de PAques, objet de sa lettre, son but 6tait d'enume-
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rer, en faveur des quariodecimans les t6moignages des Martyrs et des Saints, gloires de 1'Asie. Le nom de Marie n'eit
et6 d'aucun poids dans cette controverse, puisqu'elle mourut
avant la fondation meme de l'Eglise d'Ephese. C'est ainsi que
Polycrate, dans cette meme lettre, ne nomme ni Paul ni Timothee. Peut-on en conclure qu'il mettait en doute la venue a
EphBse de ces deux a grandes gloires de l'Asie ? )
Mais nous avons surtout, au sujet de la mort de la Vierge
et de Jean A EphBse, un document historique extremement
important En 431, les P6res du Concile d'Ephese condamn6rent l'h6rdsie de Nestorius dans cetle ville u oil Jean le Th6ologien et la Vierge Mere de Dieu la Sainte Marie... ,. Cette
phrase est elliptique, mais le sens n'en est pas douteux : II
ne peut s'agir, ici, de reliques ni d'Eglises. D'apres ies plus
doctes grammairiens, la r6p6tition par trois fois de Particle
devant les noms indique qu'il s'agit bien des personnes. Et
le verbe sous-entendu ne peut etre que : sont, out 1dd,ou sent
morts. D'ailleurs meme s'il ne s'agissait que d'Eglises, nous
savons tris bien que dans les premiers siecles, on n'en construisait que sur les tombeaux des martyrs ou des saints.
Ce document est regard6 par beaucoup comme decisif.
Aussi, depuis des siecles la tradition d'Ephese a eu des ddfenseurs nombreux et autoris6s. L'Eglise Jacobil est pour elle.
Plus pres de nous, on peut citer Baronius, CArneille de Lapierre, Tillemont, Ruinprt, don Calmet ; plus prs encore,
Vigouroux, Escbach, Leopold Fonck, Adh6mar d'Als, etc.
Leon XIII et Pie X 1'accueillirent favorablement.
Tradition de Jdrusalem
Et maintenant; si nous examinons la tradition de J6rusalem, nous constatons, de la manibre la plus certaine, qu'elle
ne peut invoquer en sa faveur, que les Apocryphes du vi au
vur siecle, mais aucun document historique de quelque importance.
En effet, sur le tombeau de la a DLrmition , de Marie a
Jerusalem - Gethsmnani - devenu si fameux dans la suite,
le savant et pieux saint Jromme (iv* siecle) qui a si minutieusement explore et d6crit les Lieux saints, garde le silence le
plus complet
En faveur de JBrusalem, le patriarche Juv6nal et Jean
Damascene. Mais nous ne conuaissons que par Jean Damascene le recit de Juv6nal. Dans une lettre, tres peu authentique,
aux Empereurs Marcien et Pulchbrie, il 6numbre de nombreux
faits 16gendaires, connus seulement par les Apocryphes qui
ont paru A une date posterieure.
Et, dans une. homl6ie sur la Dornition de la Vierge, saint
Jean Damascene lui-m6me raconte les memes faits, sur la
foi d'un certain Euthymius qui a v6cu longtemps apres lui.
II y a eu 1a une interpolation 6vidente, dont Jean Damascene
n'est pas I'auteur.
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G'est pourquoi probablement, au temps de Benoit XIV, it
fut deji question de supprimer ce passage de l'Homelie insere
au Brdkiaire et, en tout cas, on supprima les deux mots a tres
vbridique tradition ». Cette correction du textc est signifiative.
Conclusion. - 11 est done permis de conclure que, puisque
la tradition de JBrusalem est plus recente el ne s'appuie que
sur des 6crits douteux, la tradition d'Ephese qui a pour elle
des faits historiques et l'autoritU du grand Concile de 431, est
beaucoup plus probable, bien que n'atteignant pas a la pleine
certitude.
Tradition locale de a Panaghia-Capouli »
Nous admettons done que Marie est morte A EphBse. Mais
en quel endroit precishment ? Sur ce point des r6v6lations
privees ont luerveilleusement (pour ne pas dire miraculeusement) aid6 les recherches topographiques.
On sait que Marie d'Agrida (1602-1665) fait venir a
Ephese Marie avec saint Jean, puis la fait retourner i Jerusalem pour y mourir.
Au contraire, Catherine Emmerich (1774-1824) la fait
mourir, non b Ephbse meme, mais dans !es environs qu'elle
decrit minutieusement.
Or, en 1890, la traduction frangaise de la Vie de la
Vierge d'apres Catherine Emmerich, 6tant tombee entre les
mains des Lazaristes r6sidant a Smyrne, ceux-ci, quoique
sachant tres bien que les rdvelations priv6es ne sont pas
un argument sOr et n'ont absolument aucune valeur historique, piqu6s d'une tris 16gitime curiosit6, d6elguerent quatre d'entre eux, les plus incrddules, pour aller explorer les
environs d'Ephese. Ces explorateurs, apres des recherches
multipli6es et trbs fatigantes, trouverent enfin, dans la montagne un site et une petite maison en mines qui r6pondaient 6trangement a la description que tout le monde peut
lire dans Catherine Emmerich.
Cette maison est un petit sanctuaire d'une respectable
antiquit6,.que ]es habitants d'un village voisin assez 6loign6,
grecs schismatiques de langue turque, appelaient d'un nom
greco-ture Panaghia-Capouli (Porte on Maison de la TouteSainte). La, ces pieux chretiens, descendants des chr6tiens
d'Ephbse, qui s'6taient r6fugies dans la montagne a I'6poque des invasions turques, fiddles d la tradition de leurs
phres, venaient tous les ans, le 15 aofit, avec leur pretre,
c6lebrer la dormition de la Vierge, qu'ils croyaient avoir eu
lieu en cet endroit. Fidilite d'autant plus remarquable que
cette tradition locale est en contradiction avec les livres liturgiques de l'Eglise Orthodoxe qui ne parlent que de J6rusalem (Geths6mani).
Bient6t I'archeveque de Smyrne, Mgr Timoni, accompagn6 d'un groupe d'hommes instruits, laiqies et pretres, fit
en personne l'examen canonique de cet endroit dont il put
constater l'exacte correspondance aux descriptions de Ca-
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therine Emmerich. Des lors, il y autorisa la cl6bration de
la messe et congut I'idee de pelerinages futurs.
C'est ainsi que, depuis 1896 jusqu'en 1914 inciusivement,
presque tous les ans, un groupe considerable (d6passant le
millier) de catholiques de tout sexe et de tout Age, archevdque en tete, firent I'ascension de la sainte montagne, pour y
assister. A la messe avec communions nombreuses tres m6ritoires, car l'ascension est longue et p6nible. On comprendra pourquoi, depuis 1914, la tradition de ces pelerinages
a 0t6 interrompue. Cependant il a 6t liossible entre 19301939 d'y conduire, cinq A six fois, un petit groupe d'une
cinquantaine de personnes.
Pendant la p6riode de 1896 a 1914, un bon nombre de
savants, arch6ologues, historiens, professeurs d'Ecriture
Sainte, ont visitb la Maison de la Vierge, acquise par les Lazaristes avec les lieux environnants. Ils y ont parfois s6journ6, examinant tout et, la plupar, donnant par 6crit un
tmoignage favorable. Ces temoignages sont pieusement
conserves dans un registre trbs modeste mais qui est vraiment le a Livre d'or , de Panaghia-Capouli.
Il suffira de citer quelques noms, Carra de Vaux (Institut Catholique de Paris),' Oliyier Carr6 (architecte, Paris),
Paul Jouon, S.J. (Universith Saint-Joseph de Beyrouth).
En 1903, le pape Leon XIII, tenu au courant de ces faits,
r6tablit dans.l'Ordo romain, A la date du 15 aoit, cette note
qui en avait disparu : a d EphIse oiA, selon l'opinion la plus
probable, est morte la Vierge Marie *.
Le meme Leon XIII, projetait d'envoyer A Ephese, "en
l'automne de 1904 une commission pontificale ayant & sa
tWte l'illustre arch6ologue Marrucchi La mort du pontife, arrivee en aofit 1903, empecha seule la realisation de ce projet.
Apres lui, Pie X, dans une lettre de 1905, encourageait
les d6fenseurs de Panaghia-Capouliet faisait des vceux pour
la decouverte du tombeau. Enfin, en 1914, il accordait au pIlerinage de Panaghia-Capoulila faveur. d'une indulgence
pleniere.
En mime temps, paraissaient dans les revues et les
journaux des articles, des brochures et meme *des volumes,
sur la 'question Ephese ou Jtrusalem, de sorte que la tradition d'Eph se se r4pandait de plus en plus non seulement a
Rome, mais dans le monde entier. II suffira de renvoyer au
p6riodique Verbum Domini publi &aRome, vol. II, fasc. 8,
du mois d'aofit 1922, oi se trouve le compte rendu d'une conference faite en presence de sept cardinaux par le P. Hetsenauer O.M.C. avec indication des principaux livres A consulter.
Ainsi l'on peut dire que la tradition locale recente est,
comme tout naturellement, rattach6e A 1'antique tradition
et que la these en faveur d'Eph6se n'a pas ete'cr6e mais
simplement confirm~e par les rdvelations privies de Catherine Emmerich.
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Tr&s Saint-Pbre, si, comptant sur votre bienveillante indulgence, nous avons os6 soutenir, un peu longuemeni, la
tradition d'Ephbse, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous
parait plus solide et plus probable, mais aussi parce qu'il
nous a semble que c'6tait un devoir de notre charge pastorale de maintenir une these pieusement accept6e et soutenue par nos v6nerables et illustres predecesseurs : NN.
SS. Spatcapietra, C.M., Timoni, du clerg6 seculier, Marengo, O.P., Zucchetti, O.M.C., etc....
Nous souhaitons done que la question a Ephese ou Jerusalem ,, soil remise A l' lude, en dehors de toute rv61lation privBe, suivant une methode strictement historique et
sans aucun espriL de contestation, que les deux theses soient
confrontees et comparees, avec le seul d6sir d'approcher le
plus pres possible de la v6rit6, non pas dans l'espoir de voir
disparaitre toute incertitude, mais afin que I'antique tradition d'Ephese, au lieu d'etre simplement mise de cdte, soit
regard6e au moins comme probable et puisse &tre raisonnablement accept6e aussi bien par les catholiques du mond,"
entier que par les catholiques de Smyrne.
Quant a la tradition locale de Panaghia-Capouli, elle ne
m6rite pas d'etre rejetee a priori, mais plutot d'etre encourag6e et soigneusement 6tudiee.
Il ne nous semble pas possible, en effet, qu'en gtudiaiit
le dogme de l'Assomption, on n'6prouve pas un vif dEsir ri
connaitre de plus pres I'endroit beni de la terre d'oii la
Sainte Vierge s'est envolee au Ciel..
Joseph DESCUFF,
Arch. de Izmir.
CHINE
SOUVENIRS DE GUERRE

DerniBres annJes et mort de M. Bouillet, Vicaire ddl;gud du
Vicariat apostolique de Hangchov (Chekiang), octobre
1943.
M. Michel Bouillet est, comme beaucoup d'autres de ses
confreres, une victime de la deuxieme guerre mondiale. II
est decede le 14 octobre 1943, dans le village de Mapo.i.
district de Chuchow, dont il avait et6 le Directeur de 1921 a
1927, succedant & M. Tisserand, mort en barque, dans des
circonstances mal 6claircies.
Chiichow est une ville mur6e considerable, ancien
, Fou , ou si6ge d'un prefet ; sise dans la partie montagneuse de la Province de Ch6-Kiang, A 1ouest sur les limites du Kiangsi. Le village de Mapong en est distant de vingt
lys, environ dix kilomrtres. M. Bouillet ne se doutait pas
que le district dans lequel il avait, pendant six ans,fait tant
de courses apostoliques a pied et B cheval, serait aussi le
s6jour de son repos.
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J'ai pu Olre temoin, A plusieurs reprises, et malgr6 I'Bloignement d'une partie considerable de la population, par
suite de bombardements incessants de l'aviation japonaise,
de la reconnaissance que lui gardaient les habitants, tant
paiens que chr6tiens, et parmi eux les plus notables, pour
la protection qu'il leur avait accordee, en 1925, lors de Pinvasion de la province par les troupes du Marichal Suntchuen-fang ; il 6tait ensuite intervenu aupres des envahisseurs, et par son influence auprbs d'un g6enral, ancien 6leve
d'une 6cole militaire de France, avail empdch6 la ville d'etre
mise a sac : il avait aussi obtenu diminution d'une partie
considerable de la contribution de guerre imposee A la
Chambre de commerce de cette ville. Enfourchant son- cheval, il itait ensuile parti A quarante kilometres A Pouest, 'et
avail procure les mdmes secours A la sous-pr6fecture de
Chang-San, oh Pon rsclamait sa presence. M. Bouillet n'avait
pas meme r6fl6chi une seconde aux dangers que pouvait offrir un voyage dans un pays aux trois-quarts desert - je
le sais par experience ayant parcouru au moins trois fois
A pied le meme itineraire - et infest6 de soldats d6bandis.
Qui l'a d'ailleurs connu ne saurait s'en Rtonner : si quelque chose etait aux antipodes de son temperament, c'6tait
la a couardise » et, j'oserais dire que parfois ii avait unc
pointe de bravache dans ses comportements, qui fut la cause
de certaines gifles intempestives distributes a certains personnages qui ne les avaient d'ailleurs pas voltes ; temoin
cet 6tudiant, qui en juin 193, s'6tait introduit dans la residence de Hangchow, et qui, interrog6 par M. Bouillet sur"
le motif de sa presence avait repondu insolemment qu'il sc
promenait, et 6tait libre d'aller oi bon. lui semblail. Unc
gifle retentissante, suivie d'un simulacre de pugilat, avail
mis fin a P'affaire ; je dis simulacre, car les poings de l'6tudiant en goguette n'etaient pas de taille A parer ni rendre
le coup des battoirs de M. Bouillet. Mais, le lendemain,
une campagne etait declanch6e dans les journaux de la
ville, soutenue par toute la gent estudiantine, contre.la f&rocite des Europeens de la Mission Catholique qui n'avait de
comparable que celle des sicks de la Concession Internationale de Shanghai : on gardait le silence naturellement
sur l'insolence de l'Ptudiant victime de cette f6recit&. Pendant quinze jours, ce fut un beau sabbat ; mais, faute d'aliment, le feu flnit par s'6teindre. En decembre $937, c'tait un
sergent japonais ivre qui 6prouvait ]a force des poings de
M. Bouillet. Ledit sergent voulant donner un soufflet a Mgr
Deymier, c'6tait M. Bouillet qui l'avait reQu, s'6tant interpose
avec la promptitude de l'eclair entre Monseigneur et la brute.
Les lunettes de M. Bouillet roulerent par terre, mais dtji ses
terribles poings avaient saisi le fusil dans lequel le sergent
avait gliss6 une cartouche, et en dirigeait le canon en Pair.
Impuissant, le sergent avait entame un palabre qui fut subitement interrompu par Parrive d'un officier de sante ja-
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ponais, appele en hate par t~elphone et qui envoya a Ibrul,
au poste de gendarmerie :
Martin bdlon accourt
l'dne change de ton
ainsi finit..: la... tragkdie.
J'ai entendu le recit de cet exploit de la bouche de M.
Bouillet au moins une dizaine de fois, en chinois, ce qui en
augmentait la saveur. 11 en 6tait tier, et il faut le dire, a
juste titre.
N'empiche que Ces interventions foudroyantes ont Wte
quelques fois diversement jugees. surtout dans les milieux
chinois, of l'impassibilit6 et le compass6 sont la caractdristique du sage. Mais comment, avec une taille de un metre
quatr.e-vingt et plus (on l'appelait familibrement le Grand
Michel), des membres taills en hercule, un sang riche et a
fleur de peau, des pieds qui a cause de leurs dimensions,
faisaient le d6sespoir de tous les bottiers de la capitale des
a Songs ), comme l'ami de M. Bouillet et son compagnon
de Mission, M. Henault appelait Hangchow dans ses impoetiques ,,et qui ne le cedaient peut-etre qu'a
p
promp!us
ceux de Berthe, la c616bre sceur de Charlemagne, dont M.
Bouillet avail herit6 la a barbe fleurie a, enfin des mains :
oh ! des mains, de v6ritables battoirs, dont r1'tau ne se
desserrait pas facilement ; comment, dis-je, avec de tels
dons de nature, retenir un mouvement primo-primus, provoque par l'insolence ou la duplicilt ?
J'ai parl de la promptitude des mains. Les pieds
n'etaient pas moins agiles et M. Bouillet aimait A rappeler
les coups formidables appliques au ballon dans les matches
sur les pelouses de Gentilly. Ce n'etait pas toujours une nature morte qui recevait ces coups ; maint derriere en a
6prouve la vigueur.
Le temperament de M. Bouillet s'harmonisait parfaitement avec ce physique ; it suffisait qu'il aperut. on crfit
apercevoir une obligation morale, un devoir A remplir. I1
foncait aussitdt, cornes baissees, sans tenir compte des dangers ou des inconv6nients qui pouvaient en r6sulter pour
lui, et sans menagement pour sa sante. I1 en est peut-etre
mort, ou du moins en a abr6eg notablement le cours de
son existence terrestre, car bati comme il l'etait, il devait
normalement vivre encore de nombreuses annees.
Get organ isme puissant 6tait entretenu par un robuste
app6til. Mais cet app6tit 6tait aid6 par une stricte mortification.
Je le dis A ma confusion : dans de nombreuses tourn6es
que nous limes ensemble de 1939 A 1943, j'admirais et j'enviais la facilite d'absorption avec laquelle M. Bouillet pouvait avaler toutes sortes d'horreurs devant lesquelles mon
estomac se cAbrait. Certains liquides troubles et nauseabons, en particulier, d6cores par nos h6tes du nom de a vin n
disparaissaient dans la bouche de M. Bouillet, alors que je
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les eflleurais A peine des 16vres, et encore par pure politesse. Appetit naturel ? Je crois qu'il faudrait plutot dire :
mortification du golt, une des plus dures pour le missionnaire quoiqu'on en puisse penser, et a laquelle M. Bouillet
avait di s'exercer d6s son arriv6e en mission, et dans laquelle, il faut le dire, il 6tait pass6 maitre.
Mais, assez sur ce temperament, ou plut6t un dernier
trait qui le complete et le corrige. Tous, Europ6ens ou Chinois, je I'ai entendu de leur propre bouche et souvent, s'accordent A reconnaitre en M. Bouillet, un excellent cceur. Si
M. Bouillet a pu faire de la peine par sa brusquerie, et son
caractere 16gerement dominateur, ce n'a jamais 6te de sangfroid et consciemment. Au cours des longues conversations
que nous avons eues dans les dcrnieres ann6es de guerre
oit nous nous trouvions necessairement en tWte A tote, il
m'a fait des allusions aux proc6d6s indelicats dont il avait
e6t plusieurs. fois victime : c'&tait toujours pour les excuser. Aucune amertume ne lui en restait. Pardonner & ceux
qui nous out fait de la peine, oublier celle que nous avons
faltes aux autres, chose peut-dire plus difficile encore, car
elle suppose assez d'humilitl pour savoir reconnaitre que
lon a d6pass6 la mesure dans le ton ou le procede, tout cela
procedait d'un bon cceur. De ce ceur venait aussi la facilit6 avec laquelle M. Bouillet donnait, donnait.. I ne savait
rien garder de ce qu'il avait, et se d6pouillait m6me du n6cessaire. Un trait entre beaucoup d'autres : n 1940, quelques jours avant la Noel, nous allions ensemble dans un
petit village des montagnes, situ6 a soixante lys de Chfichow,
vers 1'Ouest. Dans ce village nous trouvAmes un vieillard de
plus de soixante-dix ans, aveugle, couch6 sur un grabat,
dans une tanni6re obscure et malodorante, par suite de la
presence d'un instrument qui fait partie de toute chambre
dans la campagne chinoise. M, Bouillet connaissait ce bon
vieux. mort maintenant, pour avoir utilise autrefois ses services comme cat6chiste. II l'alla voir naturellement, et tout
naturellement, le bon vieux lui dit sa d6tresse : Une bru qui,
disait-il, le laissait mourir de faim, qui lui refusait meme
les v6tements, etc... II montra AM. Bouillet ses jambes maigres.entourees de chitTons qui avaient jadis 6tedes chaussettes. II n'en fallait pas tant pour toucher le cour de M.
Bouillet ; apres avoir laiss6 un beau billet, qui en ce bienheureux temps valait quelque chose, et que ie vieux enfouit
sous son traversin pour k soustraire A sa bru, et s'en servir
. 1'occasion pour acheter quelques pipies de tabac A l'huile
de colza, ou autres delicatesses que les marchands ambulants viennent vous vendre, en s'annongant, avec des coups
rythm6s frappds sur un gros morceau de bambou, M. Bouiltet revint a la chapelle et prit dans son sac de voyage une
excellente paire de bas de laine qu'il alia porter au bon
vieux. Celui-ci mourut quelques annies apres et j'imagine
qu'il aura apparu en songe a M. Bouillet. comme autrefois,
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le mendiant d'Amiens a Saint Martin, tenant les bas dans
ses mains, et rpe6tant : i Paler Bouillet sacerdos hac me
veste contexit ).
Au mois de septembre 1942, un pretre chinois nous arriva A Mapong, conduisant quatre pauvres filles du Sacr&COur, religieuses chinoises. Ils venaient de Kiangshan, quarante kilombtres au sud-ouest de Chiichow. Devant le torrent d6vastateur de l'invasion. ils s'6taient r6fugids A soixante
lys de la viile, glurillas au milieu des montagnes, pensant
Otre en s.irete. Helas ! il avait comptt sans les Chinois :
ceux-ci ayant provoqu6 les Japonais, ils furent poursuivis
jusque dans ces mnontagnes. Le village fut totalement incendie, y compris la chapelle dans laquelle le pretre chinois
et les sceurs avaient mis leurs pauvres hardes. Tout fit d6truit par le feu.
Ils nous arriverent done dans un equipage plut6t sommaire, ayant fait A pied cette longue route de quatre-vingtdix lys. M. Bouillet fut mmu de ce spectacle : c'6tait ses
filles, puisqu'il etait le Directeur de la Socidtd du SacrdCaeur. Il se depouilla une fois de plus, de ce qui lui semblait dtre son superflu : c'est ainsi qu'un magnifique. calegon de laine tricotk s'en alla enrichir le vestiaire du pretre
chinois. Aussi je puis le dire : apres la mort de M. Bouillet,
voulant utiliser pour moi-mdme quelques-uns de ses v6tements pour remonter mon vestiaire mis a mal par six anndes de guerre j'en fus bien empdchd. II fallut utiliser deux
soutanes d'6t0 de M. Bouillet pour en faire une robe chinoise, tant elles 6taient elim6es et verdies par l'usage. D'une
douillette d'hiver que j'espirais pouvoir utiliser apres l'avoir
fait retourner, c'est A peine si l'on put tirer une culotte d'hiver : le reste 6tait tout juste bon A mettre aux chiffons.
C'etait plut6t un ensemble de pieces de diverses 6toffes,
qu'un v6ritable habit. Sa o succession a fut bient6t liquidee. 11 ne laissait rien, strictement rien.
Je n'irai pas jusqu'a dire que ce besoin de donner gardait toujours la juste mesure. M. Bouillet savaii que si la
charite s'armait d'une paire de b6sicles pour scruter la physionomiie de ses clients, et d'une balance pour soupeser le
bien-fond6 de leurs demandes, elle ne serait plus la divine
charite, mais sa soeur, la Justice. Son intention allait a
J6sus-Christ, dans la personne du pauvre, et tant pis si
celui-ci en abusait. Ce n'etait pas au donateur, mais b soimdme qu'il portait tort.. En octobre 1934, M. Bouillet revenait de 1'Assembl6e gendrale de 1933, a laquelle il avait
assist6 en qualit6 de d6l1gu. ,
I1 avait ramasse, au cours de ses tourn6es en France,
et des predications qu'il y avait donn6es - il me racontait
qu'en tel endroit il avait donn6 cinq instructions dans une
iournee - une somme d'argent assez notable. II en avait
gard6 une certaine partie pour satisfaire la pente de son
cceur, en faisant l'aumone. C'est ainsi qu'il la convertit en
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, mi-piao n, ou bons de riz. Contre l'argent d6pos6 dans un
Smi-tien u ou boutique de riz, le patron avait donn6 A
M. Bouillet un nombre correspondant de bons. Chaque dimanche, c'etait un d6file & la porte de M. Bouillet, a HangChow, quatre, cinq misereux, toujours les memes, s'en venaient en clopinant, le sourire aux levres, toucher leur <cmipiao a hebdomadaire. J'ai bien entendu certains de ses confreres murmurer,& plus juste titre que les ap6tres au sujet
du nard de Madeleine : a Ut quid perditio haec ? » Mais de
l'homme aux bas de laine de tout l''heure, des heureux benficiaires des a mi-piao a de Hang-Chow, M. Bouillet, j'en
suis str, s'est fait, grace au mammon d'iniquile, autant
d'amis qui Pont introduit apres sa mort dans les tabernacles
6ternels ; et si ce n'est pas toutefois un sifflement d'oreilles
consecutifs & la malaria, j'ai cri entendre la parole du
Maitre : a Venez, les benis de mon PNre, j'4tais nu et vous
m'avez v6tu, j'avais faim et vous m'avez donn6 & manger.
Venez prendre possession du royaume prepar6 pour vous
depuis l'origine du monde ). J'ajoute que les critiques de ses
confreres ou les abus de ses clients n'avaient pas corrig6
M. Bouillet et c'6tait le tourment de ses dernieres ann6es,
alors que les consequences de la guerre avaient centupl6 le
nombre des mis6reux, de n'avoir plus rien & donner. L'argent rapporte de France s'etait envole avec les derniers a mipiao a et avait fondu comme neige au soleil. A sa mort il ne
lui restait plus un centime. M. Bouillet avait aussi rapporte
de France, ou avait reou en Chine, des ornements, vases sacres, etc... Au cours de nos tournees, je l'ai souvent entendu
s'exclamer en retrouvant dans telle chapelle perdue dans la
campagne, une aube, un ornement, un calice : a Cette aube,
cet ornement, ce calice m'avaient et6 donnus par tel bienfaiteur h titre personnel. I n'a jamais fait valoir ses droits:
il se demandait seulement par quel hasard de circonstances,
ou plutdt par quel habile tour d'escamotage, tel objet 6tait
venu Bchouer dans ce lieu. En tout cas, la ofi ils 6taient, 1
aussi ils restent, tkmoins devant Dieu du d6sinteressement
de M. Bouillet.
A
Parmi ceux qui liront ces souvenirs, les confreres du d6funt qui sent encore en vie connaissent assez ses faits et
gestes avant la guerre sino-japonaise pour l'avoir vu vivre
sous leurs yeux. Ses parents et ses amis d'autre part en ont
0t6 assez informes par sa volumineuse correspondance. C'est
un autre trait de la physionomie de M. Bouillet : il aimait
a entretenir les liens de la parentA ou de l'amitie par de
nombreuses lettres. Sous sa plume agile, les pages l'une
apris l'autre se couvraient d'une deriture fine et tres reguliere. II aimait & ce qu'on le payAt de retour, et son visage
s'illuminait quand il recevait un courrier copieux ; il en
faisait part A ceux qui 1'entouraient, partageant ses joies et
ses peines de famille aussi volontiers que sa bourse elle-
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meme. N'est-ce pas la veritable notion de la a vie de communaut6 ? ( Erunt nobis omnia communia •.Oui ; et pourquoi pas aussi bien nos amis, nos parents, et a plus juste
titre que notre mobilier on les articles de menage ? C'est
du moins ainsi que le oeur large de M. Bouillet le comprenait. Qui aurait le courage de lui en faire un grief ?
Je me dispense done de revenir sur ses ann6es d6j~
lointaines. Au reste je n'ai connu M. Bouillet que depuis
mon arrivee a Hang-Chow, en octobre 1925 : c'est 1 que je
le rencontrai pour la premiere fois. 11 etait alors directeur
du District de Chiuchow < Isong-pen-dang D, comme on l'ap-pelait : il venait faire sa retraite annuelle. Nous nous connaissions deja peu ou prou, car, i la fin de i919, M. Bouillet
m'avait, par lettre, donn6 rendez-vous A Dijon. J'4tais alors
mobilis6 dans un camp d'aviation, A Courban. II se preparait
alors A retourner en Chine apres quatre ans de mobilisation dans les brancardiers divisionnaires, ambulances du
front, et finalement comme interprete des travailleurs chinois i Saint-Etienne. Je ne pus me rendre au rendez-vouassign6, on plut6t, je ne di'y rendis que six ans plus tard,
en Chine- Je me trouvais dans la chambre du Procureur,
M. Georges Deymier, actuellement archevuque de HangChow, en presence du Bon Gdant que j'ai essay6 de peindrc
au debut de ces souvenirs. II avait alors quarante-huit ans.
et d6bordait de vie et de bonne humeur. Le criae ne presentait plus, ii est vrai, qu'une surface luisante, sur laquelie
M. BouiDet passait de temps en temps, aux jours de canicule, les deux premiers doigis de la main droite, qu'il secouait ensuite, laissant dogouter sur le plancher, une pluit
de sueur, ear, sanguin, comme ii l1'tait, il transpirait commr
six. l(a barbe de fleuve I cette 6poque, jetait des reflets de
cuivre ; certains confreres taquins I'appelaient : a hongou-lse ,,la barbe rouge, nor donn6 A des brigands clBbres
de Mandchourie. II n'y manquait que quelques poils, laiss•s
dans la main d'un travailleur chinois au cours d'une 6chauffouree ; ercore une... M. Bouillet Btait encore tout tr6pidant
des 6v&nements auxquels il venait d'etre mele, lors de l'invasion de la Province par le mar6chal Suen-tchoen-fang,
6vinements auxquels j'ai fait allusion au debut de ces souvenirs. II sentait la poudre. Je fus & quelque temps de 1i
I'heureux bsneficiaire de la generosit6 de M. Bouillet. Sans
Otre intellectuel au vrai sens du mot, il avail le gota des choses de I'esprit, et une v6ritable passion pour la lecture. Pour
satisfaire cette fringale, il avait acquis, pas mal de livres.
Remarquant tout de suite la pdnurie a laquelle etait r6duilt
la bibliothique du Grand Seminaire de Kiashing auquel
j'avais etW affect6 quolques jours apres, M. Bouillet mit sa
bibliotheque personnelle a ma disposition, et xetourn6 dans
sa mission de Chiichow, il prit la peine de m'expedier un"
grande caisse remplie de livres, parmi lesquels la Bible er
cinq ou six volumes de PIAbb Crampon, les Sermons de

-

153 -

Bossuet, de l'Mdition Lebarcq, le Newman de 1'abbe Br6mond, etc.. Qu'on me pardonne l'apparence de radotage de
ces souvenirs. Je les couche sur le papier, comme ils se pr&sentent A ma memoire. Mais puisque j'en suis au chapitre
des livres, je voudrais insister sur ce c616 de la physionomic
de M. Bouillet : cetait un grand liseur. Je ne dirai pas qu'il
retenait tout ce qu'il lisait, ni qu'il avait toujours le discernement dans le choix de ses lectures : mais l'imprim6 quel
qu'il fit exercail sur lui une v6ritable fascination. U n'allait
pas comme son confrere, M. H6nault, jusqu'A lire les petites annonces ou la publicit6 dans les journaux ; mais les
chroniques de la Croix n'avaient pas de plus fervent lecteur
que lui. Dans les dernieres annres de sa vie, les ann6es de
guerre passies dans un village de la campagne chinoise,
la bonne Providence vint a son secours et au mien. Le bon
M. Henault avait laiss6 dans son ( fief ) de Long-you, sousprefecture voisine de Chiichow, sa bibliothbque. Elle comprenait une cinquantaine de volumes, dont le choix reflttait A
la fois les preoccupations mystiques et l'amour du panache
de son proprietaire. II y avail de tout, depuis les r&evlations
de sainte IGertrude, d'Angele de Foligno, et les ouvrages de
Mgr Saudreau, jusqu'aux memoires de Norvins, du due Pasquier, du g6enral baron Thibbault, du cardinal Consalvi, et
passant par le Fouche de Madelin, le Gr6goire VII de Vogt,
et certains ouvrages de Levy sur Napoleon intime, NapolIon et la Pair..., etc... M. Bouillet d6vora cette pature au
cours des hivers 1941-1942, et pour ne pas 6tre en reste, je
la divorai apres lui. Ces lectures alimentaient nos conversations, le soir, A la veilloe, sous la lumiere fuligineuse d'ue
lampe & huile d'alourite, telle que pouvait en avoir le patriarche Abraham sous sa tente, car la guerre nous avail
totalement brouillds avec le progr6s et... ses lumieres. Comme
M. H6nault s'honorait du patronage de saint Augustin, il se
devait A lui-meme ou Z son saint patron, de posseder dans
sa bibhiotheque la collection complete des ouvrages du
saint Docteur, malheureusement dans une traduction francaise qu'il avait ramen6e de son voyage en France en 19191920. M. Bouillet avait fait comme les enfants qui 1chent
d'abord la confiture 6talee sur leur tartine avant de manger
le pain. Apres s'rtre pourl&ch6 de l'6popee napoleonienne,
il en fut reduit A manger le pain, un peu rassis, du trailt
de la a Trinilt ) ou des a Sermons ) de saint Augustin.
Comme je le fus aussi A lire les oeuvres d'un autre grand
Docteur de I'Eglise, saint Bernard, en particulier les a Sermones in Cantica n et la lettre de Guigues (1), aux freres de
(1) Les rlnutleuses etudes de dom *linart (Auteurs spirituels et etete
d6evts du moye dgeBain, Paris, 193a, 628 pages), ont etabli que, non pas

Gulgues. mats blen Gullaume de Salnt-Thterry (~ 1149), 1'homme-llge de
saint Bernard, est 1auteur de la fameuse Lettre aux Irrees de la Chartreuse
du Mont-Dieu, dans lea Ardennes, rondee en 1136-1137, par Gulgues I, prieur
de la Orande-Chartreuse, ne en 1083, deced6 le 27 JuItet 1137. (Fernand
Combaluzler.)
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la Chartreuse du Mont-Dieu. dans l'edition latine de MabilIon, s'il vous plait. Entre temps, le doux saint Frangois de
Sales nous avail charm6s l'un et l'autre avec son u Ttait• de
I'Amour de Dieu n, que M. Bouillet relisait quelque temps
avant sa mort, et ses autres ouvrages. Car nous en avions
trouv6 une edition complete dans P'hritage de M. HWnault.
Nous nous communiquions mutuellement 1'enthousiasmr
excite en nous par ces decouvertes, et je me souviens de
telle fois oh, M. Bouillet dtant venu de Tch6-ou-ly a Mapong, pour se confesser, je lui lus dans ma chambre, une
page des c Sermones in Canlica , sut le texte a oleum effusum nomen tuum v, en lui faisant remarquer que si I'on
a pu parler du lyrisme de Bossuet, on pourrait tout aussi
bien parler du lyrisme de saint Bernard. On voit que les horreurs de la guerre n'avaient pas r6ussi A 6teindre le feu sacr6 ; au contraire c'btait une joie pour nous de trouver ce
moyen d'6vasion par en haut. Nul doute done que si la mort
n'Utait pas venue, M. Bouillet, aprs avoir devord saint Augustin, en fut venu A saint Bernard, comme j'en aurais t61
reduit a me r6fugier en saint Augustin, si la guerre n'6tait
pas finie. Mais il me reste la consolation de penser que 1'enthousiasme que je m'6lais efforc6 de lui communiquer. I'a
suivi par dela la tombe, avec le goit de la lecture, et qu'il
feuillette d'un doigt disert les a Sermones in Cantica n,
dans la bibliolheque du Paradis. Mieux, qu'il en vit la doctrine sublime dans les embrassements de 1'6poux : a osculetur me osculo otis sui v.
Le goit de M. Bouillet pour les livres avait sauvb la bibliothlque de M. Henault II avait 6crit lettres sur lettres au
cur6 de Longyou pour l'avoir. Bien lui en prit, car si elle
6tait rest6e lA-bas, les Civilisateurs de la plus grande Asie,
je veux dire les Japonais, en auraient fait ce qu'ils firent
des livres trouv6s ailleurs : des feux de joie, des litibres
pour leurs chevaux, sans parler d'autres usages moinz ncbles. M. Bouillet l'avait soigneusement rang6e dans sa chambre de Mapong ; il y avait pass6 des heures, comme en
S1940, ii avait passe des journ6es a ranger les a rossignols »
qu'il avait trouv6s sur les rayons de la Biblidtheque de Chiichow-ville. J'ai dit qu'il I'avait sauv6e ; je devrais dire que
c'est elle qui nous sauva. Lorsque je revins a Mapong, apres
le depart des Japonais, je p6n6trai par la porte fractur6e d'un
coup de crosse de fusil dans la chambre de M. Bouillet.
J'eus sous les yeux le spectacle qu'etO le chantre de NotreDame dans la c6lebre bataille du Lutrin : il y manquait bien
le a moelleux Abelly n, et le Digeste ou les Pandectes, mais
en revanche, Napoleon, sadnt Augustin, saint Bernard et
mgme le doux Francois de Sales menaient A m6me le pav6
une 6trange saturnale. J'ai oubli6 le p6ch6 mignon de M. H6nault et, par ricochet, de M. Bouillet. 11 n'y avail pas que
des ouvrages s6rieux dans cette biblioth6que ; M. H6nault
avait aussi un goat prononce pour les romans ; oh ! pas

-

155 -

le roman psychologique avec ses amours toujours plus ou
moins suspects, mais le roman qui enchanta jadis notce jeunesse. Is btaient done I• aussi, !es aventuriers du Far-We-t,
et les Hurons, et les Iroquois, et autres h6ros de mille et
une aventures. Que voulez-vous, le missionnaire a, lui aussi,
parfois besoin de se d6tendre, on ne peut pas toujours etre
au confessionnal, A entendre les m4mes miseres, ou A rabacher le cat6chisme a des marmots. L'avouerai-je ? les
jours qui suivirent mon retour, je fus trop heureux de trouver mes peaux-rouges pour charmer mes loisirs entre deux
alertes de patrouilles japonaises, et calmer mes angoisses l1gitimes. La bravoure de tous ces h6ros me redonnait le courage d'affronter non pas les fleches des Hurons ou les tomawaks des Iroquois, mais les balonnettes et les balles japonaises. Quoiqu'il en soit c'btaient eux, conduits par le petit
Caporal et les saints Docieurs nomm6s plus haut, qui avaient
soutenu le choc des premieres vagues d'assaut. Ils gisaient
IA, pele-mfle, couches dans la posture ou ils 6taient lombes
sur le champ de bataille, mais ils avaient gagne la victoire:
tous ces h6ros obscurs nous avaient 6pargne l'incendie de
la Mission. On m'apprit en effet, qu'en arrivant pros du village, les Japonais avaient demande A quelques paysans chinois de quelle nationalit6 6taient les PBres qui habitaient
cette Mission. On leur r6pondit que c'taient des a Fa-kouojen s, des Francais. Cela nous 6vita d'abord un bombardement par I'artillerie. Cependant its ne furent completement
convaincus que lorsqu'ils eurent fourrag6 dans tous ces volumes. Le retour frequent du nom de Napoleon leur prouva
plus clair que le jour que les propri4taires de ces liTvre
etaient bien des Francais. Leur admiration pour le Grand
Empereur fit le reste. Ils se livrerent a un pillage en regle
pendant trois jours, mais dpargnerent les bAtiments. a Si
g'avaient 6tW des AmBricains ou des Canadiens, dirent-ils,
nous aurions tout bril.. » Nous 6tions au mois de juin
1942 : le Gouvernement japonais entretenait des relations
avec Vichy. Quelque lointaine que fut la parent4 entre ce
gouvernement et le vainqueur d'Ina, elle nous 6vita ie pire.
Derniire victoire du Grand Empereur, ultime reflet du soleil
d'Austerlits...
Mais revenons A M. Bouillet : il lisait done beaucoup.
Mais ce n'6tait pas toujours par manibre de passe-temps.
J'ai retrouve apres sa mort des liasses de notes prises des
volumes de Mgr Saudreau, et d'un ouvrage du PNre Garrigou-Lagrange, a Les trois dges de la vie spirituelle », que
je lui avais-prt6. II se documentait pour les entretiens spirituels qu'il donnait aux Sours de la Societo des Filles du
Sacr&-CBur. Sa lecture 6tait done autant un travail qu'une
distraction.
Un detail d'ailleurs, differenciail souvent, surtout a la
fin de sa vie la lecture-distraction de la leclure-travail : c'est
qu'elle se terminait souvent au pays des rives... M. Bouillet
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tisait dans sa chambre ou au parloir. Inseusiblement le sinus
de I'angle form6 par le livre et les genoux de M. Bouillet
diminuait au prolit de son confrere le cosinus, jusqu'd ce
qu'enfin le livre efit atteint lhorizontale. Alors retentissait un
ronflement sonore suivi d'une serie plus ou moins longue
d'autres ronflements, car, comme a Cyrano, la nature n'avait
pas menag6 le nez A M. BouilleC. La late s'inclinait de plus
en plus sur la poitrine, les mains -desserraient leur Atreinte,
tant et si bien qu'A la fin le livre ou le journal roulaient i
ses pieds. Le bruit de la chute ou 1'echo de ses ronrons, je
ne sais, 6veillaient M. Bouillet qui nous regardait, et parlait
d'un franc eclat de rire. Combien de fois ai-je dtcle temoin
amuse tout i la fois et envieux de cette scene. J'aurais taut
voulu pouvoir m'endormir quelques minutes comme lui,
pour reposer mes nerfs de leur fatigue ou mon cemur de ses
emotions. Peine inutile : je n'arrivais pas & perdre conscience, tandis que M. Bouillet, tel Napoleon, dormait quand
il le voulait Illui suffisait pour eela de prendre en mains
un livre ou un journal.
Je lai laiss6 dans la chambre du Procureur de Hangchow, en 1925. Je devais le retrouver en 1827, an mois de
mai, a Ning-Po. II venait de la grande tribulation, je veux
dire qu'il avait di quitter la mission de Chiichow, envahie
par les a Tang-Kuin ), venus de Canton, a travers le
Kiangsi. Sa belle 6glise qui devait en voir d'autres, pendant
la guerre sino-japonaise, sa residence, avaient tle occupes
par une foule de soldats hurlant des menaces de mort contre les ( Yang Kouei-Tsd ) ou diables d'6trangers. Une corde
avait eAlpassee au cou de la statue du Sacr-Coeur, trinant
au-dessus du maitre-autel, et elle avait Wth abattue au milieu des applaudissements. M. Bouillet devait plus tard la
remplacer par une autre plus belle, et celle-ci devait subir
les bombardements rpipt6s de 1941-1942, voir A ses pieds les
blesses japonais, dans 1'•glise transformee en hopital, as-ister a des meetings d'ftudiants en 1944, sans en subir la
moindre atteinte. CUdant aux menaces que le moindre geste,
la moindre parole auraient pu rendre effectives, M. Bouillet
et son inseparable compagnon, M. Henault, s'etaient rdfugies, comme quatorze ans plus tard, a Mapong. II y perdit
sa montre, quelques autres poils de sa barbe, l'une volec,
les autres arraches par une poignde de voyoux affubles
d'uniformes. En realith, c'6taient des brigands, qui, quelques
jours plus tard, furent coffrbs par les chretiens du pays, enfin revenus de leur stupeur, proprement ficel6s et expcdies &
Chiichow sous bonne escorte. Is furent ensuite, dit-on, passes
par les armes. Mais M. Bouillet en avail plus qu'assez de ces
alertes continuelles. Toujours avec M. Henault, il montait
dans une chaise A porteurs, traversait tout le Tch6-kiang
d'ouest en est, et arrivait enfin & Wenchow, d'ou un bateau
le conduisit a Ningpo, juste a temps pour assister au sacre
de Mgr Defebvre, le i" mai 1927. Les mauvaises langues
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m'ont rapport6 que sa petulance, et certaine lultes humeriques dans le parloir de Ning-p6, avec un de ses compatriotes que je ne veux pas nomnier, car il a la bonne ou la mauvaise fortune de compter encore parmi les vivants et mem"
d'ocuper un poste trbs en vue, n'avaient pas 6te du goit do
tout le monde, et mdme qu'on avait brandi au-dessus de sa
tAte, les foudres de l'excommunication. Mais quoi...
M. Bouillet 6tait bien excusable d'6prouver le besoin de se
detendre apres trois mois d'angoisses, et s'il exergait ses biceps, c'dtait sans doute pour d6penser le trop-plein d'dnergi,
nerveuse, et se donner l'illusion de boxer des brigands, ;t
armes egales, puisque son compatriote ne portait pas en
bandoulibre les redoutables u Mo-ko-tsiang , on pistolels
Mauser, comme les faux soldats de Mapong. Je suis sfir
d'ailleurs que la sentence, si elle avait Wte fulmin6e, aurait
4te bientot levee par 1'Eveque nouvellement consacrd, qui
comprenait mieux la plaisanterie. Heureux temps malgre
tout oi l'on pouvait encore rire. L'envie en a bien passe a
ceux qui restent..
C'est & Ning-po, oil je venais d'arriver, au retour d'un
diner a la Porte du Nord, a Po-Men, que M. Bouillet qui
m'avait demand6 de I'accompagner au Grand Seminaire, m'
confla qu'il venait de recovoir une lettre de Mgr Faveau, Vicaire apostolique de Hangchow, le nommant Directeur du
Petit Seminaire et Vicaire dlegu6, en remplacement de
M. Chiapetto, decede un mois auparavant. M. Bouillet prenait, quelques jours apres, le bateau pour Changhai, oh il
l'b6arriva pour assister M. Mathias rchang, mourant.
pital Sainte-Marie. C'6tait son ancien collaborateur de
Kiangshan, district de Chiichow. On f-ndait beaucoup d'espoir sur ce confrere, et M. Bouillet, qui le connaissait, ressentit, plus que tout autre, cette perte.
A Hang-Chow, M. Bouillet trouvait Ie S6minaire vid6
aux trois-quarts, par suite de 1'6bullition des esprits en 1927.
Avec ce qui restait, il reprit son ancien m6tier de professeurdirecteur. [1 devait le garder deux ans. En septembre 1929.
M. Bouillet prenait la direction de la Societd des Vierges.du
Sacr&-Cceur. II sera plus tard Sup6rieur du Carmel de Kiashing. Ces fonctions ne pouvaient se concilier avec le poste
foncierement s6dentaire de Directeur du Petit Seminaire.
Jusqu'en d6cembre 1937, M. Bouillet passera Ie plus clair de
son temps sur les grandes routes de Chine, en chaise, en
barque, en pousse, a pied, et mOme en auto, on en chemiri
de fer, allant du nord au sud, du levant au couchant, sur
un territoire de cent soixante mille kilometres carres, visitant ses a Filles *, et les chretientDs dans lesquelles elles travaillent En 1931, il sera nomm6 SupBrieur de la maison de
la Congregation de Hang-Chow. En 1933; il se rend a 1'Assembl6e g6n6rale qui elut le Tres Honord Pere Souvay. C'est
alors qu'il eat quelque temps suspendu sur 1'horizon de sa
vie, le mirage d'une mitre possible. Certes, M. Bouillet, Peat
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bien portte : il aimait un peu la pompe, et le plus grand
plaisir qu'on pfit lui faire, 6tait de l'inviter A chanter une
grand'messe. Les voites retentissaient sous son puissant organe, et je le vois tres bien, mitre en tWte et crosse en mains,
lancer A pleins poumons un : a Sit nomen Domini benedictum A,l'issue de la messe pontificale. I1 avait Wt6 prichantre a Saint-Lazare ct en 6tait fier. Ge n'6tait qu'une 6loile
filante. Relour de France, M. Bouillet reprit ses fonctions de
Directeur des Vierges, Vicaire del1gu6, Superieur rigufier,
enfin Superteur du Carmel de Kiashing, oeuvre qui lui donna
peut-8tre le plus de soucis, jusqu'A ce qu'il fQt dicharg6
par la fermeture dudit Carmel, apres l'invasion japonaise.
en 1935.
Nous voici arrives A la date fatidique du 25 decerbre
1937. Les troupes japonaises entraient a Hangchow victorieuses. Les troupes chinoises s'6taient repli6es de l'autre
c6t6 du fieuve de Hangchow, le Tzien-dang-kiang, apres
avoir fait sauter le pont du chemin 'de fer ricemment acheve
et long de mille deux cents metres. Les Chinois avaient d'abord projete d'incexndier la ville ; str les representations
d'un comith de la Croix-Rouge, qui, avec des Baptistes, des
MWthodistes, des Anglicans, comprenait aussi des representants de la Mission catholique, ils 1'6vacuerent sans combat, epargnant ainsi a une population de plus de six cent
mille Ames les horreurs de la guerre. Ce qui n'empecha pas
d'ailleurs les troupes japonaises de se livrer, pendant des
semaines, A toutes sortes d'exces, pillages, viols, massacres
de la population civile, etc...
Plus de quatre mille r6fugi6s trouverent asile dans I'enceinte de la r6sidence on chez les Filles de la Charit6. II
n'en fallait pas tant pour exciter le zble de M. Bouillet et
6mouvoir son bon coeur. II eut A payer de sa personne dans
la scene que j'ai decrite au debut de. ces souvenirs qui le
mit aux prises avec un sergent japonais ivre ; il dfi. aller
a la montagne oi logeaient ses Filles du Sacr&-CGur, pour
les soustraire aux poursuites de la soldatesque, et.
un
deshonneur pire que la mort;
Par ses soins, les novices et les plus jeunes seurs furent 6vacuees sur 1'h6pital du Sacr6-Cour, et deux sentinelles en armes furent posthes a la porte du Couvent, avec
mission d'empacher d'entrer qui que ce fLt. Pendant plus
de six mols, la mission fut mise quasi au secret, dans I'impossibilite absolue de communiquer avec Shanghai, ou tojl
autre endroit ,
Sur ces entrefaites, j'ltais rentr6 d'Indochine, et sur le
refus des autorit6s jalponaises de m'accorder un permis
d'aller a Hangehow, je m'ltais rendu par Wenchow, en ter-ritoire non occup6, A. l'ouest de la Province du Chekiang.
J'avais retrouv6 les petits S6minaristes, disperses au mois
d'octobre 1937, regroup6s au nombre d'une quarantaine, dans
le bourg de Lingshan, au sud de la sous-pr6fecture de.Lon-
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gyou. G'est Ia que le 18 juillet 1939, M. Bouillet vint me rejoindre. Mgr Deymier, sacr6 le 30 mai 1937, avait d'abord
pense faire une tournee dans cette partie de son immense
Vicariat. 11 y a deux cent trente kilometres de Chiichow A
Lingshan. On lui fit observer que s'il partait il ne pourrait
pas revenir. De plus, pendant son absence, la Mission de
Hangehow, miraeuleusement preservee jusque 1l, risquait
d'etre envahie, occupee, pill6e, ainsi que la maison voisine
des sturs et I'Hopital du Sacre-(eur. Monseigneur se rendit
A ces raisons, et il demanda 6 M. Bouillet de partir A sa
place, pour faire la visite des missions, et en prendre la
direction en son absence. G'Btait un sacrifice qu'il lui demandait, et M. Bouillet le savait. Raison de plus pour accepter. Prenant le strict n6cessaire en fait de vetemcnts, il
laiss~it son 6troite cellule, ses livres, les objets qui lui
6taicat familiers ; il ne devait plus les revoir. et menerait
d6sormais quatre ans durant, une existence de nomade.
Quelle joie ce nous fut A tous deux de nous trouver a nouveau r6unis.
Je 1'avais quitt6 le 1" juillet 1936, me rendant a Saigon
pour y prendre la direction des Filles de la Charite. AprBs
quelques jours passes a Lingshan pendant lesquels M.
Bouillet prit la d6cision d'envoyer la moiti6 des 6elves, les
secondaire du Kiangsi pour 6vircole
plus grands, dans une
ter la conscription, nous partimes tous deux pour Chiichow. II fut heureux de retrouver son ancienne mission A
peu pres intacte jusqu'alors. Puis ce fut le tour de Mapong
of les chr6tiens voulurent nous avoir tour a tour A diner.
Ils .taient si heureux de retrouver leur ancien directeur, celui qu'ils avaient vu d6pouiller sous leurs yeux, impuissants
a lui porter secours en 1927. Ce fut alors, en 1936, une s6rie
ininterrompue de festins ofi il fallut vider force coupes.
Nous partimes ensuite A Kiangshan, puis A Yii-shan, dans
la Province du Kiangsi, oi M. Bouillet voulait revoir son
compagnon de voyage de 1903, M. Poizat, un autre Michel,
qui nous recut A deux heures du matin, A ceur ouvert ;
nous passAmes Ia quatre bonnes journ6es, et nous .nous s0parames sans penser que c'6tait pour toujours ; M. Poizat
devait, en effet, en octobre 1942, mourir de mis6re et des
coups que lui avaient prodigues les soldats japonais. Nous
passames une belle fete' de 1'Assomption a Lingshan. Puis
M. Bouillet me quitta pour se rendre A Kinwha, chez Mgr
Praser, de la Mission de Scaboro, avec lequel il avait des
affaires .4 traiter. Septembre le ramenait A Mapong pour la
retraite des Filles qu'il pr6cha. En octobre, il partait pour
la visite des Missions de Yenchow, Yi-tsien-Linan, Shunan,
Socian. Apres avoir visit6 tout le district de Kinwha qui
comprenait les sous-pr6fectures de Yong-k'an, Tongyang,
Gui-ou, P'ou-Kiang. C'6taient plusieurs centaines de kilom6tres parcourus A pied, en chaise, en barqud, etc... 11 en
revint vers le d6but de decembre. J'avais, dans l'intervalle,
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quitt6 Lingshan pour Kinwha, afin d'y tenir les fonctions
de Procureur pour ia pirtie non envahie du Vicariat de
Hangehow. M. Bouillet me quitta provisoirement pour aller
a Shanghai rendre compte de sa visite & Mgr Deymier. ii
m'a souvent racont6 les p6rip6ties de son voyage, en compagnie depuis Ning-pd, de Mgr Defebvre. II fallait prendre
d'assaut les autobus et les bateaux, et passer des journiee
et des nuits dans des conditions effroyables. Le 31 decembre'
il 6tail de retour. Fin janvier 1940, il allait s'installer & Chilchow, oh je le rejoignis bientlt. Nous allions vivre desormaiensemble jusqu'en juin 1942.
Les deux ann6es 1940 et 1941, jusqu'en mai, s'ecoulcrent sans incident notable. Tournees de confirmation & Tehecu-ly, Kiangshan, Tchangshan. Nous passAmes la fite d'
PAques 1941 dans cette derniere ville. Quelques jours apres,
nous pensions nous rendre & Kinwha pour y rencontrer Mgr
Defebvre qui pensait se rendre A Wenchow. Nous descendimes le fleuve en barque jusqu'a Longyou. G'est 14 que nous
efmes tous ddux une des plus fortes emotions de la guerr,.
Nous 6tions accoutumes depuis longlemps aux hurlemen!e
de la sirene, aux bombardements de l'aviation japonaise,
car Chiichow 6tait visite plusieurs fois par semaine. Mais
Longyou n'avait jamais 4tW bombard6 jusque-l1, et personne ne pensait qu'il dit l'Wtre, car c'4tait une petite ville
sans aucun inter&t militaire. II le fut cependant juste le
jour oi nous nous y trouvions, par douze avions en pique.
Pendant deux heures, ce fut un tapage d'enfer. Les bombes
pleuvaient tout autour de la Mission, et nous n'avions pour
abri que la mince toiture de tuiles. Au d6but de l'attaque,
selon son habitude, M. Bouillet etait dans le jardin, le. nez
en I'air. Mais, d&s que les premieres rafales de mitrailleuses
eurent &clate, ii jugea plus prudent de rentrer & P'abri... Dans
la nuit nous essay&mes, mais en vain, de prendre le train
pour Kinwha. Les trains suivaient les horaires les plus fantaisistes, car ces jours-la, la ligne, sur plus de trois cents
kilom6tres, 6tait bombard6e. Mgr Defebvre d'ailleurs eft Wet
bien emp6ch6 de nous rejoindre : sa bonne ville de Ningp6
venait d'etre occup6e par les Japonais et devait le demeurer jusqu'i la fin de la guerre. Les barques ne circulaient
pas plus que les trains, et apres avoir erre toute une journ6e dans les bois qui entourent Longyou au nord du fleuve,
je persuadai M. Bouillet le lendemain de rejoindre Chiichow par Lingshan et T'a-chow, ce que nous fimes en effet.
Je n'etais d'ailleurs pas tres rassur6 de l'effet de ces
courses sur l'6tat physique de M. Bouillet. En janvier de
cette mame ann6e 1941, le 25, pendant que je prenais le
train & une heure du matin pour me rendre A Kinwha,
M. Bouillet s'6veillait en proie A une violente crise de flivre.
A mon retour de Kinwha et de Lingshan oh je m'6tais rendu
pour precher la retraite de trois jours que les chr6tiens de
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ce bouig ont 'habitude de faire a Ioccasion du nouvel an
chinois, huit jours apres, je le trouvai dans sa chambre,
6tendu sur une chaise longue, la jambe gauche allong6e ; il
me raconta l'affaire. A son avis, c'e6ait un retour de sa vieille
phl6bite, dont il avait ressenti les premieres atteintes presque des son arrivee en Chine, il y avait pres de trente-huit
ans. Je fis appel au bon docteur Wang-tse-wei, ancien 616ve
de 1'Aurore des Prres Jbsuites de Shanghai, qui travaillait
A cinquante kilometres de la, et qui, ma lettre a peine revue,
s'empressa de venir porter ses soins d6voues et 6clair6s &
son ancien bienfaiteur. Son diagnostic confirma les pr6visions de M. Bouillet. C'6tait un retour de phlebite. Repos ;
pas de longues courses, regime leger, massages, bains d'eau
tiUde, etc... Le docteur ne voulut accepter aucun emolument
et ne voulut meme pas etre rembours6 du prix de son
voyage.
Cependant, les bombardements redoublaient de fr&
quence et de violence. De retour A Chiichow, M. Bouillet r6solut de mettre a effet un projet qu'il caressait depuis quelques temps.- Dans le a Niu-Dang », ou couvent des Scours,
it y avait cinq petites novices qu'il avait trouvees A Kinwha
et qu'il n'avait pu diriger sur le noviciat de la Maison-MBre
des Filles du Sacr&-Cour a Hang-Chow. II en avait entrepris
la formation. Mais chaque fois que 1'alerte retentissait, ces
pauvres filles apeurees venaient se r6fugier A l'abri des clochers imposants de I'glise -de Chiichow. Elles y restaient
tout le temps que durait l'alerte. C'dtaient tous les jours et
parfois plusieurs fois dans la meme journ6e, qu'il fallait
ainsi aller du Niu-Dang A 1'dglise. On congoit que cela ne
favorisait gu.re le recueillement necessaire A la formation
des novices, ni la continuit6 des exercices. Vers le 4 ou 5
mai, M. Bouillet emmenait avec lui ses cinq filles de 1'autre
c6te du fleuve ; A l'ouest, au village de Mapong, distant d'une
dizaine de kilometres. Sauf une breve apparition, en mars
1943, lors de la visite que nous fit M. Geo ancien maire de
Hangchow, ancien 6elve de 1'Ecole Centrale &Paris, M. Bouil-'
let ne devait jamais revoir Chiichow. II ne se doutait pas
qu'il lui disait un adieu d6finitif, et que 1I oh ii laissait une
4glise et une r6sidence A peu pres intactcs.on ne retrouverait que des ruines. Le Niu-Dang, en particulier, I'annee
apres, devait d'abord etre bombard6, puis incendi.. Les briques et tuiles 6pargnses par le feu seraient voldes par les
pillards ; la oil s'6levaient pres de cinquante a Kiens n (intervalle entre deux colonnes) de constructions diverses :
6cole des Filles, dispensaire, maison des Sceurs, cuisine,
et autres d6pendances, il ne reste encore aujourd'hui qu'une
sorte de jungle envahie par les herbes sauvages.
Je restais & Chiichow, mais il etait 6crit que nous ne
serions pas longtemps separ6s ; le 17 mai 1941, avait lieu
le premier bombardement de la Mission de Chiichow, &
deux heures de 1'apri-midi. Une trentaine d'avions japonais
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incendiaient le tiers de la ville, visant de preference la rue
centrale qui va de la Porte de I'Est A celle de I'Ouest, dans
laquelle se trouvaient les plus riches magasins. Six grosses
bombes tombaient dans l'enceinte de la Mission, encadrant
parfaitement l'dglise, a laquelie elles semblaient 6tre destinees. L'une d'elles faillit m'expedier en paradis, mais mon
bon ange veillait.
J'avais I'habitude, pendant les alertes, de m'en aller a
1'Nglisc pour y reciter mon br6viaire on dire mon chapelet
en presence du Saint-Sacrement. Je fis de meme ce jour-lA,
mais je me sentais l6girement fiUvreux, et comme l'ou ouvrait toutes grandes les fenetres de l'6glise pour 6viter que
les carreaux de vitre ne fussent bris6s par la d6flagration,
craignant le vent, j'6tais reste dans la sacristie. Bien m'en
prit, j'aurais 0tb pulv6rise par les eclats de la grosse bombs
qui tomba A 1'Est, pros de I'autel de Saint-Joseph, on debors, juste au pied du mur qui s'6croula du haut en bas sur
une largeur de sept a huit metres. J'6tais de l'autre c6t6 du
sanctuaire, promteg par le mur de la sacristie et je ne ressentis d'autre effet que d'avoir le dos blanchi par les plAtras
qui tombaient de tous c6t6s. Plus de trente bombes incendiaires etaient en meme temps lancees sur les bAtiments de
la residence, mettant le feu a la Porte monumentale et aux
bAtiments qui y faisaient suite. Les avions partis, nous travaillAmes A t[eindre l'incendie ; puis, A cinq heures, j'allai
rejoindre M. Bouillet A Mapong. Je devais y rester quatre
ans et demi.
L'annee 1941 s'acheva dans une tranquillite relative,
sans autre incident que certaines difficult6s qui nous venaient precis6ment d'oi nous n'aurions pas cru devoir les
attendre. M. Bouillet en souffrit tout particulibrement, car
son coeur, largement ouvert A tous, ne pouvait arriver A comprendre- l'6troilesse de celui de certains de ses collaborateurs. J'6tais Ie confident de ses peines, et nous nous encouragions mutuellement, dans la pens6e des souffrances
plus grandes que les n6tres, endur6es par nos confreres
restes en pays occup6, en Chine, en France surtout Nous
n'avions que peu de nouvelles de notre cher pays. Jusqu'en
1941, nous avions regu le Journal de Shanghai. I fut boycottV par les Posies chinoises apres l'occupation de l'Indochine
en 1941. Nous nous abonnAmes alors an Shanghai Times.
Mais apres Pearl Harbour et l'occupation de la Concession
internationale; ce journal passa sous le contrdle japonais
el ne fut plus d6sormais qu'un tissu de mensonges debites
avec le plus grand serieux par l'Agence japonaise a Domei o, sur les victoires foudroyantes du Japon et de ces
allies. Nous en fImes des lors reduits aux feuilles locales,
imprimees sur papier du cru, non coll6, grace auquel la moiti6 des caractdres chinois, aux traits multiples, etait Bchoppbe. On pouvait du moins y lire traduits en chinois les 1616grammes de Renter, Associated Press, etc..., qui, s'ils men-
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taient parfois, le faisaient tout de meme moins effront- *
ment '
A Mapong, dans ce village entibrement chritien depuis
bientdt deux cents ans, M. Bouiliet partageait son temps entre la direction de ses Filles du Sacr6-Caur, la lecture, le
confessionnal, etc... Sa robuste sante s'accommodait des privations qui, peu A peu, se faisaient sentir. Depuis son arrivee, en juillet 1939, il devait, comme moi, se contenter du
menu strictement chinois que nous partagions avec trois
ou quatre cooperateurs de ce pays, assis & la meme table,
puisant A tour de r6le, avec nos bAtonnets, aux memes bols.
Trop heureux si nous avions pu nous en tirer a si bon
compte. Mais les nuages s'amoncelaient a I'horizon et la
tempete allait eclater sur nos tetes.
Au debut de fIvrier 1942, je revenais d'un sejour d'un
mois dans le bourg de Lingshan, oi j'avais Rte tenir la place
vacante du cur6, en attendant un nouveau titulaire. Je me
souviendrai longtemps de ce voyage, dont la premiere etape
de cinquante-cinq lys, se fit, a pied, dans la boue et sous
une pluie continuelle, la seconde, de T'a-chow a Chiuchow,
sous une tempete de neige et de gr6sil, les deux pieds dans
I'eau, pendant cinq heures de temps. C'6tait alors que j'aurais desire a mes c6tds quelqu'un de ces missiologues en
chambre, qui se plaisent, les pieds au chaud, A donner des
conseils aux missionnaires et. A critiquer leurs m6thodes.
En ville, je trouvai une lettre d'un cure chinois, qui m'avertissait confidentiellement que les autorites civiles ef militaires s'attendaient & 1'invasion pour le printemps. Il ne se
trompait pas.
Le i" avril, A onze heures et demie du matin, dix-neuf
avions japonais passaient au-dessus de nos t6tes et commengaient la sirie des bombardenents qui devaient durer
deux mots. L'apres-midi, je partais avec M. Bouillet a Teheou-ly, oiz nous devions passer la Semaine sainte. Le Jeudi
et le Vendredi saint furent marques par de violents bombardements de toute la r6gion jusqu'au Kiangsi. Je laissai
M. Bouillet pour aller passer le dimanche de PAques dans
Ie hameau de Tch6-Sain, A quinze kilometres de I•. Le mardi
de PAques, nous regagnions tous deux le village de Ma-Pong.
Les bombardements de la ville continuaient, nous n'6tions
pas trbs rassur6s, m6me dans notre campagne, oi les avions
auraient pu facilement jeter leurs eufs sur les attroupements de paysans ou d'6tudiants. Le mois de mai arriva - il
est solennis6 en Chine par une reunion A quatre heures et
demie, durant laquelle on dit le chapelet, puis deux fois
par semaine on donne une predication, on bien Pon chante
un cantique, on 'on donne la b6endiction du Saint-Sacrement. M. Bouillet tint a donner lui-meme les deux pr6dications hebdomadaires. II avait pris pour sujet Pexplication
de PAve Maria. Il ne devait pas 1'achever ; une fois encore
il fallut plier bagages et se transporter plus & PIOuest. Les
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*deux ou trois pretres chinois restls en ville 6taient peu a peu
venus nous rejoindre. Le cur6 lui-m6me, M. Mathias Ou,
apres avoir 6chapp6 cinq ou six fois miraculeusement A la
mort, laissait sa residence a la garde de Dieu et d'ua vieillard de quatre-vingts ans. qui, la veille de la Trinit6, arrivait A son tour a Mapong, chass6 par les soldats chinois
qui avaient fait 6vacuer de la ville toute la population civile. Ordre 6tait donn6 & tous de fuir, au moins a quarante
lys dans les montagnes. La veille de 1'Ascension, les premieres troupes hounanaises affluaient au village. Elles venaient occuper les lignes de d6fense ; on avait creuse des
tranchies, des fosses antichars, on preparait des emplacements de batterie dans la montagne toute proche. Les nouvelles n'arrivaient plus, on ne savail plus ce qui se passait
a dix lys a la ronde. Nous allimes encore cependant tous
deux passer la fete de la Pentec6te, comme nous avions fait
celle de PAques, M. Bouillet a Tche-ou-ly, moi A Tch6sain.
Mais, nous trouvames la chapelle occupee par les soldats
qui nous c6drrent cependant une chambre. C'e-t la que nous
apprimes la prise de Kinwha par les Japonais. Cette nouvelle nous fut confirmee par un pretre chinois, employe a
la Mission des Canadiens de Kinwha ; il s'Btait enfui, etait
tombM au milieu des troupes japonaises, avait 8te pris, relAchW, puis avait reussi a gagner Mapong. De retour au village, nous tinmes consed. M. Bouillet decide de se transporter provisoirement avec un vieux pretre chinois de soixantequinzu ans, le PNre Xavier Fou a Tcheouly,.d'oh nous venions, avec le plus grand nombre des Filles du Sacr&-CGur
qui commencaient A s'affoler. La caravane partait le vendredi de la Pentec6te. Le dimanche de la Trinitm, les mitrailleuses dbs cinq heures et demie, se faisaient entendre jusqu'A neuf heures, j'6tais seul dans la residence avec le cure
de Chichow. Tout le monde 6tait parti.. Je consommai les
saintes espkces, et nous attendimes. Rien ne vint. Mais un
courrier expedie dans 1'apres-midi par M. Bouilet m'enjoignit de le rejoindre. Je partis avec sept ou huit porteuns,
sous une pluie battante, et arrival le soir A sept heures,
tremp6 jusqu'aux os. M. Bouillet m'avait fait preparer un
lit dans la mgme chambre que lui, reduit obscur, qui 6tait
le sanctuaire de Pancienne chapelle. A cd6t de nous, separ8es seulement par une cloison de planches, dix ou douze de
nos pauvres Scuurs du Sacre-CGour, cinq on six autres occupaient la sacristie et la chambre du Missionnaire, oh 1'on
avail install6 la pauvre Seur Dao. mourante, que l'on avait
transport6e quelques jours auparavant. C'est Ia que nous allions passer trois mortelles semaines, en proie a toutes les
angoisses et & toutes les privations. Elles furent marquees
par le passage, A un kilometre A peine du village de Tcheouly, d'une colonne japonaise, qui marchait vers Tchangshan, pendant qu'une autre colonne marchait sur Kiangshan. Le riz d6ja haut a ce moment, mais surtout la vege-
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tation touffue des arbres a suif, emp6cherent les envahis-

seurs de voir le village et nous en fumes quiltespourquel-

ques paniques folles. Mais nous ne nous tirames pas &si bon
compte des soldats chinois d6band6s, qui, les Japonais pass6s, mirent en coupe rdglie tous les villages de la contr6e,
y compris celui oni nous avions trouv6 refuge. C'dtait un
spectacle ecceurant d'assister impuissants au pillage de tout
ce que nos pauvres chretiens possedaient : riz, poules, cochons, jusqu'aux habits et ustensiles. La Mission fut cependant respectEe. Nous nous faisions passer pour des c Nanming ,ou r6fugi6s, et nous 'dtions en effet. De la sorte, nous
pimes 6chapper 'a la rapacit6 de ces brigands.
Cependant, nos domestiques, la nuit, avaient continu6e
faire la navette entre Tcheouly et Mapong. Ils nous racontirent le pillage de cette derniere mission par les Japonais
qui etaient rest6s trois jours dans le village apr6s l'avoir
occupd. Ils nous apprirent aussi que les Japonais s'etaient
retires vers la ville A quinze lys de IA. Un pretre chinois s'en
alla v6rifier ces nouvelles : elles se trouvaient exactes. Le
PBre chinois revint et demanda a Fun de nous de revenir
avec lui A Mapong. Naturellement, M. Bouillet voulait revenir, mais tout le monde estima que son age et 1'4tat de
ses forces ne le lui permetlaient pas : je levins done seul
& Mapong. I1resta A Tcheouly avec une dizaine des Filles
du Sacr6-Cceur. Les autres, avec les Filles de la Sainte Enfance, rentrerent peu a peu a Mapong. Du 22 juin au 27 aoft,
ce fut un vrai calvaire. Nous efimes vingt•t une visites de
patrouilles japonaises : chaque fois, quelque chose de ce
qui restait disparaissait. Le i" aout, en particulier, nous
efimes la visite d'un d6tachement de cavalerie ; ils se montrbrent les plus f6roces. Ils monterent dans le dortoir des
Scurs, dventrerent leurs caisses, volerent jusqu'A des chemises de femme et leurs souliers. J'en arrachai une paire
des mains d'un soldat et la jetai sous un lit. Un officier assistait A cette bacchanale ; je frappai du poing sur la table
et lii dit en chinois : t Quelle opinion pensez-vous que je
puisse avoir des soldats japonais ? » n avait Pair embarrasse ; il 6crivil en caractires chinois sur un chiffon de
papier : .Je vous fais mes excuses ; apres la guerre, nous
reparerons tout cela. n RBparer ? Certes non : mais ils l'expient. Mon plus grand souci 6tait les quelque cent ou cent
cinquante jeunes filles et femmes chretiennes qui, sachant
qu'un PBre francais 6tait revenu, 6taient redescendues des
montagnes of elles s'etaient d'abord rdfugi6es, pour ne pas
mourir de faim, car les provisions qu'elles avaient emportees dans leur fuite 6taient 6puisees depuis longtemps.
Quand les aboiements furieux des chiens annoncaient une
patrouille japonaise, c'dtait dans les ruelles du village une
fuite' B6erdue vers la Mission. Toutes ces pauvres femmes
se rtfugiaient dans le bAtiment de la Sainte Enfance, et se
mettaient A r6citer le chapelet. J'y courrais aussi, laissant

tout le reste, estimant que leur honneur 6tait un bien plus
precieux que tous les autres. Plusteurs fois, des soldats arm6s de leur iisil, entrerent dans la salle, se promenant an
milieu d'elles, semblant choisir leur victime. Us faisaient
jouer la culasse mobile de leur fusil, pour les effrayer et
les obliger a sortir. Si I'une d'elles eft fui, c'etait ce qu'ils
attendaient ; elle e(t te6 vite rattrapee, et ces monstres auraient satisfait leur instinct bestial. C'est ce qui arriva i
Tcheouly, uu M. Bouillet eut une visite des soldats japonais.
qui prirent deux jeunes flles paiennes refugi&es dans le village. A Mapong, ia main invisible mais toute puissante de
la Sainie Vierge nous 6pargna cette douleur. Mais ce que
j'ai entendu dans les deux ou trois ann6es qui suivirent, me
montra que toutes les femmes des neuf ou dix villages avoisinants qui ne s'etaient pas enfuies, furent abominablement
souill6es. Nos pauvres SCurs chinoises furent aussi 4pargn6es : mais l'une d'entre elles fut jetee a terre, trainee par
les cheveux, foulee aux pieds. Dans son petit hameau,
M. Bouillet s'en 6tait tire A meilleur compte ; sauf ia visite
des trois soldats japonais dont j'ai parl6 plus haul, il fut
tranquille pendant tout ce temps.
Ce n'6tait pourtant pas la faute des Japonais. Nous apprimes bientot en effet, qu'il 6tait recherch6 par eux. Nous
n'en sOmes jamais le motif ; mais tout porte A croire qu'ils
soupeonnaient M. Bouillet d'espionnage. En voici la raison :
en juillet I939, quand il etait venu me rejoindre, il avait dO,
comme e'6tait la rbgle, demander un a passe a pour aller &
Shanghai. Ce a passe a n'6tait valable que pour quinze
jours, et au retour, on devait le rapporter A la gendarmerie
japonaise. Mais les quinze jours Bcoul6s, M. Bouillet ne revint pas A Hangchow. 11 n'y revint jamais. Les gendarmes
se presentkrent plusieurs fois et demanderent ou il etait Je
crois me souvenir avoir entendu dire qu'on r6pondit que
M. Bouillet 6tait parti en France. Mais je I'ai d6jA dit :
M. Bouillet etait un Bcrivain infatigable. La censure japonaise de Hangchow vit passer ses lettres et sut qu'il 6tail A
Chiichow ou dans les environs. Monseigneur continuait a lui
dcrire. Les envahisseurs savaient done oih tait M. Bouillet
et ils le recherchaient. Le samedi 22 aoit, il etait venu me
voir a Mapong :- nous causions tous deux dans sa chambre
vers neuf heures du matin : quand un a Lse-keou ), a chien
courant ), comme disent les Chinois, e'est-&-dire uto espion
chinois au service des Japonais, se presenta : ii 6tait porteur d'une lettre du commandant du camp japonais, invitant le a Chef de la Mission a de se rendre an camp. C'est
A dessein, semble-t-il, qu'on avait Bcrit a Chef de la Mission ) ; on connaissait mon nom, puisqu'on m'avait convoqu6 dejil deux fois et que j'avais donn6 ma carte. Mais on
voulait peutltre attirer M. Bouillet dans une souriciere.
'Quoiqu'il en soit, il ne pouvait, avec sa jambe, affronter la
canicule pour se rendre an camp. Je m'y rendis. Au .cours

-

167 -

de la longue conversation par 6crit, en caractbres chinois,
avec le chef du camp, il me demanda oi 6tait M. Bouillet
II prononcait parfaitement son nom en francais. Je lui demandai ce qu'on lui voulait. * Le Ta-jen n, le grand homme
alors A Chiichow, voulait le voir. a Ne savez-vous pas qu'il
y a une affaire entre M. Bouillet et I'arm6e japonaise ? v Je
sentis la sueur qui me coulait dans le dos, se refroidir subitement ; on s'informa du lieu oh itresidait. Le pr&tre chinois
qui m'accompagnait eut la presence d'esprit d'indiquer,
pour Tcheouly, une direction diffrrente, et une distance plus
considerable. Par miracle, ce hameau n'etait pas sur leurs
cartes, pourtant admirablement detailldes, ou il y etait ins-rit sous un autre nom. De retour A Mapong, nous n'emmes
rien de plus press6 que d'avertir M. Bouillet de filer : c'est
ce qu'il fit dans la nuit mdme. Les chratiens d'ailleurs le
suppliaient de revenir, car sa seule prdsence dans ce hameau, Btait un rhconfort pour eux. II est fort probable, en
tout cas, que si M. Bouillet 6tait tomb6 entre leurs mains, il
n'en serait plus sorti : c'6tait le camp de concentration qui
I'attendait, ou pire encore
Trois jours apres, les troupes japonaises qui s'6taient
avancees, jusqu'au Kiangsi, repassaient dans la region, saccageant, pillant, brflant, massacrant tout ce qu'elles rencontraient sur leur passage. Grace- la protection de la sainte
Vierge, elles ne passerent pas par Mapong. Mais le jeudi 27
a neuf heures et demie du matin, trois avions bombard6rent
sauvagement cet inoffensif petit village. Detail a remarquer :
la plupart des bombes tomberent sur la Mission, et plus prcisement, sur le c6bt des femmes, la oi les soldats japonais
6taient venus tant de fois, et oh ils savaient devoir trouver
plus de victimes. En effet, ils massacrrent treize personnes,
des femmes, sauf un jeune gargon de treize ans, et deux
chr6tiens, rIfugi6s de la ville. Beau travail de civi!isateurs,
et quelque horrible que soit le massacre d'Hiroshima, il faut
dire A sa decharge qu'il avait Wt6 precede, huit ans durant
par les atrocites commises en Chine sur des populations
parfaitement inoffensives et sans defense : quel crime
avaient commis contre le Japon les deux pauvres religieuses de la Soci.6t, du Sacr&-CQur, les Sours Kou et Tchang,
victimes de ce massacre ? Pendant le bombardement, je me
tenais couche & plat ventre sous une v6randa, A c6th d'un
pretre chinois, M. Ly. Nous nous donnames mutuellement
I'absolution. Mais notre tour n'dtait pas arrive. Par la mistricorde de Dieu, nous n'eimnes pas d'incendie A d6plorer,
bien que ce fut autour de nous comme une pluie de billes
de soufre ou de phosphore enflamme. Quand les avions furent partis, nous nous precipitAmes dehors. C'6taient des
hurlemerits de tous les c6tes. Trois autres Sraurs du SacrdCoeur 6taient blessees ; elles s'4taient r6fugi6es dans la riziere A see : un avion les avait vues, il avait lAch6 une
bombe tout pros d'elles, sans doute pour tuer celles qu'ils
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n'avaient pu souiller. La maison des Soeurs, la cuisine, deuz
batiments de la Sainte Enfance, n'6taient plus que des ruines. Dans l'eglise, toutes les fenetres avaient vole en eclat.
Le grand autel 6tait renverse. Au-dessus de l'autel de la
sainte Vierge, un trou beant dans la toiture. Une bombe
6tait tomb6e au-dessus. Le soir, vers quatre heures, craignant un retour des avions pour le lendemain, je partis pour
Tcheouly, emmenant avec moi quatre Sacurs blessecs on
Apouvantees, et .les douze ou quinze petites de la Sainte
Enfance. Je n'y frouvai pas M. Bouillet Apprenant ce qui
s'etait passe, il etait parti pour Mapong, mais comme il etaii
en chaise, il 6tait passe par une autre route. II passa toute
la journ6e du lendemain a fouiller dans les d6combres pour
rechercher le cadavre de la Scaur Tchang qui, surprise par
le bombardement alors qu'elle etait occupee A faire des hosties avec une vieille fille de la Sainte Enfance, avait ete easevelie sous les ruines de la maison. Quand on la retrouva
aprbs deux jours, on s'apercut que la boite cranienne avail
Wte & moilii emportee par un 6clat de bombe.
M. Bouillet, son travail termin6, revint a Tcheouly. Je
revins A Mapong. L'ann&e qui suivit fut, au point de vue
militaire, relativement tranquille dans nos regions. Nous
6tions cependant toujours a la merci d'une invasion japo:
naise': leurs troupes s'6taient retirees A Kinwha et Lanchi
sur le fleuve, d'oh elles pouvaient surveiller les routes qui
meneut au Kiangsi par Chiichow et au Fcukien par LyShoei. De fait, en juin 1944, elles revinrent & Chiuchow ou
elles restirent trois jours. M. Bouillet etait mort : je m'enfuis dans les montagnes, a vingt kilometres, et je passai
pres d'un mois dans une miserable bicoque de terre, dans
les conditions les plus pcnibles. Mais cette annee 1942-i943
fut uae annee de miseres de toute sorte ; les recoltes de riz
avaient s6ch6 sur pied, 'invasion japonaise ayant empech6
d'irriguer les champs, car ils prenaient tout homme qu'ils
voyaient pour en faire un porteur : que de centaines, de
milliers de ces pauvres gens ne sont jamais revenus, traines jusqu'au Kiangsi, et 6ventres & coup de baionnettes sur
le bord de la route quand ils n'en pouvaient plus Ce fut done
la famine. Des milliers de personnes durent vivre de raves,
de son, de ble, ou mdme de balle de riz moulue sous les
meules de pierre b mains, avec lesquelles on moit les haricots de soja pour en faire le fromage. Ann6e d'6pid6mies
aussi : des dizaines de milliers de personnes eurent le corps
couvert d'6ruptions purulentes. Beaucoup en moururent. Les
enfants surtout, .les bebbs mouraient comme mouches. On
m'appelait sans cesse a l'eglise pour donner la confirmation
& ces petits moribonds, jusqu'& cinq par jour. Aussi le nombre des defunts de ce village fut particulierement. Bev6 :
cent vingt, dont plus de la moitie 6tait des enfants. M. Bouillet, comme tous les autres, se ressentit de ces privations : i
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avait du riz a discr6tion, mais c'6tait A peu pres tout. Point
ou peu de viande, quelques pauvres 16gumes, et c'etait tout.
De plus, la s6cheresse qui sevit cette anuae-l apres les inondalions de juin, avait tari toutes les sources, et il 6tait reduit
A boire une eau saumatre et trouble qu'il fallait encore aller
chercher A pres d'un kilometre de distance. J'ai toujours
pense que c'7tait une des causes de la mort de M. Bouillet.
En effet, it me confia plusieurs fois qu'A peu pres chaque
mois, il avait une petite .atlaque de dysenterie qui durait
deux ou trois jours. C'6tait une vieille maladie qu'il avait
attrap6e dbs ses premieres annees de Chine, en 1904, ct qui
avail probablement laiss6 des traces dans I'organisme. Le
rdgime auquel il 6tait soumis, Feau qu'il buvait, m6me bouillie, n'6taient pas. faits pour le guenr. Je l'avais invit6 plusieurs fois A venir me rejoindre A Mapong, mais il semble
qu'il aimait micux se tenir loin de certaines personnes dont
il avait eu a souffrir. Cette ann6e 1942-1943, reprdsenta en
effet pour lui, un accroissement de peines morales, devant
la conduite peu 6difiante de certains, les exigences des autres, les critiques de la plupart. On aimait a mettre sur le
dos des sup6rieurs la responsabilit6 des calamit6s dont on
souffrait, et qui n'etaient en realit6 que I'effet d'6v0nements
plus forts que nous. Quoiqu'il en soit, M. Bouillet en souffrait en silence : ii se contentait d'6pancher son cceur aux
pieds du Tabernacle, car il tenait A conserver le Saint-Sacrement dans la petite chapelle de Tcheouly.-A peine, de
temps en temps, quand il venait A Mapong, pour se confesser, ou que j'allai A Tcheouly, me conflait-il ses d6boires :
il parlait meme de donner sa. demission de Vicaire d6elgu6,
estimant le fardeau au-dessus de ses forces. Une autre cause
de souffrances morales 6tait la privation de nouvelles des
siens, qu'il savait rest6s en zone interdite. Par sa sceur de
Gimont, cependant, il avait eu quelques details sur la d6bacle de 1940, et avait appris la mort d'une de ses nieces, tuee
d'une bombe d'avion.
Enfin, A Tcheouly, il avail la paix, et la distance d'encore dix-sept lys A franchir depuis Mapong, d6courageaient
certains fAcheux de venir le relancer dans sa solitude. II s'y
occupait de ses fonctions paroissiales. Tous les dimanches,
il donnait le sermon, disait ou chantait la grand'messe, donnait la b6n6diction du Saint-Sacrement, baptisait, confessait, visitait les chr6tiens des villages voisins : trois ou quatre fois, il fut appele pour l'extreme-onction, une fois entre
autres A plus de douze kilomnire's de 1a ; ii parcourut cette
distance A pied, en plein mois d'aott. C'6tait abusif et je le
lui dis. Les chr6tiens auraient certainement pu envoyer une
chaise. Mais M. Bouille! ne voulut pas les envoyer chercher
un pr4tre a Mapong, craignant que, durant le temps perdu
pour y aller, le malade ne mourut. Ce fut sa derniere course
pastorale. Le reste de son temps, M. Bouillet le passait A la
:chapelle, on l'employait a aider ses Filles . planter des 16gu-
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mes, nourrir un pore, 6lever des canards, que, tout comme
le futur cardinal Verdier, au seminaire des Carmes, M. Bouillet menait baigner dans la mare derriere 1'Eglise, et pour
lesquels ii attrapait des grenouilles ou autres bestiolcs,
G'est dans ces conditions qu'il passa sa derniere annee
sur la terre, d'aoft 1942 A octobre 1943. 11 revit, comme je
I'ai dit, la ville de Chiichow, au mois de mars, a l'occasion
de la visite de I'ancien maire de Hangchow, son ami. Ce
lui fut un rude coup que de trouver la solitude, la d6vastation, des ruines, 1&oi il avait si souvent vu, quinze ans auparavant, une eglise et une residence grouillante de monde
et parfaitement entretenue. L'6glise en particulier, sa chere
eglise, avait etl barbouillee d'un ignoble camouflage, les
deux clochers avaient Wte rases par ordre de l'autorit6 militaire chinoise ; la balustrade du grand escalier devant les
portails, arrachee par les Japonais : a l'interieur, le platras
des vofites 6tait tormb par plaques, et aux jours de pluie,
le pav6
etait
transforme en une vaste mare. Du mur de cloture ii ne restait plus rien. La maison etait inhabitable ; nous
passames la nuit tous deux sous l'ancien porche du college
transform6 en chambre. Ce spectacle l'affligea, et je pense
qu'elle lui enleva le pen de go)t qu'il avait encore A la vie.
Le 26 septembre, on voulut ce1lbrer a Mapong, mes
cinquante ans, ou plutSt mes quarante-neuf ans, car les
Chinois, en gens prudents, aiment
a
s'y prendre a Pavance,
et I'on ne sait jamais ce qui pent arriver n'est-ce pas, surtout en ces jours d'Apocalypse. Les chretiens voulaient
m'exprimer leur gratitude pour la peine que j'avais prise
pour eux u n auparavant. La fete fut magnifique, rien n'y
manqua, pas me me les inpvitables petards qu'on s'6tait mis
de nouveau a fabriquer en ville. M. Bouillet, on le comprend,
vouilut s'associer. la fete. Le soir, un grand banquet reunit
tous les chrntiens du village. La ricolte avaitet6 bonne, et
ils 6taient heureux de trouver cette occasion de se rattraper
un peu des privations de l'annoe precedente. Les bassecours, apres avoir 6t1 depeupiles par les Japonais - A Mapong, on n'entendit pas le chant du coq pendant plusieurs
mois - s'6taient de nouveau remplies. A neuf heures, une
comedie reunissail tout le monde dans le quartier des femmes au Niu-kang. En Chine, comme en France, tout finit
par une rigolade, et les scenes tragiques de I'ann6e precLdente staient mises en 6pisoaes comiques. 11 faisait une chaleur 6touffante, et comme toujours en Chine, le lendemain
la temperature passait . 1'extrcme oppos6. Pendant la nuit,
le vent passant au nord-est, avait amene
la pluie, et le barom6tre avait baisso de quinze A dix-huit degres. Le lundi,
apres la messe, M. Bouillet, qui etait venu tres lgorement
vetu, voulut retourner
Tcheouly.
a
chercher des habits plus
chauds. J'essayai de l'eD dissuader, disant que puisqu'il de-
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vait revenir trois ou quatre jours apres, pour .prdcher la retraite des Filles du Sacr6-C(aur, il 6tait facile d'envoyer un
domestique prendre ses hardes. 1 ne voulut rien eniendre,
partit sous la pluie et arriva a Tcheouly tremp, jusqu'aur
os. Le vendredi suivant, il etait de retour, et le dimanche
3 octobre, commengait la retraite. 11 m'avait demand6 de
Paider en donnant deux conferences par jour : il se r6servait la meditation du matin et les avis A deux heures.
Tout alia tres bien jusqu'au vendredi 8 octobre.
M. Bouillet ne montrait aucun signe de fatigue, et ne souffrait d'aucun malaise particulier. La retraite tirait A sa fin.
On nous servit au diner une sorte de petits poissons, appe16s en chinois .c Gni-kieou
que les domestiques 6taieut
all6s pecher la nuit pr6ecdente. Ces poissons vivent dans la
vase, ils se nourrissent de toutes sortes de detritus ; or, i.
faut se rappeler que l'awnee pricddente, nombre de cadavres de soldats ou -de civils avaient elt jetes dans le torrent
ou les etangs. Ces poissons 6taient-ils infectds ? Toujours
est-il que le lendemain, M. Bouillet et un journalier, pr6cis6ment un de ceux-lI qui 6taient alles la nuit A la peche,
et qui avait mang6 de ces poissons, ressentaient les premidres atteintes d'une terrible dysenterie. D'autres avaient bien
mange aussi de ces poissons, mais probablement pas contamines. M. Bouillet' tint bon quand meme toute la journee du
samedi. Il termina la retraite. Le lendemain dimanche, il put
encore c6elbrer la messe, Ia derniere de sa vie, et recevoir
la r6novation des vtBux de ses Filles, mais, a la fin de sa
messe, il 6tait A bout et n'aurait pas tenu deux minutes de
plus. II rentra dans sa chambre, s'6tendit sur sa chaise longue et passa une pinible journee. Le sang commencait a
faire apparition dans les selles. Le soir, nous envoyames
quelqu'un en ville, acheter des medecines qu'on lui avait dit
de prendre. Nous consultames un medecin chinois de I'Ecole
secondaire de Chiichow, 6migr6 pres de Mapong. II ne cacha pas ses inquiitudes, fit une ordonnance sans grande conviction. Aucun m6decin, aucun h6pital dans la region. Nos
Steurs et confreres de Hangchow Rtaient s6par6s de nous
par la ligne du front, et d'ailleurs que faire a deux cent
trente kilometres et sans moyen de communication ? Les
Scaurs entouraient M. Bouillet de leurs soins assidus : la
nuit, plusieurs la passaient A son chevet : elles furent admirables de devouement.
Cependant, l'6tat du malade, loin de s'ambliorer, ne faisait qu'empirer ; il devait se lever toutes les cinq minutes.
Le mercredi 13, il ne voulait pas encore se coucher. Vers
neuf heures, je voulum lui prendre le pouls. Je fus effrayv :
& un rythme pr6cipit6, succ6daient les arrets brusques.
C'0tait l'annonce de la syncope. Nous lui conseillimes de
se coucher : il le fit. L'aprs-midi, M. Matbias Ou, son an-
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cien vicaire de Chiichow, s'enhardit et lui parla de recevoir
les derniers sacrements. M. Bouillet fut un peu surpris. Nous
lui dimes : a Mais cela ne veut pas dire que vous allez mourir. Seulement il vaut mieux dtre prt. - Vous avez raisoa,
rdpondit-il, je vais me preparer. b A quatre heures, j'entendis sa derniere confession. Puis, les Filles du bacr6CGour, at un grand nombre de chrtitens se r6unirent dans
la chambre du malade pour assister aux cdr6monies de l'Extreme-Onction. Je la lui administrai, pendant que les chrtiens r6citaient les prieres, car, a la diff1rence de cc qui se
passe pn Eunope, les cbr6tieus s'unissent au pr6tre en rkcitant les prieres qui sont I'adaptation, chinoise du r'ituel.
Avant de recevoir la saint Viatique, M. Bouillet se recueillit,
puis adressa aux assistants, en chinois, un petit discours :
ii les remercia de la sollicitude qu'ils lui t6moignaient, leur
demanda pardon pour les scandales qu'il airait pu leur donner, la rudesse avec laquelle parfois il les avait traites. Les
assistants, surtout ses pauvres Filles du Sacr-Cceur, ne pouvaient s'empacher de pleurer.
Cependant, en entendant ces nobles paroles, personne ne
croyait que le denouement fut si proche. La robuste constitution de M. Bouiliet faisait esprer qu'il se remettrait de cette
secousse comme de tant d'autres, au cours ae sa longue carribre de missionnaire. Apres une mauvalse nuit, il me disait
encore le jeudi matin, jour de sa mort : a Cette fois, je me
sens touch6 ; je crois que ce sera tres lorng A se remettre. o
Il conservait une persuasion tenace qu'il en rechapperait
Mais le mal faisait son cuvre, et 1'cmbolie montait peu &
peu vers le coeur. Gette journee du jeudi fut marquee par
trois syncopes : l'une dans la matinee, vers neuf heures, I'autre vers midi, la derniere vers trois heures, dont il ne devait
pas revenir. 11 perdait connaissance, devenait blanc comme
un linge et tombait inanim6. Un medecin chinois lui fit une
injection intraveineuse de glucose. Je ne sais si cela 6tait
bien indiqu6. En tous cas, elle n'eut pas de r6sultats appr6ciables.
Virs trois heures, ayant acheve mon breviaire, j'6tais
venu dans sa chambre, que je ne quittais plus gu&re. On
voulut refaire le lit de M. Bouillet : il se leva pour aller a
la selle. C'est A ce moment que se produisit !a troisibme syncope. Nous dlions'trois prktres aupres de lui. Nous nous pricipitAmes. A grand peine, nous l'empechAmes de tomber et
le remimes sur son lit. Et c'est alors que la Providence intervint pour donner, j'en demeure convaincu, un signe du
sort qu'elle reservait A l'Ame de M. Bouillet que Dieu allait
rappeler A lui. Nous avons dit combien il aimait les pauvres : ii allait mourir entre leurs bras. Nous nous etions
evertuBs A le remettre sur son lit. Nous ne parvenions pas
A trois, a le placer convenablement. On fit alors appel A un
porteur de chaise, un chretien de Mapong, parmi les-plus
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pauvres, et qui devait mourir trois ans apres dans des circonstances tragiques. Passant le pont, sur le torrent grossi
par les eaux, son pied glissa, il tomba dans le tourbillon
et on ne retrouva son corps que plusieurs heures apres, a
plusieurs centaines de metres de distance. Le pauvre Ng.aidou ), comme on I'appelait, vint done, vdtu de haillons
comme il Pltait toujours. II s'assit sur le rebord du lit et
pril M. Bouilet entre ses bras, lui soutenant sa tate sur sa
poitrine. II devait &tre remplacd, deux heures plus tard, par
un autre misereux qui le soulint jusqu'A sa mort. Au bout
de quelques minutes, M. Bouillet se ranima. Il reconnut un
chritien, son ancien ileve du S6minaire de Tchou-san, il
y avait pros de quarante ans, employ6 comme medecin dans
I'arm6e chinoise ; celui-ci lui fit une injection d'huile camphree, puis do strychnine qui le ranima un peu. Mais la
phlebite et la dysenterie combin6es avaient fail leur oeuvre.
Apres quelques moments de lucidit6, M. Bouillet retomba
dans une sorte de coma : il souffrait de la soif, on lui pr6senta & boire, mais il ne put avaler. Puis le rAle vint, et a
huit heures du soir, le coeur avait cess6 de battre pour toujours. C'dtait le jeudi 14 octobre 1943. M. Bouillet 6tait entre
quelques jours auparavant dans la soixante-septieme annie
de son Age et sa quarante et unieme annee de Chine.
On avait djbj depuis une heure, commence les prieres
des agonisants, recitees par moi en latin, et par les chrEtiens en chinois. Le corps, par6 des v6tements sacerdotaux,
fut expos6, et vers minuit, je vins r6citer un office des morts
et un rosaire aupres de sa d6pouille mortelle. La douleur
des pauvres Filles du Sacrd-Caur faisait peine A voir. C'est
que malgr6 quelques petits nuages, elles aimaient bien
M. Bouillet. Quant A moi, cette mort m'avait vivement impressionn6 tant par son caractkre imprevu, que par la solitude ofi elle me laissait, seul pretre europeen dans un rayon
de plus de trois cents kilometres, et par les responsabilites
qu'elle allait desormais toutes faire retomber sur mes 6paules. Depuis longtemps je n'avais pas pleura. Je le fis tous les
jours qui suivirent. Et, chose 6trange, je ne sais si c'est I'impossibilit6 oi j'6tais de me convaincre que M. Bouillet
m'avait quitth pour toujours qui en fut la cause, mais dans
mes rdves plusieurs mois .apres, je revis plusieurs fois
M. Bouillet, toujours plein d'allant, je revais qu'il avait 6th
mis trop t6t au tombeau, qu'il n'avait eu qu'une syncope, qu'il
n'6tait pas mort, et je me voyais embarrasse, ayant reou de
Monseigneur successivement toutes ses charges, et avant
distribu6 aux Scurs ou a d'autres personnes, quelques objets
en souvenif et tous ses effets.
Toute la journ6e du vendredi 15, les chretiens se succderent autour de sa couche funebre, rMcitant des prieres, et
vers quatre heures, on le mit dans le cercueil, un beau cercueil chinois, a double couvercle. Puis on remit la cerdmo-
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nie des fun6railles au lundi 19 octobre. Le dimanche soir 18,
le cercueil B6ait port6 dans 1'6glise : je fis un discours devant les trois ou quatre cents chretiens rdunis. II y avait
quelques 6tudiants paiens. J'avais entendu dire qu'ils critiquaient le clibat des pretres, je dis aux chrdtiens : a C'est
vrai, M. Bouillet n'a pas fond6 de famille, mais qui etesvous, vous autres ; n'eles-vous pas ses enfants ? Ce n'est
done pas trois, quatre on cinq enfants que laisse M. Bouillet,
c'est trois cents, quatre cents, plusieurs milliers que Dieu
lui a donnes. Jamais, s'il 6tait rest6 dans le monde, il n'aurait laiss6 pareille posterite. n Toute la nuit, les chretiens
se succ6derent, toutes les demi-heures, pour reciter l'office
des morts en chinois. Le lendemain, a huit heures, je chantai la messe des funerailles, suivie de l'absoute. Et le- cortege se mit en marche. Quand j'dtais a Rome, le bon M. Fontaine nous parlait souvent d'un confrere du Grand S6minaire de Montpellier qu'on appelait le a Bon PNre v. II le
faisait revenir apres sa mort pour raconter son enterrement
a Vous avez vu, hein ? II y avait Monseigneur, et puis il y
Si
avait le chanoine un tel, il y avait celui-ci et celle-lb.
M. Bouillet avait pu revenir au monde pour y racouter la
ceremonie de son enterrement, nul doute qu'il n'eit exprime sa satisfaction, comme le a Bon Pere de Montpellier n.
A d6faut d'Wv~ques ou de chanoines, plusieurs centaines de
chrktiens, une dizaine de pretres 6taient- lt, en pleine guerre,
dans ce coin de la campagne chinoise. Les petites filles de
la Sainte Enfance portaient des bannieres avec des inscriplions approprides. Ses chers fiddles de Tcheouly s'6taient
distingues entre tous.-Une importante delegation d'entre eux
portaient deux grandes inscriptions sur toile bleue presque
introuvable pendant ces temps de guerre. Au lieu de traverser le torrent et de prendre directement le chemin du cimetibre, le cortege fit un grand tour vers 1'est, prit le chemin qui
mane de la ville au marche de Zah-hiang et traversa ce
marche dans toute sa longueur, au grand 4bahissement des
Btudiants de l'Ecolo secondaire de Chiichow, et de tous les
a Shiang-Ho-gniu ", gens de la campagne, venus l pour
faire leurs emplettes. Tous se demandaient qui 6tait le grand
personnage auquel on faisait de telles obs6ques. Les paiens,
en Chine, accusent volontiers les catholiques de n6ghger le
culte des morts. Eux, se ruinent trois ou quatre fois dans leur
vie .: pour leur mariage et pour l'enterrement de leurs pro-ches. Le culte des morts est le plus clair de leur religion.
A elles seules, les obseques de M. Bouillet d6mentaient cette
calomnie. Ses Filles du Sacri-Co~ur, les petites de la Sainte
Enfance, avaient entortille un fil de coton blang dans leur
chignon. Elles avaient cousu sur leurs souliers chinois un
morceau de toile blanche. En Chine, c'est le signe de deuil.
On ne pouvait done les accuser du crime de a pen-shias n,
c'est-&-dire d'impiktk filiale. Quant aux pr.tres, nous dtions
nentierement dans la ligne, puisque nous Btions revetus d'un
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surplis blanc. Le cercueil 6tait porte par six porteurs. Mais
au lieu d'un voile rouge chamarre de fleurs et brod6 d'or,
comme en usent les palens it 6tait recouvert d'un drap mortuaire, d'abord vole par les Japonais, un an auparavant, puis
rdcup~r6 par un chratien, factotum de la Residence. Nous
mimes pres de deux heures pour atteindre le cimetiere oil
reposent les chr6tiens de Mapong. II est situ6 au bas du
a wing a ou col de montagnes, sur le versant meridional des
montagnes qui forment la chaine nord. Une chapelle permet
de d6poser le cercueil et de donner une derniere absoute.
Elle 6tait encore encombree de paille et noircie par la fum6e des foyers qui y avaient etk allumis. C'est qu'en 1942,
lors de l'invasion japonaise, elle avait servi de refuge A plusieurs families de pauvres chretiens, dont la maison avait
6te occup6e et pill6e par les Japonais. Je donnai I'absoutn,
puis la foule s'6coula lentement et reprit le chemin de Mapong.
Le tombeau de M. Bouillet a 6t6 place droit derriere la
chapelle,. au plus haut point du cimetiere. Derriere lui, il
n'y a plus que la crete de la montagne. Tout autour de magnifiques pins 1'abritent du vent, et lui prodiguent leur ombre. Comme il est d'usage pour les gens de la classe aisle,
le cercueil est d6pos6, non pas dans la terre, mais au-dessus,
sur un soubassement de briques. 11 est entour6 d'un mur de
briques, et recouvert 6galement de briques. Sur le tout on a
edifie ua tertre de gros cailloux, apport6s du torrent, cimentes avec de la chaux. Puis on recouvre le tout de terre. Tout
autour on a 6difi6 aussi un mur de ces gros cailloux. Au
devant est une stele grav6e en caracteres chinois oh sont
mentionnees les principales 6tapes de Ia vie du d6funt : elle
est encastr6e dans un cadre de pierre sculptie, surmontee de
la croix.
Les difficult6s financieres an milieu desquelles je me
debattais ne m'avaient pas permis d'achever entierement ce
tombeau. En 1945, apres la guerre, je ne voulus pas quitter
Mapong sans Pavoir achev6. Les fldules chr6tiens de Tcheouly vinrent A mon aide. L'Association de la Bonne Mort :
SJuen-tsong-wei » de Mapong avait donn6 le terrain de la
sepulture, et pourvu, & peu pres A elle seule, A tous les frais
db Penterrement, et cela faisait un beau chiffre, car pendant quatre jours, des centaines de gens avaient mang6 gratis A la residence, comme c'est la coutume en Chine, tant
chez les chretiens que les palens. Aussi les thr6tiens de
Tcheouly se rdserverent d'achever le tombeau. Ils donn6rent plus de vingt journ6es de travail, achetbrent des briques, porterent les gros cailloux necessaires sur une distance de deux kilometres, fournirent trois charges de chaux.
Je pouvais quitter Mapong tranquille. M. Bouillet dormirait
paisiblement son dernier sommeil, berce par le murmure
des pins, loin de tous les bruits de la mecanique dans laquelle on veut voir la quintessence de la civilisation. En re-
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descendant la colline, je ne pouvais m'empecher de penser :
les plus i plaindre, ce n'est pas ceux qui s'en vont, mais
ceux qui restent.
On n'attend pas de moi, j'esprre, que je recommence,
pour M. Bouillet, le troisieme volume d'Abelly, sur les a vertus » de saint Vincent de Paul. Cette relation n'est deji que
trop longue. De l'expos6 analytilue des faits que je viens
d'ecrire, je laisse au lecteur le soin de faire pour soi, selon
ses inclinations et ses gofts personnels, la synthese qui lui
plaira. Pour ma part, je la vois cette synthbse, comme un
portrait, un pen haut en couleur, avec des lumieres et des
ombres. Des ombres : un tableau qui n'en comporterait pas
serait-il encore un tableau ? La figure qui s'en degage eat
celle d'un missionnaire, comme il n'y en aura bientfb plus
en Chine.
M. Bouillet a beaucoup souffert, les dernieres ann6es de
sa vie, de voir le tour 'administratif et bureaucratique que
prenaient les Missions. En Chine, comme ailleurs, on s'installe : 'Eglise de Mission est devenue, dans beaucoup de provinces, une eglise sedentaire.
Or, une Eglise qui s'installe dans le temporel est une
Eglise morte ou en voie de mourir. Pendant des annees
encore, on peut s'y tromper, et prendre pour la vie ce qui
n'en est que l'apparence, mais le germe insidieux est l8,
comme un microbe enkyste dans l'organisme, et qui y secrete son virus. Voila qui sent son savon, dira-t-on a la lecture de ces lignes. Savon ou pas, le fait est li, brutal.
M. Bouillet a fait devant moi, je ne sais combien de fois,
cette conslatation. a Tandis qu'A T... ou
L.., deux gros
bourgs de la r6gion, on n'avait pas encore achet6 de terrain, ni biti de residence, et que le pretre venait seulement
quatre ou cinq lois dans l'annee, aux grandes fetes, et disait la messe dans une chambre chez un chr6tien, les fideles
etaient fervents, le nombre des catechumenes allait augmentant chaque ann6e. DIs que l'on se fut installe, qu'on
y eut biti une chapelle, avec des fonds venus de l'6tranger,
qui eussent Wt6 peutb-tre mieux employes a payer des catechistes et bAtir des a temples vivants n, enfin qu'on y out
etabli un cure, prenant la place de 1'6ternel ambulant, du
pelerin de l'absolu ou du marcheur & l'6toile que devrait itre
le missionnaire, un arrdt s'est fait sentir, suivi d'une baisse
qui s'accentue d'annie en annie.
Dans les cas les plus favorables, on arrive & grand'
peine a maintenir ce qui fut quant au nombre, et toujours il
y a une degradation de l'6nergie spirituelle, de la ferveur.
Combien M. Bouillet souffrait en particulier, de voir le
pretre, dans beaucoup d'endroits, se muer en' maitre d'6cole,
et au lieu du bon grain de l'Evangile, jeter dans les Ames
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des tous petits, les rudiments de l'arithm6tique, on du moralisme entierement laic des manuels scolaires officiels, besugne qui pourrait tout aussi bien 4tre remplie par un laic,
voire par un paien.
Mais voili, le maitre d'icole est un install6 ; B d6faut
d'une stalle de chanoine, le pretre-professeur a du moins
une chaire. C'est plus confortable que les routes, les routes de
Chine, les sentiers de montagne paves de galets des torrents,
dont pas un ne presente au pied du voyageur une surface
unie, ni n'est enfonce au meme niveau que son voisin. Sur
ces routes, M. Bouillet a parcouru des milliers de kilometres ; a cheval, au temps de sa splendeur, puis finalement a
pied, pour aller faire les PAques, cel6brer la fete de Noel, ou
administrer le. sacrements au moribond, dans quelque gorge
des montagnes. 11 mangeait ce qu'il trouvait, couchait ou il
pouvait. II fut un missionnaire.
Ses vertus ? Justement, qui dit missionnaire au plein
sens du mot, en a dit assez. Toutes les vertus du pretre,
celles de l'ap6tre, sent renfermees dans ce seul mot. Elles y
sent, elles doivent y etre dans un degr~ h6roique.
Le bienheureux Clet, quand il arpentait les routes du
Honan ou du Kiangsi, n'est pas moins grand que lorsqu'il
tendait le cou au bourreau pour y passer le nceud coulant
qui devait 1'6trangler. 11 faut l'avoir experiment6 pour savoir quelle somme d'energie PIame doit ddployer pour tralner apres elle, pour remorquer en quelque sorte sa miserable carcasse, dont tous les muscles, tous les os crient :
a Assez ,,pour la tirer en quelque maaiire, tel un cavalier
tire sa monture du bourbier oi elle glisse.
On comprend que ce sport trouve de moins en moins
d'amateurs, at que le jeune clergd, frais dmoulu du s6minaire, s'oriente on masse vers le professorat. C'etait une des
causes de tristesse de M. Bouillet dans les ann6es de guerre.
11 a essay6 de r6agir. II a prdch d'exemple ; je ne puis
dire, h6las ! qu'il a Mte toujours suivi ni m6me compris.
Et pourtant, dans une Ame 6prise d'iddal, de perfection, combien la a belle vie du missionnaire ), devrait r6veiller
d'4chos. Le z7le, la mortification, la constance, la patience,
la magianimit6, tout cela est dans ce mot : missionnaire.
Les 6checs in6vitables, disproportion du succes apparent
avec l'effort fourni, quelle excellente 6cole d'humilit6.
Et tout au long des jours l'abnegation, le sacrifice, c'est
le pain du missionnaire, du vrai. Mais par-dessus tout, il
a, comme Th6erse Noblet, besoin de se ripiter a lui-meme
le a cui credidi o, de saint Paul, pour ranimer sa foi aux
heures oi, comme pour les mages arriv6s a J6rusalem,
l'6toile se cache et disparait du firmament, aux heures noires, oi le tentateur siffle aux oreilles l'insidieux : a cui
bone n, A quoi bon tous ces coups d'6p6e dans I'eau ? Et
enfin la vie du missionnaire, la vie de M. Bouillet, c'est
l'exercice le plus pur de la vertu de charit6, parce que le
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plus souvent, c'est la charite desint6ress6e : a Nihil inde
sperantes. * Tout donner, se donner. Superimpendam et superimpendar ipse, licet plus diligens minus diligar. C'est
un peu ce qui s'est realise A la fin de sa vie : il le sentait,
il le savourait, c'6tait le fond du calice, le meilleur.
La charit6 ? On ne l'apergoit pas toujours au premier
regard dans la bigarrure de ces actions disparates qui -forment la trame de la vie en missions. Pas plus qu'on n'apercoit d'eau dans certaines steppes chiches de v6getation.
Grattez la terre : l'eau sourd lentement
Interrogez un missionnaire, un vrai. 11 vous rdpondra :
a Ah ! si ce n'6tait pas pour Lui qu'on peine, qu'on sue,
qu'on se consume Lentement.. misere, qu'est-ce qu'on vient
C'est Lui qui fail. tenter I'aventure, courir le
faire ici ?
premier risque de meltre le pied sur un bateau. Touie la
suite 6tait contenue comme dans I'cauf dans ce premier
geste un peu fou. Avec le temps, elle devide ses virtualit6s,
incompr6hensions, rebuffades, peines, fatigues, privations,
solitude, solitude partout Et pourtant le missionnaire, le
vrai, ne regrette riea. II sait qu'il a choisi la meilleure part,
eelle si bien exprimwe dans ces mots de l'Imitation : a Nudus rudum Jesum sequi a. Quelle Ame tant soit peu gen&reuse ne vibrerait d'enthousiasme en face de cet id6al ? Et
pourtant me trompi-je ? 11 semble qu'on ne trouve plus
autant d'enthousiasine que par le passe pour cet Ideal. a I
n'y a pas qu'en Chine des Ames a sauver. II y en a partout.
Oui, mais nulle part, vous n'aurez A y mettre un si haut
prix. Nulle part, comme en Chine, vous n'aurez A op6rer ce
daracinement de tout vous-mEme, condition indispensable
de I'apostolat en pays paien. 8'il reste toujours vrai que
a sine sanguinis effusione non fit remissio., nulle part
plus qu'en Chine, vous n'aurez A r6pandre tout au moins
ce sang du cceur qui s'appelle I'amour du Christ, l'amour des
Ames pour le Christ.Nulle part, par consequent, vous :e
vous assurerez aussi ais6ment un jugement favorable du
jusle Juge. Puisque : a Au soir de cette vie, vous serez jug6
sur I'amour. »
Les bateaux continuent a nous amener malgr6 tout des
missionnaires, encore qu'ils ne nous amenent plus gubre de
Francais ; s'il n'y avail pas d'autres Congregations missionnaires en France, on serait en droit de se demander si la
France a perdu sa vocation missionnaire, sa vocation tout
court, on est-ce nous seulement qui I'avons perdue? Les bateaux. helas ! ram nent aussi pas mal de missionnaires,
quelques-uns fatigues, la plupart d6courag6s ! Depuis dix
ans, depuis vingt ans, les Missions de Chine traversent une
crise. I y a les bouleversements politiques : il y a surtout
la zizanie sembe B l'interieur mxme, par 1' a homme enAemi de l'Evangile ,.Est-ce a dire que le r6te traditionnel
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du Missionnaire soit fini ? D'abord, pour ce qui est des pdrils
venant de I'exterieur, quand est-ce que la perspective d'an
martyre toujours possible a fait fuir les vrais missioaaaires ? A-t-elle fait fuir les martyrs du communisme au
Kiangsi, M. Anselmo et M. Von Arx ? ou les martyrs des
Japonais : M. Verdini et M. Poizat ? C'est elle au contraire
qui a fait voler vers la Chine, nos freres en saint Vincent :
le bienheureux Perboyre et le bienheureux Clet Qui sait si
ce n'est pas elle qui y poussa en son temps M. Bouillet ?
Pour le reste, il est certain que le prestige qui s'attachait
jadis au titre et a la fonction de missionnaire, dans ie milieu mmme oil il travaillait, a beaucoup perdu de son eclat.
L'enceus colite de plus en plus cher, en Chine, les mitres
se font rares. Sans doute, la brousse reste. immense, ind6finie ! Elle absorbera encore beaucoup de jeunes energies,
pendant des siecles : et cela d'autant plus que certains de
ceux qui semblaient de par leur caractere sacerdotal destines A la d6fricher, se d6tournent d'elie pour s'installer dans
des chaires professorales . 1 y a encore trois cent quatrevingt-seize millions de palens en Chine i... Mais 5 ddfaut
de brousse, le missionnarre a encore un r6le A remplir. Cest
le role de temoin. Temoin de la foi. a Allez ! enseignes
toutes les nations ! IUs vont. A 1'appel de la trompette, ils
se 16veront de tous les points de l'Univers, des plus lointaines iles de l'Oceanie, pour rendre tmmoignage au Christ que
l'Evangile a partout WtC annonc6, et que si l'on n'a pas eru
au Christ, ce n'est pas faute d'avoir entendu son nom.
Temoins aussi par leur vie. a Forma facti gregis ex
animo ! , Plus que de science, c'est d'exemple dont nos
chrftiens, et nos pretres chinois out besoin. II leur faut
des Christ en action, des Christ vivants, sur losquels ils puissent prendre modele. Est-ce done un rdle A d6daigner ?
T6moins enfin par leur mort. Le Christ est mort nu sur
la croix toute nue. I1 veut des t6moins, des continuateurs de
son exemple, de son desinteressement absolu. II a envoyd
ses apOtres a sine pera, sine calceamentis o. Le d6mon le
plus redoutable pour le clerg6 n'est peut-Atre pas celui de
la luxure : e'est l'avarice. L'un d'ailleurs mene a 1'autre.
Le prmjugA le plus profond6ment ancr6 dans 1'esprit des
palens, c'est qu'on ne fait pas quinze mille kilometres pour
venir en Chine sans y trouver son avantage, sup6rieur a tout
ce qu'on aurait pu gagner dans son pays. Qui de nous n'a
entendu un jour ou I'autre son interlocuteur civil on militaire, lui poser I'insidieuse question : a D'oi viennent les
fonds qui vous aident a subsister ? Que gagnez-vous par
an ? ) La 16gende court tenace, que tels les aventuriers des
villes cosmopolites de la c6te : Shanghai, Tientsin, Canton,
le missionnaire est un requin, un 6cumeur de la fortune publique qu'il draine pour 'envoyer dans son pays. Le jour oi
tous finiront par 6tre convaincus que le missionnaire n'est
que le ministre pauvre d'un Dieu c qui cum dives esset
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propter vos egenus factus est, ut vos divites essetis D, que
comme saint Paul a non quaero quae vestra sunt, sed voss,
votre Ame, alors ia Chine sera bien prdt d'etre convertie.
AU jeune clerge chinois, il faut I'exemple de missionnaires qui, ayant laiss6 au pays leurs neveux et nieces, n'ont
sobci d'amasser un pecule a leur laisser en heritage, qui
n'ecornent pas les revenus de 1'Eglise pour assurer leur
education ou leur assurer un mariage avantageux, qui a
lour mort n'aient pas des douzaines de caisses de linge ou
de vetements a leur laisser. M. Bouillet, mourant, pouvait
adresser a tous ceux, pratres, religieuses, chr6tiens, qui se
pressaient autour de son lit, les paroles de l'Ap6tre aux anciens de 1'Eglise d'Ephese : a Vous le saves, je n'ai convoiti ni votre or, ni votre argent, ni votre mobilier. n
II pouvait montrer ses mains absolument vides et nettes.
Aucun p6pite d'or, aucun (c tsas-pias n, billet de banque, n'y
avail coll. Tout ce qu'il avail regu d'une main, il I'avait
donn6 de 1'autre. I1 mourait gueux entre les bras d'un
gueux ! Dira-t-on encore que ce n'est rien que cela ?
Jesus, Magister apostolorum, Maitre et module des missionnaires de tous les temps, inspirateur de tous les e1ans
gindreux, envoyez-nous, en cette Chine, que votre Coeur
aime, beaucoup de missionnaires comme M. Bouillet.
Paris, 8 septembre 1947.
Joseph DEYMR.
LE SEMINAIRE DE CONSTANTINE
SON HISTOIRE (1869-1947)
Le S&minaire de Constantine fut ouvert en 1869. I1 occupa successivement trois batiments qui constituent, pour
ainsi dire, les trois 6tapes de son histoire.
11 fut d'abord installd A Sainte-HilUne, de 1869 A 1905.
C'etait un vaste domaine de trois cents hectares, situ6 a huit
kilom6tres au sud de la ville, A flanc de coteau, arrosd et
cloture par la riviere Bou-Mersoug. On en voit encore les bAtimentb, devenus habitationsde ferme ; du reste en mauvais
6tat et bicn diminues.
En i905, nous trouvons le Seminaire 6tabli au nord-est de
Constantine, au faubourg Lamy. Le bAtiment sert actuellement d'Ecole Normale, pour la ville, et a regu de notables
agrandissements.
Apres une interruption d'une dizaine d'ann6es (19081918), le Seminaire dut reprendre son existence par une nouvelle naissance : il ne restait rien d'autrefois ! Ni emplacement, ni locaux, ni ressources, ni vocations 1 Install6 sur les
flancs du Mansourah, A proximit6 de la gare, dans les locaux
du presbytAre de l'eglise Sainte-Jeanne-d'Arc, agrandis sanscesse, au fur et A mesure de ses besoins et selon les dispo-
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nibilites des ressources, il a retrouv6 une existence asses affermie et f6conde pour recompenser les efforts continus de ses
deux derniers pasteurs.
On voudrait donner ici un simple apercu de cette triple
existence. La premiere, celle de Sainte-Hidlne, apparait
comme la plus brillante et la plus feconde, puisque plus de
cent soixante prdtres, comme l'atteste ie registre des ordinations, y reCurent l'onction sacerdotale (i).
Le Seminaire n'est rest6 que trois annees dans les batiments du faubourg Lamy. La pers6cution religieuse avait
tari les sources de vocations. A peine une quinzaine de seminaristes occup6rent les locaux. La ville emprunta les batiments ; une 6cole y fut installee, et elle y est encore.
Quant a son existence dans les locaux actuels, rue du
Troisieme-Chasseurs-d'Afrique, depuis le 27 novembre 1918,
il est ais6 d'en suivre le cours et d'en noter les principaux
Bv6nements. On verra, au prix de combien de difficultes, surtout financi6res, put continuer A prosperer cette OEuvre du
86minaire, si chere au coeur de ses Eveques, et capitale pour
le diocese.
LE SEMINAIRE A SAINTE-HELENE (1860-1905)
La fondation. Les d6buts. - C'est Mgr de Las Cases, premier .veque de Constantine, qui entreprit la fondation du S6minaire. Le diocese venait d'etre cr66 (2). A peine arrive, le
prelat se mit l'oeuvre, et en octobre 1869, le Sminaire ouvrait ses portes.
Les debuts 6taient prometteurs ! Mgr de Las Cases avait
vu grand, et avait rdv6 la construction d'un edifice grandioSe
et blegant, avec ses deux ailes que la chapelle devait marquer
d'un trait d'union. C'6tait I'6poque de 1'Empire. Mgr de Las
Cases 6tait ami personnel de l'empereur Napoleon III, dont il
avait 6pous6 la chimerique conception d'un royaume arabe.
Le souvenir des Tuileries avait flott6, dit-on, dans la pensee
de 1'6vdque quand lui-meme avait trac6 les lignes du plan.
En tout cas, il donna A ce monument le nom de Sainte-Hdlene, nom de d6votion 6videmment envers les Napol6on, mais
(1) Comme vue d'ensemble sur cette perlode, voir Mgr Pons : La Nouvelle EglIse d'Afrique, ouvrage paru & 'occaslon du centenalre de 1'Alirle
(libralrle Namura, Tunis) - et aussi I'Bcho d'Hippone, Semalne Religlense du
aiocese, mals qul ne commenca A paraltre qu'en 1898.

(2) Ce rut seulement en 1837 que I'armee rranCalse s'empara de Constantine. Lorsque

le premier eveque d:Alger, Mgr Dupuch, arriva en Jan-

tier 1839, dans son vaste diocese qui englobalt 1Alg4rte d'alors, 11 y avail
deux preores a Bone, pour tout clerge ! Deux mols apres, en mars, visitant
la province de Constanltne, Mar Dupuch y lalssa que]ques pretres. Constantine forma alors une paroisse de deuxitme classe avoc cure et viralre.
En 1843, le vaste diocese d'Algr etalt divise en trols provinces : Algtr,
Constantine, Oran, avec un vicaire general & leur tete. M. I'abbe Suchet rut
d6slgne pour la province de Constanhine. avec le titre d'archldlacre de
Saint-Auuistin d'-enpone. Ce rut A la demande de Mgr Pavy, successeur de
Mgr Dupuch, que la province de Constantine rut drigee en diocese, en 1867.
Mrr de Las Cases en rut le pruemer veq&ue.
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nom qui rappelait une catastrophe et un tombeau. a Ce n'etait
pas bon pr6sage ! » annoncerent certains, mais longtemps
apres (3).
Mgr de Las Cases avait done achet6 de vastes terrains, 4
huit kilometres de Constantine. Outre son seminaire, il avail
resolu de construire l& un orphelinat pour les arabes abandonnes, et un autre batiment pour recueillir les enfants des
colons d6ckd6s ! Quelles ressources il fallait pour tout cela !
Sans doute, on 6tait dans une periode de prosperit, en ces
dernieres anmes de PEmpire. Monseigneur comptait sur les
assurances verbales, il est vrai, de Napoleon III ; il comptait
aussi sur les liberalites des meres, des 6pouses, des veu.es
chretiennes de France, sur des dons,,sur des amis devoues...
Pour la direction de ce Seminaire, Mgr de Las Cases fit
appel aux Lazaristes (4).
Le premier superieur fut M. PBmartin. II venait de Marseille. Ses id6es ne cadraient pas avee celles de 1'eveque :
cependant, par son savoir-faire, il sut gagner lestime et 'affection du venerable prelat qui devait l'emmener avec lui au
Concile du Vatican, comme thoologien.
Et voici que les 6v6nements se pr6cipitent ! Le Concile
du Vatican s'ouvre le 8 d6cembre. L'Wveque part de bonne.
heure avec son superieur. Premier deboire. Mgr de Las Cases
etait anti-infaillibiliste. On rapporte de lui qu'il declara un
jour a son theologien : a On va proclamer l'infaillibilit4 pontificale ; c'est une folie ! v A quoi M. PBmartin rbpondit :
( Que dites-vous ? N'avez-vous done pas confiance dans le
jugement de l'Eglise ? z H61as ! le prelat devait bient6t payer
chWrement son attitude. Car, second d6boire, et combien plus
nWfaste ; la guerre 6clate ! Monseigneur est en France ;
c'est le d6sastre pour le pays. L'Empire s'lcroule ; l'empereur est prisonnier, et, avec eel effondrement s'6vanouissent
les esperances de 1'6veque. La misere tarit les aumdnes et
les ressources manquent ! Cependant les travaux se poursuivent A Constantine, et les creanciers reclament. On sait comfl

(3) Mgr Pons, ouvrage clt,. p. 181.
(4) Le Pape avalt pens tfaire de l'Algerte un Vicariat Apostolique cona une Congregation francalse. Son ehoix s'etal$ port6 sur lea Laza-

ristes. Le souvenir glorleux du P. Le Vacher, et de tant d'autres consuls
qut avalent bien m6rlit de I'Eglise et de la France jusqu', la vellle meme de

la prise d'Alger, ralllerent vite tous les sufrages. M. Etienne, alors Procureur
general de la Congregation de la mission, dlalt meme o[ffileusement normme Vicalre apostolique d'Algerie Mail des difficultds de principes. concernant
la nomination et la dependance diu Vtcaire Apostollque, survinrent. Les
pourparlers ne purent aboutir. La force des drvdements amena & crder "n
iMtdiocese d'Alger, ayant on dv4que i sa tete. Votr Revue Ahist+ore des

iots 1930, p. 161-187. Fernand Combalusier. L'organisation du culte catho-

Uque 6 Alger 1830-1838. Du Vicariat

apostolique it

'Vvdch d'Alger. Vol'

Ibidem, p. 263-295, 405-438, 573-609, et 1931, p. 85-195. 285-295, 451-455.
Les Lazaristes arrivorent a Alger en 18i2, pour s'occuper de la direction
des Fines de la Charit6 •djh etablies dans la vill. D'autres euvres lear
furent conflees, entre autres la direction du Semluaire erigs A Koouba. et avquel le P. Girard a ialssa un souvenir 4noubliable.
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ment le pauvre 6veque en arriva A une heure de telle d6pression, que de Tpulouse oi il residait, il supplia Ie Pape d'accepter sa d(mission, l'accompagnant de ce cri de d6tresse :
a Saint Pere, si vous ne pourvoyez pas A mon remplacement
tres vite, mon diocese va perir ! , Le Pape accepta cette demission le 23 aout 1870, mais non sans imposer A Mgr de
Las Cases de donner A son clerge 1'exemple de la soumission A l'Eglise, en publiant la constitution dogmatique du
Concile, sur l'infaillibilitM du Pape. M. P6martin rentra &
Constantine et resta loujours frappe de ce qui venait d'arriver
Sson eveque.
Ce fut Mgr Lavigerie qui regut la mission d'administrer
le diocese. On sait assez combien ce grand prelat se devoua,.
avec un zale aussi infatigable qu'eclair6 pour cette Eglise
d'Afrique, qui, A juste titre, le venere comme son fondateur
et ardent pionnier.
II etait archevdque d'Alger depuis 1867. II arrive A Constantine. II trouve une situation qui aurait d6courag6 le plus
vaillant des 6veques. Il s'en exprime dans une lettre adress6e
&ses diocesains : huit cent cinquante mille francs de dettes I
(On 6tait, il ne faut pas 1'oublier, en 1870 !) et le diocese
avait subi le contre-coup des 6v6nements. Avec son ardeur et
sa decision coutumiere, Mgr Lavigerie se met A I'euvre. II
rdussit A acquitter les dettes, grAce au Gouvernement qu'il
snt gagner A sa cause. L'ordre est r6tabli dans le diocese. Et
I'OEuvre du S6minaire va pouvoir continuer sa marcbe, apres
cetle premiere secousse qui a failli l'aneantir.
Le ddveloppement du Seminaire. - Mgr Lavigerie avail
trouv6 le Seminaire installe dans une aile des bAtiments de
Sainte-HElIne. Grand et Petit Sminaire 6taient alors ensemble sous le meme toit Ayant ouvert, A Constantine meme un
college, il en confla 6galement la direction aux Lazaristes, et
le Petit Seminaire fut d6tach6 de Sainte-HelEne et place
dans ce college. Celui-ci devint rapidement prospere : une
centaine d'eleves y furent inscrits.
En octobre 1872, Mgr Joseph-Jean-Louis Robert 6tait sacrW 6veque de Constantine. Les travaux furent repris, pour
L'achBvement de I'immense edifice, et Mgr Robert eut la joie
d'en voir le couronnement au bout de trois annees. Un nouveau superieur avait remplac6 M. Pemartin, oblige de rentrer
en France A cause de sa santh. Ce ful M. Soulie. 11 est representd comme un sup6rieur sage, prudent, mod6er, calme,
sans parti-pris. jugeant les choses et les personnes avec objectivite. I1 eut bien des aifficultes. Son pred6cesseur avait
dyl se d6battre avec des embarras p6cuniaires qui ne lui
etaient pas imputables. A cette 6poque, il n'y avait que
quinze 616ves qui se ressentaient du manque de traditions,
dans cette maison encore nouvelle ! Mgr Robert 6tait un
homme d'6tudes. 11 institua les examens annuels des jeunes
pretres, et suivit de pros les progres de son Sdminaire.
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On vient de lire le juge-nent port6 sur M. Souli6. On a
conserve les noms des ills de saint Vincent de Paul qui furent A la tWte de l'ouvre, durant cette periode de son d6veloppement, ainsi que ceux deo leurs precieux collaborateurs.
Qu'il suffise de citer ici les noms de MM. Souli4, Grandhomme et Goudy, ces trois superieurs qui dirigerent le 84minaire de 1872 a 1905, tout le temps qu'il fut & SainteH6l6ne. Leur action sur ces generations qu'ils formbrent lear
ont mbrito une grande reconnaissance pour une direction sage
et 6clairBe, suivant les enseignements et exemples de saint
Vincent.
Mgr Robert eut la joie d'ordonner une trentaine de pr6tres durant les six ann6es de son episcopat A Constantine. A
cet 6gard, le registre des ordinations est un palmares dloquent de la vitalit6 du S6minaire 'A Sainte-Hlehne. A premiere vue, il y a de quoi surprendre ! Dans ce diocese, tout
nouvellement erige, et dans la p6riode, en effet, qui va de
1869 A 1905, on compte plus de cent soixante ordinations sacerdotales I Certaines ordinations comprenaient trois et quatre pretres ; il y en eut mmme huit une fois ! D'oh venaieat
ces vocations ? Pas du Petit S6minaire, qui, comme on la
verra bient6t, fonctionnait avec peine. Les dioceses dont les
noms reviennent souvent dans le registre sont : Albi, Cahors, Pamiers, Toulouse, Rodez... Ainsi le midi de la France
fournissait en grande partie les vocations qui se d6vouerent
au service du diocese de Constantine. Eu ces temps difficilcs, l'on ne rencontrait pas les moyens de communications de
nos jours. Les populations dtaient peu favorables. Tant de
pretres supposaient de nombreuses paroisses, car les Buvres
n'6taient pas multipli6es comme actuellement ! Sans doute
il y avait de nombreux postes dans le bled algerien, et des
vicaires dans bien des paroisses. Des pretres egalement ne
restaient pas dans le diocese. II arriva mbme que le nombre
de pretres vint & d6passer le nombre de postes A pourvoir
et certains durent, apres leur ordination, attendre en France
qu'on les rappelAt pour les mettre en activit6 ! Heureux temps,
oil l'on rencontrait une telle abondance de clerg6 ! En 6voquant le souvenir de cette 6poque, en la comparant avec la
situation actuelle, en voyant des paroisses autrefois si prosperes, et aujourd'hui devenues des annexes presque d6sertes
ou peu fr6quentees, en comptant ces v6t6rans du clerg6, et en
constatant le pen de pr~tres de nos jours, comment se d6fendre d'un instant de sentiment d'inqui6tude, pour cette Alg6rie occup{e depuis plus d'un sitcle, et r6pondant faiblement
aux efforts de ceux qui se sont d6penses et se devouent pour
la rendre prospere, tant au point de vue religieux, que dans
son essor 6conomique et sa rdelle civilisation !
Le Petit Siminaire. - Le recrutement du clerg6 ne saurait etre assure d'une maniere stable que si le diocese luimeme suscite des vocations. C'est la question des Petits 86-
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minaires, auvre difficile, laborieuse, et dont le rendement
parfois ne repond que trop imparfaitement aux efforts entrepris pour son d6veloppement.
Au d6but, en 1869, le Petit S6minaire constantinois est
& Sainte-H6lne avec le Grand SBminaire. Peu apres, il est
transf6r6 en ville, dans le college fond6 par Mgr Lavigerie.
Or, dans ce college, la plupart des jeunes gens se destinaient
'aux carrieres liberales : arm6e, magistrature, medecine. Le
SupBrieur de ce college 6tait M. Louis Courrege, partisan d'un
s6minaire mixte ; les families, heureuses d'avoir un college
catholique, l'estimaient grandement. Gf. Annales, tomes 106107, p. 97-117 ; tome 108-109, p. 88-90.
Telle n'6tait pas la pens6e de l'P6vque. Mgr Robert voulait arriver A un s6minaire pur, destine uniquement aux aspirants i.l'tat eccl6siastique. II avail de plus une lourde suocession financiere. Par raison d'economie, il reprit la formule
de placer le Petit S6minaire A Sainte-H616ne, aupr6s du
Grand. D'ailleurs les bitiments y restaient trop vastes, n'etant
qu'k moitie occupes. La separation du Petit S6minaire d'avec
le college eut lieu en 1875. Elle eut pour contre-coup le d6part
des Lazaristes du coll6ge. M. Courrage, on le comprend,
n'avait pas les bonnes grices de 1'6veque. Pourtant, lui et
ses confrres avaient su montrer du zEle, du devouement, une
abnegation a toute 6preuve. Le college fut ferm6. 11 y eut
agitation dans le public. Les families aimaient beaucoup
M. Courrege ; on parla contre 1'6veque. 1 y eut meme des
manifestations regrettables. Tout s'apaisa avec le temps et
les directeurs du S6minaire se felicitlrent de cette mesure
qui donnait enfin des vocations ecclesiastiques au diocese. Le
Petit Smninaire, il est vrai, ne comptait en 1877 que douse
&lvves ; CG'tait bien peu, A c6t6 des cent trente-cinq du temps
de M. Courrege ! Mais au moins, on s'y pr6parait ai tre prdtre.
Le 13 juin 1878, Mgr Robert 6tait transf6re & l'evch6 de
Marseille. Mgr Lavigerie fut nomm6 de nouveau administrateur du diocese de Constantine. U1devait y rester trois aniees. Pendant cette longue vacance (5) il marqua encore son
passage. 11 s'interessa cette fois A la r6gion de Bone. I1 ouvrit
un college, dans cette ville, appel6 Institution Saint-Augustin,
pour remplacer celui de Constantine. On fit appel a des religieux Basiliens d'Annonay, les prdtres du diocese 6tant moins
prepares pour 1'enseignement Les 6tudes 6taient brillantes.
Mais, comme au temps de Mgr Robert, une formation particuliere manquait aux candidats du sacerdoce, qui fr6quen(5) La longue vacance du slfge a Constantine s'expllque par la mort
prematurte, avant son sacre, de M. Francois Gillard, nonun6 ev6que de
Constantine (mars 1880). Mgr Lavlgerle, qui tondalt sur tulde belles esp6rances. l'avalt falt nommer pour succeder I Idgr Duserre, successeur de
Mgr Robert lul-meme, mals qul ne resta qu'une annee & pelne. promu blentot coadjuleur de I'Archeveque d'Alger. Nous avons encore 1'oralson funbbre de Mgr Lavlgerie o 1t exhale toute sa douleur et sea regrets de It
perte de M. Gllard.
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talent cette Institution. Et Mgr Combes, qui occupait le siege
de Gonstantine depuis 1881, reprenant I'id6e de son prid6cesseur, transfera les petits s6minaristes & Sainte-H61Bne, en
1891, et les plaga sous la direction des Lazaristes (6).
La vie, au s6minaire de Sainte-H6lene, se deroulait dans
le calme et la r6gularite. Un synode dioc6sain s'y tint en septembre 1879, presid6 par Mgr Duserre, et des statuts dioc6sains refondus y furent promulgu6s. Les retraites eccl6sia+tiques reunissaient, autour de leur 6veque, les pretres du diocese, et I'on voil, par les lettres qui leur etaient adressBes
avec quel soin vigilant les pasteurs du diocese les invitaient
A en tirer le plus grand fruit pour leur vie spiritueller ei le
bien de leurs paroissiens.
En juin 1893, Mgr Laferriere remplagait Mgr Combes
transfere au siege de Carthage. Son episcopat ne dura que
deux ann6es. II alla mourir a Paris des suites d'une operation chirurgicale. Apres lui vint Mgr Jules-Etienne Gazaniol, qui resta 6veque de Constantine jusqu'en 1913. Mais c'est
une nouvelle etape du Seminaire qui allait commencer.
La fin du Siniinaire d Sainte-HdlMne. - Les temps
dtaient devenus mauvais ; un vent d'anticlericalisme ai service d'une politique sectaire, se mit i souffler sur la France.
Bientot les persecutions religieuses s'abattirent sur les institutions et les Seminaires. Une des consequences fat de rarfier les ressources provenant du Gouvernement et dont
vivaient la plupart de ces oeuvres. Deji, nous l'avons vu, ce
manque de ressources avait contraint de fermer des colleges et de transferer le Petit Seminaire dans les b~tieonts
de Sainte-Helene.
Mais voici que le Grand S6minaire lui-meme allait subir le contre-coup de cette situation. Le domaine de SainteHelene 6tait tres vaste, plus -de trois cents hectares ; 'entretien des dependances etait fort cofteux. L'ancien orpheinat arabe tombait en ruines. Le domaine ne faisait pas vivre les habitants ; la vie y laissait A desirer. Et puis la distance, a huit kilometres de la ville, avait des inconvenients.
Alors, pas de facilit6 de transports ; la riviere bordant la
propriete 6tait parfois un obstacle aux. communications ;
et ces inconvenients apparurent davantage lorsque la situation flnanciere s'avdra difficile.
Toutes ces raisons amenErent Mgr Gazaniol B 6difier
en ville un s6minaire nioins. grandiose, mais plus commode
et plus rapproche de sa cath6drale. La propriete de SainteHelene serait vendue, ce qui permettrait d'avoir les fonds
necessaires.
On allait done quitter Sainte-Helene ; mais en meme
temps les Lazaristes devaient abandonner la direction du
Seminaire : inevitable et dure consequence des d6crets du
0S) L'ianstHtilon Salnt-Augustia subsista

usqu'en 1890. Ene rut Iermde

alors, faute de ressources, et par suite des 6ternelles a misres des teamp
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Gouvernement. Ce n'est pas san& tristesse ni regrets que le
diocese vit partir ces maitres auxquels tous avaient vou6 une
affection reconnaissante.
C'Btait en 1905. Le jeudi 24 juin, fete du Saint-Sacremeat, avait lieu l'ordination de fin d'ann6e, a Sainte-Hflene:
trois prAtres, un diacre, trois tonsures, un minor6. a Avant
de s'6loigner, Monseigneur a reuni les &leves, et, dans un
entretien familier, leur a recommand6 de garder un souvenir reconnaissant, pour les bons directeurs qui allaient les
quitter ) (7).
La scene des adieux fut touchante. La. Retraite eccl6siastique qui avait foujours lieu en septembre, fuf avanc/e
celte annie de trois mois, avant le d6part en vacances. Dans
sa lettre de convocation, Mgr Gazaniol n'avait pas parl6
de depart ; mais chacun devina la pensee du v6enrable pr6lat Jamais les pretres ne furent aussi nombreux qu'& ce
rendez-vous du recueillement et de la priere, heureux de se
joindre a leur Bveque pour donner A M. le Superieur du
Grand Seminaire et a ses confreres, un t6moignage de leurs
regrets, de leur sympathie reconnaissante.
Voici ce qu'en dit I'Echo d'Hippone, qui nous a retrace
ces instants 6mouvants (8) :
a Aprbs la communion gdndrale et la rhnovation des
promesses cldricales, le clergd s'est... rendu au salon ipiscoM. Goudy, Supdl
pal M. le Curd de la Calle, s'adressant
rieur du Grand Seminaire. lui a dit, en termes trhs emus
a combien tous les prdtres du diocese 9taient affligds par
a son dapart, et celui de ses ddvouhs collaborateurs. Dans
Squelques jours, vous alles descendre la montagne de
SSainte-H4lene, pour ne plus la remonter ; c'est une pea* sde Irisle qui afflige nos ceurs et mouille nos yeux. Mais
a le bien que vous avez fait ne sera pas oublid, et votre soua venir restera toujours vivace dans nos ceurs. Des temps
a meilleurs viendront pour notre cher pays, car nous avens
* confiance en Dieu. C'est pourquoi, au lieu de vous dire un
a trop douloureux adieu, nous aimons mieux dire, avec une
a pensee d'espirance : au revoir I x
a. Mgr Gazaniol remercie M. le Curd de la Colle des sentiments exprimds, et filicite M. le pridicateur de la Retraile. Puis, Sa Grandeur, dont le visage pdlit visiblement, et
dont la voix est tris imue, s'adresse d M. le Superieur du
Grand Seminaire et le prie d'agrAer ses sentiments personnels de regret et ceux de tout son clergd, au moment oil luf
et ses devouds collaborateurs vont quitter Constantine pour
ehercher dans l'ezil, une terre plus hospitaliire et un air
plus empreint de libertd.
(7) Echo d'Hfppone, anne 1905, p. 2•t.
(8) Echo dBippone ann6e t190: p. SlT. O
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a lais '6mnotion s'empare de son ceur, la voix lui manque pour continuer. Elouffant les sanglots, refoulant les larmes, Monseigneur s'arrdee. Alors, la douleur du Pare paw~
comme un frisson dans tout I'audiloire ; les sanglous dclatent, les larmes coulent... Moment de poignante dmotion yui
traduisait dloquemment les douleurs de la sdparation. ..
a Monseigneur reprend enfin la parole, raconte le bien
qu'ont fail les fils de saint Vincent de Paul sur la terre
d'Afrique et plus particulierement dans le diocese de Constantine, dans L'aeure si delicate de la formation des prgtres.
II proclame que M. Goudy a did pour lui un conseiller str
et un ami ddvoud ; ii le remercie, ainsi que ses excellents
confreres. II veut espdrer qu'its reviendront un jour reprendre le poste qu'ils sont obliges de quitter aujourd'hui. DU
moins leur souvenir ne s'effacera pas du ccur de l'vdque
et des prdtres du diocese de Constantine a (9).
LE SEMINAIRE AU FAUBOUAG LAMY
(1905-1908)
La vente du domaine de Sainte-H~l~ne avait done permis la construction d'un S6minaire en ville. Commenc6 en
1904, il 6tait prdt pour recevoir les s6minaristes a la rentr6e
d'octobre de l'annee suivante. Cette rentr6e avait et6 flx6e au
25 octobre et l'Echo d'Hippone qui I'annonait, ajoutait :
a Les cours seront, selon la pieuse tradition, prdcides d'une
retraite qui se terminera le jour. de la Toussaint. C'est Sa
Grandeur Mgr I'Evdque qui reste le Supdrieur effectif du
Grand Sdminaire. M. labbd Bats, tout en professant le cours
la direction dpiscopale,
de dogme, ne sera done qu'assodcie
et remplira ainsi les fonctions de directeur du Grand Seminaire. » (10).
La b6nediction solennelle du nouveau Grand S6minaire
eut lieu en decembre, au dimanche de la solennit6 de l'Immaculee-Conception. C'est en effet, sous ce vocable de la
Sainte Vierge, que Mgr Gazaniol voulut placer cette demeure (ii). n Assistd de MM. les Vicaires Gendraux, de sa
maison dpiscopale, Monseigneur est regi par M. Vabbd Dais,
le sympathique et si devoud directeur, autour duquel sont
rangds ses dignes collaborateurs. Tel le pare de famille qui
montre une affection particulibre et plus Lendre aux plus
jeunes de ses enfants, le VWndrd Pontife trouve un mot aimable pour chacun des dlbves qui lui sonl prdsentis n (12).
Quel 6tait ce Sminaire ? On peut encore en admirer
les bitiments imposants et spacieux. Les l66ves y 6taient
peu nombreux, une quinzaine d'abb6s seulement. 1 n'y
avait plus de Petit Seminaire. Les vocatiqns allaient se ra(9) Les Lazarlsles ont pa reprendre la direcuon du'S minafte t sa
r6ouverture, en novembre 1918.
(10) Echo d'Hippone, annee 1905.
S(t1) On appelle aussi ce Saminaire : Nolre-Dame des Alots.
(H2) Echo d'lBipone, ann6e 1905.
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reliant. En 1906, ii y eut encore trois ordinations sacerdotales : ce devaient etre les dernieres a peu pros de cette remarquable g6neration de pretres qui avaient rendu le diocese
prospere, malgr6 bien des difficultes.
En cette meme annee 1906 eurent lieu, dans ce Seminaire, les exercices de la Retraite annuelle. Le clerg6, entourant son eveque, restait plein de courage et d'espoir.
S'adressant, A la fin de ces exercices A Mgr Gazaniol, le
porte-parole du clerge s'exprimait ainsi : a Qu'il nous soil
permis, Monseigneur, de remercier Votre Grandeur d'avoir
dold le diocese de Constantine de ce beau monument (le
Grand Seminaire), dont Dieu saura, nous l'espirons, lui assurer la possession definitive, et la fdliciler d'avoir cueilli
dans nos rangs de doctes professeurs doublds de pieux directeurs qui sauront suivre l'exemple de leurs maitres, et
former, tout comme its I'ont fait, de bons 1prdtres selon le
caeur de Dieu. Nous les saluons, en passant, et leur adressons l'hommage de notre sympalhie et de nos meilleurs
vcux

.(13).

Cpendant les evenements politiques se precipitaient.
Apres l'expulsion des congr6ganistes, ce fut la loi funeste
de la separation de l'Eglise et de l'Etat, le triste spectacle
des inventaires, tandis que la campagne d'anticl6ricaliame
Rtait poussee A son paroxysme. Depouille chass6, honni, le
clerg6 sut montrer sa dignite et son calme. Mais quelles
consequences pour les cauvres ! Le S6minaire de Constantine ne fut pas 6pargne. Que se passa-t-il ? Le fait est qu'A
la date du i" juillet 1908, le directeur du Seminaire et ses
collaborateurs 6taient nommes A la tete de differentes paroisses. Le SBminaire n'existait plus, et le batiment n'appartenait plus au diocese. A la suite de circonstances embrouillees, sans qu'au fond le Gouvernement eit A faire un actede spoliation que, parait-il, son intention etait de ne jamais
accomplir, PEcole Normale des Instituteurs s'y trouva un
jour hospitalisee, puis definitivement install6e ! II serait
aussi difficile qu'inutile de situer, dans cette peu reconfortante affaires les responsabilit6s (14).
Dans sa Lettre pastorale de Careme pour I'annee 1910
Mgr Gazaniol rappelant ces evenements, ecrivait : a Des le
commencement de celte annee (1909), l'Eial s'est empare du
Grand e8minaire. II est wai que les constructions lui appartenaient. Mais celte mesure me met dans 'impossibilild de
trouver, dans le diocese, un abri pour les clercs qui se destinent au sacerdoce. Ainsi le recrutement du clergd sans lequel
il n'y a plus de culte possible, va etre tari dans sa'

source , (15).

(13) BcAO d'Hippone, I-

Jullet

(14) Mgr Pons, ouorage ct.
(15) Echo d'cIppeae, annie 1910.

908.

-

190 -

Ce recrulement en effet, d6ji r6duit, allait, pendant une
dizaine d'annies, Wtre suspendu. En 1907, il n'y a eu qu'une
seule ordination sacerdotale, au Seminaire. Le dernier s6minariste regut des cours particuliers A 1l'6vchM et fut ordonne pretre dans la chapelle 6piscopale, durant l'anae
1908.
Ainsi se terminait cette breve epoque de la vie du Seminaire autaubourg Lamy. En 1913, Mgr Gazaniol donnait sa
demission pour raison d'infirmit6s. Sa lettre qui I'annonCait
dvoquait encore cette triste 6poque : a Un Grand S~minaire
fut essayd. Hilas I la tourmente sacrilege qui s'abaltit sur
I'Eglise a ravag9 cette cuvre ncessaire, el si pdniblemene
mise a jour. La jeune 9glise de Constantine et d'Hippone est
riche de souvenirs I Mais que les rdalilds sont modestes I
Peu de prdtres ; ni sdminaire, ni sdminaristes I * (10).
Mais ces paroles de tristesse allaient, quelques annres
plus tard faire place i un chant de triomphe, annonVant la
resurrection du S8minaire de Constantine : Resurgens non
moritur I
LE SEMINAIRE AU FAUBOURG D'EL-KANTARA
(depuis novembre 1918)
Prdparation.- 11 6tait reserve A Mgr Bessieres d'etre le
restaurateur et comme le second fondateur du S6minaire de
Constantine. Le prelat avait M• nomm6 en d6cembre 1916 et
avait pris possession de son diocese le 2 mars de I'annke
suivante. A l'6poque de son intronisation (mai 1917) on 6tait
encore en pleine guerre. Malgrd les soucis et difficult6s occasionnees par la situation, Mgr Bessieres se pr-occupa aussitdt de cette oeuvre capitale pour son diocese.
Sa lettre pastorale pour le Careme 1918 nous r6vele cette
sollicitude. a L'aeuvre diocdsaine ois se cullivent les vocations s'appelle le Sdminaire. Longtemps celle auvre a did
florissanie dans I'Eglise de Constantine. Etablie, ii y a cinquante ans, et confide d&s son origine aux Prdtres de la Mission, elle a donnd, pour le bien des dmes, des rdsullats qui
ont rJjoui le cwur de Dieu. Pourquoi faul-il que le malheur
des temps ail rdduit un de nos prddieesseurs d la triste
necessild d'imposer d cetie aeuvre un temps darrdt ? Avec la
grdce de Dieu, nous voulons restaurer l'Pdifice spirituel o&
s'alimente, avec les vocations sacerdolales, la vie d'un diocese. Dans une supplique pressante, nous avons demandd
aux Pouvoirs publics un large concours pour I'heureuse exdcution d'un projet qui dolt promouvoir grandement dans ce
pays, les inidrdis de la France.Notre dessein bien arrdtA, est
d'ouvrir un Sdminaire au commencement d'oclobre prochain n (17).
(16) Echo d'Hippone, annde 1910.
(17) Echo d'Hippone, ansoe 1918.
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Deja & Alger, Mgr Leynaud a fond6 son Seminaire, disparu, lui aussi, dans la tourmente. Aussi durant cette annie
1918, Mgr Bessieres ne cesse de preparer les esprits et les
gonerosites, en favour de celte ceuvre renaissante daus son
diocese. Profitant de ses visites pastorales, A B6ne, et dans
les autres paroisses, il indiquait de quelle manibre les fiddles pouvaient lui venir en aide. 11 faisait aussi un pressant
appel A la bonne volont6 de ses pretres, remerciant chaleureusement les donateurs, annoncant que les travaux allaient
commencer des le mois de juin.
Ses pr4tres 6taient r6unis autour de lui ; pour les exercices de la Retraite eccl6siastiques, A Philippeville : il leur
annonga qu'une bcole de theologie (ainsi s'appellera le SBminaire) allait s'ouvrir dans le courant d'octobre, dans sa
ville 6piscopale, pour assurer le recrutement du clerg6. Et
son vicaire general, Mgr Simorre, se faisant l'interprMtA des
sentiments, de tous, lui r6pondait : (( L haul, prŽs du rocher
constantinois, le berceau qui abritera nos s'minarisles va
bienidt s'achever. Pour leur formation cliricale vous aves
choisi les fits de saint Vincent de Paul. So'yez-en remerci4,
Monseigneur, car nctre joie est grande de voir parmi nous
les successeurs de ceux qui fureni aulrefois nos matres aim4s et vdndrds... Puisse votre ceuvre prosperer sous la bneddiction divine que nous nous efforcerons d'altirer par nos
ardenies supplications. Cerles, les debuis de votre seminaire
sont modestes. Aujourd'hui, vous n'avez que des Eliacins ;
mais demain, ils grandiront,ces leviles el la.Providence vous
donnera cette consolation de leur imposer les mains, un
jour, ce jour qui fera ppoque dans les annales du diocse,
et que, nous, les veNdrans, nous ne pourrons, et pour cause
que saluer de loin , (Echo d'Hippone, 1918.)
Comme 1'on comprend, des lors, ce chant de triomphe
que Mgr Bessibres faisail 6clater, dans sa !ettre pastorale
de Careme, l'annie qui suivit l'ouverture de son Seminaire:
a Le Grand S4minaire se vit dans la dure necessild de fermer ses portes en 1908. Dix ans devaient s'couler avant qu'il
ANous fu donnd de les ouvrir, en ce cher faubourg d'El4 de la forOt dont les pins enchanteurs escaKanlara, I'orde
ladant les flancs du Mansourah, d Vombre de la chapelle oi
se dresse la statue de Jeanne d'Arc, palladium de la Cild et
de la Pattrie. 0 journde incomparable du 27 novembre 1918 !
Mdle de la Medaille Miraculeuse I Nous vous inscrivons en
letires d'or dans les fastes sacrds de la Numidie I Nous nous
rappelons avec altndrissement la procession au chant du
Magnificat, dans la paiz du soir, qui s'dpandail du ciel, pendant que se taisaient les bruits de la terre, et ce spectacle
hdifiant de tout le clerge de la ville, accompagnant au saint
lieu le groupe tinu des jeunes Eliacins, entourds de leurs
maUres... (18).
(SU) cdW
e
d'ippUe, apn0e
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Ces accents pourront paraitre bien po6tiques : ils 6taient
1'6cho des sentiments du Pontife voyant se r6aliser cette
ceuvre A laquelle il allait consacrer toute sa sollicitude.
La fondation. - C'est done le 27 novembre 1918 que
s'ouvrit le Seminaire de Constantine, apres dix annees d'mnterruption. Mais qu'on 6tait loin de la situation qui marqua sa premiere fondation en 1867, et mdme de celle qui le
vit s'6tablir au faubourg Lamy ! Le S6minaire dut reprendre
son existence par une nouvelle naissance. On l'a dit, au dBbut de cet apergu : rien ne restait d'autrefois ; ni emplacement, ni locaux, ni ressources, ni vocations ! Mgr BessiBres pouvait bien parler de berceau, de nouveau-n6..., il aurait pu ajouter : de d6nuement !
Un terrain vague, en flanc de coteau, pros d'une 6glise
qui venait d'etre BrigBe, dite Eglise de la Victoire ; un presbytere modeste... un peu plus loin, un chantier et des constructions sortant i peine de terre. Pas de murs, pas de c16ture... et cela dans un faubourg encore desert, mais que I'on
croyait appel6 A une plus grande expansion. Tel 6taitlaspect des premiers jours !
Le presbytere avail Wet6vacud, amenag6 tant bien que
mal ; el une quinzaine d'enfants, (cette fois il n'y avait pas
d'abbes) y trouverent asile, petit noyau, avec le corps professoral (quatre lazaristes). On s'installa. Ce n'6taient pas,
loin de 1a, les vastes batiments de Sainte-H616ne ; ni ceux,
bien ordonnes, de Notre-Dame du faubourg Lamy ! Cette
parlie du presbytere existe toujours : elle sert encore d'entree, la seule qu'il soit possible de trouver au milieu de ce
terrain en pente. Une chambre servaitd'oratoire ; une plus
grande de salle d'6tudes ; un coin servait de classe. A I'6tage
superieur, on amenagea un dortoir. Un couloir servit de
pr6au, et... I'espace, de cour de recreation ! On commenga,
acceptant ce d6nuement ; mais on vivait d'esp6rance ! Les
constructions nouvelles grandissaient A cdte, et cela irait
mieux ! On vivra ainsi toujours d'esperance, tout le long de
cette 4poque de la vie du S6minaire. Car ce qui caracterisera
cette periode, ce seront, apr6s les modestes debuts, des agrandissements multiples, des constructions s'ajoutant les unes
aux autres, au fur et a mesure des ressources et des vocations I Ni plan d'ensemble, ni projets bien arret6s, mais
toujours une conflance en la Providence, jamais d6mentie ;
un zale prudent et vigilant de la part de ceux qui avaient la
direction de POEuvre !
Un 6v6nement marqua la premiere ann6e de cette existence, et il vaut la peine d'etre note.
La guerre rtait achevee et la vie avait repris son cours
normal. Les prdtres mobilises avaient et6 rendus A leur minist6re. Toutefois, une retraite de plusieurs jours leur avait
616 impos6e pour leur permettre de se retremper dans leur
vie sacerdotale, et effacer les irrgularit6s que la guerre leur
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avait fait encourir, bien malgrd eux ! Nous avons le compte
rendu de cette retraite : a Le S&minaire de Constantine vient
d peine de secouer le voile de mort qui le recouvrait depuis
plus de dix ans, et de renatire d la vie. Mais il a ouvert bien
genliment ses petits bras pour recevoir nos prdtres soldats
qui ont retrouvd d1un peu la chambrie, mais qui ont accepti
de LrWs bonne grdce la situation telle qu'elle, peu habituds
qu'ils dtaient - disaient-ils gaiement - pendant leur vie
militaire, au raffinement du confortable. II faut dire que
M. le Suprieur et M. l'Econome de l'eablissement ont tout
mis en wuvre, pour que le sdjour des retraitants, dans leur
maison, fut aussi agrdable que possible. Si fen crois la rumeur, il y a eu satisfaction sur loute la ligne I )
LA s'arrate le compte rendu. Ce qu'il ne dit pas, c'est quo
les Bleves furent pries d*aller en vacances durant ce temps,
pour faire la place ! Sans doute ils furent loin d'etre fach6s.
On imagine volontiers cette aubaine !
Les developpernents. - A la rentree d'octobre 1919, on
occupa le batiment central : il comprenait, au rez-de-chaussee un refectoire, une bibliotheque, une salle d'6tude. Au
premier, il y avait une chapelle, qui sert encore d'oratoire
pour les abbes, et divers locaux pour classes. Enlin, un
deuxieme 6tage, non acheve, donnait une dizaine de chambres pour les quelques abbes survenus depuis la fondation.
On cl6tura la propridte ; on essaya meme d'embpllir le terrain de la colline. On commencait A itre plus au large. Comment ne pas saluer ici les ouvriers de la premiere heure
qui s'appliquerent A ameliorer rleuvre naissante.
On a vu que Mgr BessiBres avait fait appel aux enfants
de saint Vincent de Paul pour diriger le Sminaire, et combien le clerg6 avait ete heureux de cette delicate pens6e. Elle
r6pondait au voeu exprim6 une quinzaine d'ann6es auparavant a de les voir revenir occuper le poste que les dvenements les avaient force de quitter au regret de tous. n Les
conditions n'6taient certes plus les memes ; mais leur dbvouement 6tait d'autant plus gen6reux qu'il savait s'adapter a ce nouvel 6tat de choses. De ces pionniers, appeles aujourd'hui & d'autres ouvres, ou ayant achev6 leur labeur icibas, le S6minaire garde un souvenir d'admiration et de reconnaissance.
En octobre 1922, M. Charles Gounot - devenu aujourd'hui Mgr Gounot, archevdque de Carthage et primat d'Afrique - arrivait & Constantine pour prendre Ia direction du
8eminaire. Le S6minaire abritait sous le meme toit grands et
petits s6minaristes. C'6tait, on Pa vu, la formule d'autrefois : raison d'economie des ressources, de personnel aussi.
Les abb6s et les petits s6minaristes se trouvaient ensemble
& la chapelle, au r6fectoire et en d'autres lieux. Il y avait
inconvenient dans ce contact trop prolong6. La vie d'un
grand seminaire n'est pas la meme que cele d'un petit s6-
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minaire ; une s6paration s'impose pour les reglements et
les methodes. On s'appliqua done a realiser une separation.
Mais il fallait tenir compte de la situation du terrain, des
locaux, de leur disposition... Un oratoire fut cr64 pour les
quelques abbes, la chapelle fie devant r6unir grands et petits
que pour les offices du dimanche et pour certaines solennit6s. Un refectoire 4galement groupa les abbes seuls. C'Utait
deja un resultat. On ne put eviter un melange pour le reste.
Plus tard, lorsque un Petit S6minaire sera construit tout a
c6te, la separation sera plus effective.
Cette construction d'un Petit Sminaire, on en sentait la
necessit6. Le bAtiment 6tait vraiment trop insuffisant pour
recevoir des eleves plus nombreux ; on le voulait plus adapt6
aux legitimes realisations modernes de 1'hygiene et d'un
confort raisonnable !
Ces esperances faillirent se r6aliser rapidement ! Mgr
BessiBres s'etait vite rendu compte des difficultds d'agrandissement sur ce terrain en pente, encercl6 de toute part. II
ne lui avait pas echappd qu'il fallait un bAtiment plus spacieux. Une heureuse affaire vint combler ses dsirs. II put
acheter une propriete de trois hectares environ a deux kilometres de Constantine, A Sidi Mabrouck. LA c''tait 1'espace,
la campagne, un terrain uni et vaste ! On Btait au mois de
mai 1923. II1 fut decid6 qu'on batirait A cet endroit le Seminaire. Un plan fut 6tudi6, elabor6, approuv6, et les travaux
devaient commencer au mois d'octobre suivant. Quant aux
bitiments du faubourg d'El-Kantara, ils avaient dej&A 6th
reserv6s pour y loger l'Ecole Jeanne d'Arc, encore plus mal
partag6e dans ses Iocaux. Les vacances survinrent. On 6tait
plein d'esperance... Helas ! les conduites de Dieu ne sont pas
celles des hommes. Mgr BessiBres 6tait pari en France : il
ne devaitsplus revenir. Un mal subit le terrassa, alors qu'il
prdchait une retraite aux Petites Sweurs des Pauvres, A Aixen-Provence, quelques jours avant son retour en Alg6rie. On
ramena sa d6pouille mortelle, la premiere que le diocese
recevait de ses &v4ques, et elle fut placee dans la crypte de
la basilique de Saint-Augustin, A Hippone, ou reposent d6sormais les eveques du dioc6se.
Ce prelat v6nedr disparaissait, sans avoir vu grandir
son oeuvre. II s'y 6tait donn6 avec un d6vouement aussi
eclair6 qu'inlassable ! Que ne fit-il pas pour la r6aliser durant son trop court 6piscopat ! A sa mort, il laissa A son cher
86minaire tous ses biens materiels. 11 lui laissait aussi
1'exemple d'une vie apostolique pleine de bonte et de vaillance. Le S6minaire garde son souvenir, et chaque mois une
messe est ce6lbree en reconnaissance de ses bienfaits.
II eut pourtant la consolation et la joie - on le devine
-- d'ordonner en cette ann6e 1923, peu de mois avant sa
mort, deux nouveaux pretres sortant de son Seminaire ?
Certes, ce n'6taient pas des a Eliacins v "qui avaient grandi
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dans ses murs : il faudra encore des annees pour arriver a
ce r6sultat : mais ces abbes avalent acheve leur formation
dans son Seminaire, et c'etait assez pour saluer deja l'aurore d'une nouvelle g6enration de pretres qui allaient venir
au secours des veterans du sacerdoce, heureux de les accueillir dans leur rang (19).
MONSEIGNEUR THIENARD ET LE SEMINAIRE
(1924-1945)
La vacance du diocese, cette fois, ne fut pas de longue
dur6e. Le 21 f6vrier 1924, Mgr Emile Thi6nard, auparavant
archipretre de la cathedrale, a Alger, 6tait nomm6 au siege.
de Constantine. II arriva vers le milieu du mois de mai. On
a vu les esperances que son pr6d6cesseur avaient congues
pour son Seminaire. Les travaux n'avaient pas 6t6 ent.repris,
respectant cet adage a Sede vacanie nil innovelur ). Durant
les mois qui prkcederent son arrivee, Mgr Thienard avait
ete mis au courant de ces projets et du plan 6tabli. II a
raconte, plus tard, combien on le iflicitait deja de ce qu'il
allait avoir un diocese plein d'esperances. Un beau s6minaire surgirait, source de vocations pour son diocese. Aussitet arriv6, il 6tudia la question. C'etait vraiment bien ; mais
oil 6taient les fonds, les ressources necessaires pour ces
Lonstructions ? Une souscription avait 0te ouverte, et les dons
affluaient. Mais lorsqu'on chercha les fonds stables, ce fut
une deception ! Mgr ThiBnard a redit dans la suite a ses
pretres, dans ses entretiens lors des Retraites eccl6siastiques,
quels furent ses espoirs et ses deceptions envers son seminaire. A son arriv6e ; comment il ne trouva qu'une somme
modique d'a peine un millier de francs dans la caisse dcstin6e au S6minaire, et des lors l'impossibilite de faire face
k de telles d6penses en perspective ! II paraitrait que Mgr
Bessieres comptait sur une avance g6enreuse pour commencer les travaux, mais on ne sut d'oh devait venir cet
espoir.
En de telles corijonctures, Mgr Thi6nard jugea prudent
de ne pas se lancer dans cette entreprise. La necessit6 d'agrandir le S8minaire en construisant un autre bAtiment
s'imposait pourtant. Il y avait A la suite des locaux actuellement construits un terrain jug6 satisfaisant : la serait le
Petit Seminaire. Situ6 a c6th du Grand, il b6n6ficierait des
installations existantes pour une part, et il aurait, aulant que
possible ses locaux approprids, plus vastes et plus nombreux.
Des le mois de septembre, on commenga les travaux. Le
27 novembre 1924, Mgr ThiBnard b6nissait la premiere
pierre de ce nouvel 6difice. C'tait 4 pareille date que, six
ans auparavant, son pred6cesseur ouvrait son s6minaire.
Mais un 6vMnement devait faire de cette date du 27 novem(19) On trouera dans 1'Bcho d'Bippone a partlr de 'annde 1918, blen
des renselgnements sur l'urore de Mgr

Beaslbres.
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bre une date & jamais memorable dans l'histoire du S6minaire.
Le terrain sur lequel s'accomplissaient les travaux 6tait
un terrain en d6clivit6, en bordure d'une route assez fr6quentee. On clOtura done la propriete par un gros mur en
pierre, tres 6pais, long d'une vingtaine de metres, et haut de
plusieurs metres. On combla la d6clivite, pour en faire une
cour de recreation, avec la terre de la colline, nivelee en vu.e
des constructions. Et voici qu'il arriva que, par suite de
pluies abondantes, sous la pression de ces terres encore fralches, l'immense mur c6da et s'6croula dans toule sa largeur.
Or, c'etait un jeudi, vers le debut de la matinee. Les pierres
roulerent sur cette rue frequent6e par des enfants et m6me
dans les jardins d'en face ! Il n'y eut aucun accident, mais
l'6motion avait ~te grande, on le congoit ! Et c'etait le jour
de la fete de la Medaille Miraculeuse, 27 novembre ! Mgr
Thienard y vit, A juste titre, une protection de Marie Immacul6e ! Aussi, chaque annee, celebra-t-il une messe d'actions de graces et rappelait-il avec emotion cet Auwnement
II aimait a passer cette fete du 27 novembre dans son seminaire. Et dans la suite bien des inaugurations eurent lieu
en cette m~me date.
Le Petit SBminaire requt ses dlves en octobre 1925. On
ne saurait nier que c'etait un progres, en songeant aux installations primitives. On ne peut que regretter la situation
des lieux ne permettant pas la possibilit6 d'agrandiasements.
Apres plus de vingt annies, le batiment est rest6 le meme,
sauf de 16g6res modifications a l'interieur poui permettre
de recevoir une dizaine d'eleves de plus. Leur nombre ne
peut d6passer la cinquantaine et c'est trop peu pour le reclutement i Quant A la propriete de Sidi Mabrouck, elle connut de ce fait un abandon relatif, dfl A la distance et A l'incertitude de sa destination. On l'utilisa, dans la suite, comme
noyau d'un centre paroissial appel4 B une importante expansion.
A partir de 1925, Phistoire materielle, si l'on peut ainsi
parler, du S6minaire, consistera en des ameliorations partielles que les circonstances contraindront A crier. Un Blage
surmontera le batiment central du Grand Seminaire, en
1930, pour donner des chambres aux abbds et une situation
materielle plus favorable, lors des exercices des Retraites
ecclbsiastiques. On verra s'ajouter une aile par ci, une.construction par l. Ce sera un v6ritable batiment qui surgira
de terre, en 1936, presque le long de 1Eglise, donnant asile
A une Communaute de Religieuses, taut d4sir6e, pour l'entretien du Sminaire, en meme temps qu'il sera l'occasion
d'appreciables et heureuses transformations dans les locaux
si importants de la cuisine et de la d6pense. Enfin, juste
avant la guerre - que la Providence en soil remerciee d'autres locaux (cave, salle de douches, pr6au, chambres
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d'h6tes), compl6teront la s6rie de ces constructions, tandis
que I'ornementation de galeries et de colonnes contribueront a donner au Grand Seminaire un aspect plus agrdable et
une utilit6 qui s'imposait !
II fallait bien des ressources pour tout cela ! On ne dira
jamais assez combien Mgr ThiBnard se ddpensa pour les
trouver ! Dans ses tournees pastorales, c'etait la pensee de
son cher Seminaire qui lui suggerait ces paroles que sa bonth
savait si bien faire aller droit au cour. Comme il exprimait
sa joie, au retour de ces randonn6es, pleines de fatigues, certes, mais dont il rapportait, avec la satisfaction d'un accueil
partout bienveillant, des dons et des ressources pour son
euvre I Comme il suivait ses progres ; inquiet de ses necessi8ts, prudent dans les exigences qui 1'assaillaient parfois, mais toujours prdt a contribuer h son essor, pour le
bien du diocese 1 .
Une de ses principales ressources Btaient les kermesses
du Seminaire ; vraies manifestations de devouement et d'ingeniosit6, il savait y int6resser tout le diocese, sugg6rant des
dons et des services de toute sorte. IA encore, il ne menageait pas ses encouragements et ses efforts. G'dtait dans les
locaux memes du 86minaire et dans les cours que se deroulaient oes manifestations ; I'idee 6tait heureuse, car elle
supprimait tout ce qu'il y aurait eu de trop mondain, et leur
gardait un caractere de reserve, tout en attirant les sympathies et les bourses. C'Gtait A la fois faire connaltre le S&minaire, et donner lieu A une bonne action, tout en mWlant
I'utile & d'agreables divertissements. Sans doute, c'1tait pour
le calme du S6minaire une entorse bien dangereuse ! La
preparation n'allait pas sans quelque remue-m6nage ; le
pauvre materiel qui en faisait les frais en sortait avari6 !
Mais c'ltait aussi Poccasion de mettre A profit le d6vouement des s6minaristes qui se donnaient avec joie et entrain
dans ces journees, non sans r&evler des talents d'organisateurs et parfois d'artistes remarquables. Et cela compensait
un peu l'accroc fait au reglement en ces jours ! Mgr Thi6nard ne manquait pas d'etre present, interrompant ses visites pastorales - mais ne faisaient-elles pas partie de ces
allant de comptoir en comptoir, remerciant, f6visites ?licitant, heureux m6me de participer aux divertissements,
heureux de la joie universelle, mais plus heureux de voir
combien son ceuvre 6tait aimee de tous, et trouvait ia un aliment de conservation et de prosperit6...
C'est done dans ce cadre, moins grandiose que celui de
Sainte-H6l6ne, moins proportionn6 que celui du faubourg
Lamy, que se d6roule la vie du Seminaire, vie de preparation au sacerdoce. De cette pr6paration, 1'Eglise a fix6, ellememe, surtout pour'le Grand S6minaire, les principes et les
m6thodes. Elles se r6sument dans ces deux principales ver-
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tus : la pi6et et la science. PrMtres et savants sont l'hoaneur
du sacerdoce et de 1'Eglise.
La piktk a done sa place, et la premiere, comme il convient, dans cette vie. Elie est profonde et serieuse, faite de
convictions kclairees et solides, pour pouvoir se developper
et se manifester, meme en dehors du cadre necessairement
r6gl6 de la vie du Seminaire ? Elle est entretenue par ces
manifestations exterieures non moins necessaires et utiles i
son developpement, et qu'elle trouve dans des traditions respectables et qui n'ont rien perdu de leur valeur. Chaque S6minaire a son oratoire et ses exercices journaliers appro'pries au degr6 de formation. Mais la chapelle du Petit S6minaire - qu'on voudrait plus belle et plus apte aux c6r6monies liturgiques - r6unit grands et petits le dimanche et
les circonstances solennelles, et cette union des ceurs et des
voix, dans ce contact que les conditions materielles rendent
necessaire, n'est-elle pas une aide A la priere fraternelle ?
Il y a surtout ces touchantes c6ermonies des ordinations qui
viennent rappeler aux abb6s deja dans le sanctuaire et proches de leur appel dffinitif la necessit6 d'une preparation
plus intense, tandis que pour les jeunes c'est l'id6al du sacerdoce, lointain encore, mais entrevu avec ses-beautks et
ses fonctions sublimes. ideal qui demande une preparation
longue et laborieuse dans l'acquisition des vertus sacerdotales. II n'est pas jusqu'a ces ce6rmonies pontificales, oh le
seminaire, comme il convient, a sa place d'honneur et de
service pros du Pontife, chef du diocese, et qui contribuent
A entretenir par leur pompe et leur magnificence, l'amour
dc la liturgie et le respect de la hi6rarchie sacr6e.
Quant A la science, cultivbe dans le Grand S6minaire,
conform6ment aux prescriptions du Droit canonique, elle est
aussi enseignee dans le Petit Seminaire, repondant au caractore de l'OEuvre et adapt6e aux exigences des programmes
officiels. Les programmes ne le cedent en rien A ceux de
I'Etat dans les cours secondaires. Malheureusement l'enseignement primaire est trop n6glig6 dans ce pays, et ce
manque de preparation se fait sentir dans les 6tudes. La
cause en est, sans doute, dfe A ce melange de races si
diverses, A des organismes encore trop primitifs, au temperament des individus, aux influences du climat et aux
conditions materielles peu favorables & des 6tudes
approfondies.
CONCLUSION
Une statislique. - II est interessant, a la fin de ce rapide apergu de l'histoire du S6minaire, de montrer les resultats obtenus, durant la p6riode qui va de 1918 A 1947.
Le Grand SBminaire retrouva A peu pres son effectit
d'autre(ois. Le nombre des abbes, de sept A huit les premieres ann6es, atteignit d'une maniere g6nerale, sauf ces der-

-

199 -

nitres annOes, le chiffre de vingt a vingt-cinq ; il fut meme
de trente, en I'annee 1930.
Quant au Petit SBminaire, le nombre a toujours d6passe
la quarantaine et ces dernieres annees la cinquantaine. II1
recevrait beaucoup plus d'le6ves, si la place le permettait.
Mgr ThiBnard eut la j6ie d'ordonner, chaque annee, de
deux & trois pretres, parfois cinq et une fois sept prAtres !
D'oI viennent ces vocations ? On a vu qu'autrefois, A SainteH~lene, les cent soixante prAtres ordonnes 6taient des vocations dej& formees qui venaient d'autres dioceses. Le Petit
Seminaire n'en fournissait pour ainsi dire pas. Durant cette
Iroisieme periode de son existence, il y eut vraiment un
Petit S6minaire et, on va le voir, un.peu moins de la moiti6
des pretres ordonnes furent des S&minaristes ayant recu
toute leur formation dans ce Petit Seminaire. Certes le rendement ne r6pond pas ou m6diocrement aux efforts et au
d6vouement des maitres : les r6sultats sont trop souvent
ingrats. Chaque ann6e les rentrdes sont nombreuses (il y en
a eu vingt-trois cette annee) ! Mais les sorties ne sont pas
moins nombreuses aussi. Les classes superieures comptent
bien peu d'616ves et & peine quatre ou cinq passent au
Grand Seminaire. Combien on desirerait un recrutement,
choisi certes mais elargi, et au milieu de conditions plus
favorables,'permettant de recevoir un plus grand nombre
d'eleves. Leur influence serait plus bienfaisante pour les
vocations sacerdotales !
Mais laissons parler les chiffres. Bien que toujours
arides, ils ont pourtant leur eloquence.
Pour le Grand Siminaire': de 1918 & 1947 : quatre-vingtun abb6s sont entres directement au Grand Sminaire
venant d'autres dioceses on peu s'en faut, mais done d6ja
form6s. Sur ce nombre : trente-huit ont Wtd ordonnes pretres
- cin sont actuellement en voie de le devenir. C'est done
trente-huit qui n'ont pas pers6ver6 ou ont Wte empech6s
d'arriver au sacerdoce.
Pour le Petit Siminaire : toujours de 1918 d 1947:
quatre-cents 616ves sont rentr6s au Petit Seminaire - vingthuit seulement ont. 0t ordonnes pretres - cinquante-six sont
actuellement presents - C'est done trois-cent-onze qui n'ont.
pas persevere.
Ainsi sur soixante-six pretres ordonn6s durant cette
periode, un peu plus de la moitie ont Mte des vocations deji
formees et entrees directement au Grand S6minaire - un
pen plus de la moitie ont regu leur formation entierement au Petit Seminaire puis au Grand.
Unie statistique des pretres du diocese, etablie en I'annee
1946 A l'occasion d'un Congres du Recrutement sacerdotal,
attestait qu'il y avait dans le diocese de Constantine quatrevingt-neuf pr6tres savoir : neuf pretres de soixante-dix &
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quatre-vingts ans - dix-neuf de soixante a soixante-neuf
ans - onze de cinquante A cinquante-neuf ans. C'est done
cinquante pretres environ qui viennent de ce Seminaire, le
diocese en ayant deja perdu une quinzaine par suite de
d6part ou par la mort Chaque annie voit disparaitre des
pretres, et chez d'autres les forces vont rapidement declinant ? C'est toujours le cri de d6tresse a operarii pauci *
qui prend une acuit6 combien plus douloureuse apres les
ev6nements de ces dernieres ann6es, et que 16 diocese fail
entendre A son tour, en suppliant le Maitre de la moisson
d'envoyer des ouvriers cc ut mittat operarios in messem
suam I )
Vers l'avenir. - Le 21 octobre 1945, apres une couhe
maladie, Mgr Thienard etait ravi a l"affection de ses pretrcs
et de son diocese. Une de ses dernibres joies fut de voir la fin
de cette triste guerre (1939-1945), et le retour de ses pretres ,
mobilises, hblas ! pas tous. La mort lui en avait enlev6 cinq
et bientdt un sixiime, tous des jeunes et espoirs du diocese !
A la Retraite ecclsiastique, quelques semaines avant sa
mort, tous ses pretres lui donnaient un temoignage touchant
de leur affection en cel6brant ses noces d'or sacerdotales,
ainsi que celles de son venere Vicaire g6neral, Mgr Bats. Ce
dft etre une douce consolation pour le cceur de l'6veque, en
pr6sence des difficultes que les funestes 6v6nements de ces
dernieres annies avaient accumulees. Son 6piscopat avait
dur6 vingt et un ans L'histoire dira sans doute, tout ce qu'il
a fait pour le diocese ; le Seminaire n'oubliera pas tout ce
qu'il lui doit. II l'avait trouv6 encore dans les langes : il le
laissait grandi et prospere, avec une situation materielle,
qui si elle ne repond pas encore aux exigences actuelles ni
a celles de l'avenir, lui permet neanmoins de continuer a
se developper, parmi les ruines qui ont affaibli tant d'autres
ceuvres.
Certes, il I'aimait, son S6minaire ! C'utait Pobjet de ses
sollicitudes : on a essaye de le montrer. II aimait a y venir,
et souvent, non pas comme superieur supreme, ou pour des
fonctions sollennelles ; mais pour se retirer dans les appartements qu'il s'etait lui-meme amdnag6s, pres de I'oratoire
du Grand Seminaire. LA, disait-il, c'btait le calme et le
recueillement, loin des tracas des affaires et des visites qui
venaient bien parfois le trouver jusque dans cette solitude.
Mais il se plaisait dans ce milieu du Seminaire, et parmi les
directeurs et professeurs, oh il cherchait un delassement et
A la fois un repos dans ses fatigues et soucis. Comme l'on
etait edifl de sa pi6ts simple et profonde : lorsqu'il parlait
de ce sujet, l'exemple etait encore plus convaincant que ses
paroles ! II montrait une paternelle bonte, et une charmante
simplicit6, voulant que sa presence ne modifiTt en rien le
reglement du S6minaire, et ne desirant Wtre consider6 malgre les 'gards et le respect dds A sa dignit6 - que
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comme l'un des directeurs ou professeurs de son S6minaire ! II s'abandonnait volontiers dans ses conversations,
mais avec une reserve qui ne lui fit jamais prononcer des
paroles contre qui que ce soil On devinait ses peines, ses
angoisses parfois, les craiites mimes que lui ont toujours
inspirees les fonctions de sa charge : mais tout cela 6tait
domin6 par le souci de faire du bien a tous ceux qui l'approchaient et de contribuer au bonheur du diocese. Quand
les 616ves 6taient r6unis autour de lui, c'6tait vraiment le
Pere, heureux de voir ses enfants ; et ses recommandations
pourtant toujours simples, allaient au cceur, tant elles 6taient
l'expression sincere des sentiments paternels qui l'animaient Le S6minaire ne l'oubliera pas, et saura profiter de
ses conseils et de ses exemples.
Bien des mois se sont passes depuis la mort de Mgr
ThiBnard. La vacance a Ut6 longue. La vie du Seminaire a
continue, sous la houlette non moins paternelle du Vicaire
capitulaire, Mgr Bats, conseiller et ami de Mgr Thi6nard,
durant son long 6piscopat On attendait non sans impatience
le nouveau chef que la Providence alfail designer.
Osera-t-on dire que la Providence a g&t6 le Seminaire
en lui donnant un Pere - tous les Wveques sent peres pour
leur SBminaire - qui connait bien cette vie de formation sacerdotale, pour y avoir enseign6 les sciences eccl6siastiques,
la beaute des c6ermonies sacr6es, et avoir
avoir contribue6
pris part aux soucis des difficult6s matsrielles d'une mouvre
si importante. Que Dieu donne un long et fecond episcopat
a Mgr Duval, I'actuel 6vdque de Constantine.
Marcel LEFRANgIs.
PANAGHIA CAPOUL
NOTES D'HISTOIE ..

Achat. Transfert. Confiscation -et Recouvrement
de la propriet6
N.-B. - La prdsente relation sera presque entirement
composde d'apres l'Histoire de Panaghia-Capouli, en deux
grands registres de plus de trois cents pages que M. Poulin
a tenu soigneusement d jour et pris soin de faire calligraphier depuis 1905 jusqu'd sa mort (1928), et que M. Euzet a
continud depuis. M. Euzet, arrived Smyrne en 1892 est un
ldmoin de la prenmire heure, qui a suivi avec inLtrdt cette
Hisloire vraiment passionnanle.
Le nom mdme de Panaghia n'apparaft pas pour la premijre fois dans les Annales. En 1921, page 684, on trouve un
rapport succinct de M. Poulin au Pere Verdier, sans aucun
mot de recomn.andatiion, insegr li comme par hasard et 4
contre-ccur, ce dont M. Poulin a beaucoup souffert, car it
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sentait vivement cette indiffdrence pour ne pas dire ceite
hostilitd sourde. It y a pu lire plus lard, Annales 192M6page
342, le comple rendu d'un petit p*lerinage, maigre consolation pour lui. Mais it ett Widsingulibrement riconford, s'il
avail pu lire, Annales 1942, page 140, le a Testament mde
noire regreltd confrere, M. Parrang.
Panaghia-Capouli est situ6e aux environs d'Ephese, a
deux bonnes heures de marche, dans la montagne, A une
altitude de quatre cent cinquante-cinq metres. Ephese, depuis des si6cles, n'existe plus qu'a l'etat de ruines. 11 n'y a
plus, a proximit6, qu'un petit village qui porta longtemps
le nom d'Ayassolouk, forme turcis6e du grec Aghios thlologos, en souvenir de saint Jean, et s'appelle maintenant Seldjouk (alphabet turc : Selcuk), nom de I'1mir dont les descendants, les seldjoucides, ont conquis cette partie de 1'AsieMineure. Seldjouk est une station de chemin de fer de
Smyrne-Adin, etc., A soixante-dix-sept kilometres de Smyrne. Duree minimum du trajet : une heure trois-quarts.
Panaghia Btait completement ignoree des voyageurs jusqu'a la d6couverte qui en fut faite en juiilet 1891. 'est ainsi,
par exemple, que Charles Texier qui, il y a bien un siecle,
parcourut toute cette region A pied ou a cheval, pour bien
documenter son livre classque, Asie Mineure, place le bois
sacr6 d'Ortygie non pas & Arvalia (qui est tout pros de Panaghia), comme Pont fait depuis la plupart des archeologues, mais beaucoup plus au sud, en un site. qui lui parait
asses conforrae A la description d'Ortygie par Strabon.
Les d6tails de la dkcouverte sont racontos tout au long
dans la brochure Panaghia-Capouli ou la Maison de la
Vierge pres d'EphIse, 1896. Bref, des que I'on eut constate
avec le plus grand 6tonnement, mais aussi avec la plus
grande certitude combien le site de Panaghia-Capouli correspondait A la description que 1'on avait sous les yeux dans
Ia Vie de la Vierge d'aprbs Catherine Emmerich, d6s le mois
d'aott 1892, bien avant 1'enquete canonique pr6sidee en d6cembre par Mgr Timoni, archevdque de Smyrne, persuad6s que 'on etait d'avoir trouv6 ce que 1'on cherchait, on se
disait les uns aux autres : a Comme ce serait beau si nous
avions cela ! , Et 'on ne pensa plus qu'& s'en assurer la
propri6et, afin de pouvoir y faire en toute tranquillite des
recherches et meme des fouilles.
A. - L'achat. - Pour avoir, il fallait acheter. Mais tout
d'abord, acheter avec quoi ? La Maison de Smyrne n'6tait
alors (comme aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs asses
difflrentes) riche que de dettes. Un emprunt meme 6tait impossible dans ces conditions. Et la Maison-Mbre n'aurait jamais (et avec .raison), autoris6 un tel surcroit de d6penses.
6 Cependant, 6crit M. Poulin (Reg. 1, p. 40), Dieu qui
voit et prepare de loin les choses, avail fris sein de placer
sur notre route une de ces dmes Jprises du bien et du beau,
dme grande, dme divoude, aussi ardente que pieuse et gd-
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ndreuse, la noble SWur Marie de Mandat-Grancey. C'est elle
que Dieu destinait d tdre la Providence terresire et comme
la Mere de Panaghia-Capouli.t
Au premier mot qu'elle entendit de l'opportunite d'acheter Panaghia, son coeur s'ouvrit tout joyeux. Le temps seulement de s'assurer qu'elle aurait, au jour voulu, les fonds
necessaires et elle r6pondit : Achetez ! Disposer des fonds
necessaires, condition sine qua non, mais ce n'6tait pas tout.
Restaient a vaincre d'autres obstacles qu'il paraissait impossible de surmonter. La situation mdme de Panaghia, pres
de la mer, sur une hauteur qui en fait un trWs beau poste
d'observation, semblait devoir en empdcher la vente a des
6t angers. Et puis, quel Btait le propri6taire ? A qui s'adresser ?
Nos deux confreres, M. Poulin et M. Jung, accompagnes d'un ami, M. Binson, de la Rdgie des Tabacs, a la fois
interprkte et ndgociateur, partireut de Smyrue pour aller
aux informations (ianvier 1892). , A peine 4lions-nous installis dans le train (Reg. 1, p. 41), commengant ddja d parler
de noire affaire que ia portiere s'ouvre et un monsieur en fez
(coiffure turque d'autrefois), de bonne mine, jeune encore,
entre dans le compartiment. Ainsi nous devrions garder le
silence enire nous sur les plans que nous avions A combiner.
On ne pouvait cependant pas dire a ce monsieur : allesvous-en I Nous echangedmes un coup d'eil rdsignd et nous
primes notre mtal en patience I
M. Binson vo'flui savoir au moins a qui I'on avait affaire. Apres qt•uiques minutes de silence, il offrit une cigarette & 1'6tranger qui l'accepta poliment. a Vous allez bien
loin, monsieur? dit alors M. Binson.
- Jusqu'd Scala-Nova (1).
- Vous dies peut-dire de cef endroit ? reprit M. Binson.
- Non, non, mais j'y travaille depuis quelqjie temps.
pour le comple de M. Missir, de Samos. ..
- Oh I nous le connaissons bien ; il est notre ami.
Sur ce, la glace 6tait rompue et 1'entretien continua,
amical et familier. On en vint aux potins de Scala-Nova.
a Oh I dit I'6tranger, il se plaide actuellement d Scala-Nova,
une curieuse affaire. Ephese et le territoire environnant appartiennent moilid d un vieux richard ture qui demeure &
Arvalia et que l'on appelle le bey d'Arvalia, et moili6 d un
sien neveu, le tout par indivis. L'oncle est un vieux ladre et
une vieille canaille. Le neveu n'est pas moins canaille que
lui, avec cette difference qu'auiant l'oncle est avare, autant
prodigue est le neveu. Pour payer ses delies, it a emprunti
deux mille livres turques au vieuxi Le vieux a bien voulu
(1) Modete port de mer (echelle) qul, depuis des stlcles, a remplac6
telul d'Ephtse. Les Turcs 1'appellent Kouchadassf (Kusadast), le aux 01seaux. II est facile de devlner pourquol. A quelque distance du rivage se
dresse un rocher formant Hot. couronne par une forteresse ancienne oa
nichent de grands olseaux noirs (corbeaux) qui tournolent lncessawment
au-dessus des murs en ruines.
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preter au jeune, mais comme it se difiait, il a pris hypothi
que sur la part de propridet .du jeune. Or, aujourd'hui,le
vieux a besoin d'argent. It rdclame done au jeune les deux
mille livres ou sa part de propriMet. Et voilA comment its en
sont a se disputer. )
Tout en devisant ainsi, on 6tait arrive A Ayassolouk.
a O-Providence I ecrit M. Poulin. Ce monsieur dont nows
avions tout d'abord presque maudit la presence, sans s'en
douter le moins du monde, venait de nous rdveler ce qu'il
nous importait le plus de connailre. Nous savions tout sans
avoir eu a ddcouvrir nos personnes et nos projets. Nous n'avions plus, dans ces conditions, qu'd nous rendre chez le
bey d'Arvalia I ((Reg. 1, p. 42.)
Nos trois voyageurs prirent la voiture publique pour
aller d'Ayassolouk a Arvalia, petit village, A vingt minutes
de la route qui mene a Scala-Nova. Un violent orage les retint quelques heures dans un cafe au bord de la route. Mais
ils purent arriver au but de leur voyage.
Plutdt qu'un vrai village, Arvalia 6tait une petite colonie appartenant a un seul proprietaire, celui precisement
que l'on cherchait. 11 s'etageait A l'aise sur une large montes
qui aboutit A la montagne mdme et au chemin de Panaghia.
A gauche, une rangle de petites maisons (2), toutes semblables, et un espace entre chaque maison. Dans chaque maison, une famille turque au service du bey. A droite, des
jardins, des vergers et, au bout, la maison du bey, qui se distinguait des autres par la hauteur et les amples dimensions.
Entre les deux, une espece d'avenue qui allait jusqu', la
plaine. Au sommet de cette avenue, une fontaine qui alimentait abondamment tout le village.
Le bey nous recut, continue M. Poulin, au premier, dans
une chambre asses grande, simple comme ameublement,
mais Itrs propre. Cheminde d l'extrdmild avec vne tongue
natte devant le foyer. A l'angle de la cheminde, un sofa. Le
bey s'accroupit sur la natte. M. Binson, en bon politique, en
fit autant. Et moi, aznsi que M. Jung, en notre qualitd de
barbares, nous primes place sur le sofa. Une bonne lampe
dclairait la salle. Un bon feu pitillait dans l'dtre (on etait en
janvier).'
Nous laissdmes d M. Binson le soin 4e faire les presentations. Nous 4tions des papas francs, des okoumouche (lettrds), des savants. M. Binson, nous accompagnait par amilid. Le bey, tout en exprimant son regret de ne pouvoir parler avec nous de science et de sagesse, alluma une longue
pipe, M. Binson prit un cigare et la conversation s'engagea.
On aurait dit (Reg. 1, p. 43), d voir ce vieux ture, avec sa
grande figure d demi-dclairde, calme, grave, impassible, son
long tchibouk, lant6t en main, iantdt aux l8res, un vieilhlrd
d'un autre dge, non pas le Nestor d'Homhre a la faconde in(2) Toutes ces malsons out 4&6 d6truites par le fer et par le feu.
en 1922.
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tarissable, mais plut6t un pairiarche comme Isaac, comme.
Jacob, s'entrelenant gravement de choses graves avec les
hdies que Dieu lui envoie. 11 nous invita gracieusement d
souper. On apporte done aussildi un superbe poisson, vewn
le matin meme de Scala-Nova. a Voyez la Providence, dii
a le patriarche. Je ne savais pas, moi, que faurais ce soir
Sl'honneur d'avoir des moussafirs (hAles), mais Dietu e saa vail et il a inspird d un ami l'idde de m'envoyer ce poisson
" pour les bien trailer Il
Apres le souper, la conversation reprit de plus belle sur
L'excellence des temps anciens compares aux ndtres. Comme
elle se prolongeail sanis fin et sans rtsultat, M. Poulin fit
signe a l'interprhle d'aborder le sujet de leur voyage. Aux
premieres ouvertures, le bey prit un air plus sdrieux encore, il deoula gravement et en silence, puis, quelque chose
passa sur sa figure, comme un air d'olonnement. II demeura d'abord sans mot dire, rdflechissant. Tirant enfin la pipe
de ses levres, il rdpondit que c'dtait & voir. II ne disait pas
non. IL serait disposd. Mais il y avail des difficultes. II finit
par demander quinze jours de ddlai pour rdfldchir davantage. El rendez-vous fut fixd & Ayassolouk, le ii fevrier (3)
pour une rdponse ddfinitive.
Ce ne fut pas sans quelque impatience que l'on attendit
ce delai. Aussi au jour convenu, nos trois voyagours descendaient a Ayassolouk tandis que le bey de son c6te, arrivait
de Scala-Nova en voiture. En le voyant s'avancer sans empressement, avec quelque chose d'ennuy6 sur la figure,
(C mauvais signe ! ) se disait-on.
Eh bien ! quelle r6ponse ? Ce n'etait pas un refus, mais
il avait rencontre tant de difficults, qu'il ne pouvait actuellement donner une r6ponse ferme. a Si vous voulez revtnir
la semaine suivante, h pareil jour, peut-6tre serai-je plus
heureux ! ) On se raccrocha A cet espoir.
II fut done decid6 que l'on retournerait A Eph6se, mais
que M. Binson irait seul. Si la r6ponse 6tait favorable il
n'avait qu'A la rapporter. En cas contraire, sa mission dlait
d'aller, de voir, d'entendre, d'inlerroger avec suin, en un mot,
de flairer choses et gens, en fin limier qu'il etait, et de ne
pas rentrer sans s'etre rendu exactement compte de la vraie
situation.
M. Binson retourna done A Ayassolouk, d'Ayassolouk
a Scala-Nova. II vit le vieux bey, il causa avec les uns el
les autres, s'enquit-de la marche du proces, etc... Finalement,
-dans la dernibre semaine def6vrier il rapporta les renseiguements suivants. Le vieux 6tait reellement dispose A vendre, mais, embarrass6 dans son proces avec. son neveu, il
se voyait hors d'etat de faire quoi que ce soiL Done, necessit6 d'attendre l'issue du proces.
(3) SI M. Pouln n'a pas soungn6 cette date c'est sans doute qu'en cetemps-t naavalt pas encore Mt6linsrde da•s le rdvlalre Is fete de Notre-Dame de Lourde.
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En attendant, les fonds necessaires Rtaient arrives. El
la Sacur Grancey avait remis A M. Poulin un cheque de
quarante-cinq mille francs sur le Crddit Lyonnais. Raison
de plus pour presser M. Binson de conclure. c Monsieur Binson, rep6tait M. Poulin, ayez I'ceil ouvert et des que 'occasion se presentera, ne la manquez pas. )
Des la seconde moitie d'aoCit, M. Poulin apprit (il n'a
pas not6 comment) qu'une certaine entente s'ltait faite entre
I'oacle el le neveu, bien plus que tous les deux cherchaient
de Pargent a Smyrne. a Monsieur Binson, ils cherchent de
'argent, n'est-ce pas le moment favorable ? - Pas encore.
- En tout cas, veillez bien el ne laisses pas s'enfuir 'occasion. ,
Deux jours apres, M. Poulin, fatigu6 et malade, s'embarquait pour la Syrie. A peine 6tait-il parti que Smur Grancey et M. Jung se mirent a pres.er de plus en plus M. Biuson. ( II faut acheter, co4le que cotle, quels regrets iternelb
si d'autres venaient a nous enlever le morceau I
(
(Ibid.,
.p. 47.)
Sur ces entrefaites, M. Lobry, Visiteur, vint au collBge
de Smyrne faire l'interim en 1'absence de M. Poulin. II entra, lui aussi, dans le mouvement. Et I'on decida qu'il fallait
acheter, sans retard, quel que fit le prix.
M. Binson se remit done en campagne. II vit l'un, il vit
l'autre. II donna & celui-ci, promit A celui-lA. Vingt fois, des
difficultes meuacerent de tout rompre. On eut i payer une
quote-part au neveu pour le faire consentir i la vente, a
acheter le kaimakam (sous-pr6fel), le president du tribunal,
les conseillers, pour qu'ils acceptassent de contre-eigner le
contrat et de l'enregistrer, etc...
Quand M. Poulin rentra de Syrie, le 20 octobre, l'affaire
4tait engagee A fond et sur le point d'aboutir. Mais voici
qu'au dernier moment un obstacle se dresse. Alors, en depit
de son sang-froid, de son habilet6, de sa finesse, M. Binson
pensa tout perdu et ddsespera un instant. Cependant il se
ressaisit bient6t. II recommen-a les pourparlers, sema l'argent, et redevint maitre de la position. Enfin, le 15 novembre,
pour la saint Eugene, fete de M. Poulin, a huit.heures et
demie du matin, telegramme de Scala-Nova : a Bonne fete,
affaire terminde. B.soN. o On en etait pour trente et un
mille francs, chiffre rend.
Peut-dtre en se pressant moins, ajoute M. Poulin, en
bon Bconome des deniers, aurait-on pu, outre la quote-part
du neveu, economiser sur le prix de vente, davantage encore
sur les baschiches qui sent bnormes. Peut.-tre aussi, en attendant trop, on eit manque I'affaire et couru le risque de
voir passer Panaghia en des mains dtrang6res. L'achat etait
fait, voilk le principal, quant au reste, simple detail Foin
du detail en face du principal D (p. 48).
La propri6t6 ainsi acquise n'est pas mediocre comme
6tendue. Elle a une longueur d'Est en Ouest, d'environ deux
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kilometres, sur des largeurs de quatre cent cinquante, sept
cents, mille, douze cents et meme treize cents metres, ce qui
donne pres d'un kilometre pour largeur moyenne. La superficie totale est de cent trente-neuf hectares, chiffre rond.
II faudrait trois heures en plaine pour en faire le tour. Avec
les collines et les ravins, cinq heures seraient A peine suffisantes.
On a eu bien soin, au moment de I'achat, d'englober dans
la proprie16 tout ce qui semblait pouvoir donner lieu A recherches, le chAteau, la terrasse du Kara-Kaya (Noir Rocher) et du Bulbul-Dagh (Mout du Rossignol). Le BulbulDagh lui-mnme, puis le Kara-Chali (4), puis ia Tour des Cent
Gardes. Ainsi que la grotte qui se trouve au-dessous d'une
borne et qu'on nomme abusivement Grolte de Latone (Mere
d'Art6mis et d'Apollon). On a eu bien soin aussi de fixer
"dslimites f.en determinees, des ravins, des collines, des lignes droites de tel sommet A tel sommet. Toutes ces pr&cautions se suffisaient autrefois. Mais aujourd'hui que toutes les bornes ont disparu, il serait difficile en cas de contestation, de retrouver les limites premieres et encore plus
de les faire accepter. C'est ici le cas de repeter la reflexion
de M. Poulin citee plus haut : Foin du d6tail en face du
principal !
Au moment de libeller le contrat de vente et d'achat,
on demanda A Seur Grancey au nom de qui devait tcre
inscrite la proprie6t : a Voulez-vous au nor du Supdrieur
g9ndral 7 Du Visiteur de la Province 2 Du Supfrieur de la
Mission du Sacrd-Cmur ? - A mon nom ! , repondit-elle.
Quand on a eu le bonheur de connaitre la Sceur Grancey et de constater ce qui, en elle, sous quelques trompeuses
apparences de flertA nobiliaire, se cachait de rhelle et profonde humilitd, ce cri spontane : , A mon nom I ,, ne laisse
pas que d'ktonner un peu. Doit-on supposer qu'elle vit IA un
moyen de transporter, pour ainsi dire, ses fordts patrimoniales de Grancey (qui 6taient la source de ses revenus), sur
les montagnes d'Ephsse, afin d'en pouvoir jouir personnellement ? Supposition non seulement gratuite, mais certainement tout A fait fausse.
Mais sans doute il lui 6tait permis d'6prouver un sentiment de sainte fierth A la peiaee de pouvoir donner son
nom de famille a cet endroit b6ni qui, pour elle, cela ne
faisait aucun doute, 6tait celui ou la Sainte Vierge avait
passe ses derniers jours et qui etait done, A ses yeux, comme
le tr6ne terrestre d'oi elle avait pris son vol vers le ciel.
D'ailleurs, comme nous le verrons bient6t, apres quelques annees de cette 16gitime satisfaction, elle alla elle-meme
au-devant du sacrifice, en demandant avec instance qae fdt
opere un transfert qui mettrait en sirete l'avenir de Panaghia-Capouli.
(4) On a constumment tcril, par distraction sans doute, sur les plans
et alleurs, Kara-ChalU qul ne sinifle ren. Kara-Chall signlfe Noir Buasson.
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Quoi qu'il en soit, la nouvelle de cet achat fit du bruit.
M. Poulin a recueilli des a on dit n au sujet d'une souscription qu'auraient commencee les Orthodoxes de Smyrne,
afin d'arriver bons premiers. Chose asses invraisemblable
puisqu'ils ne connaissent que la tradition de Jerusalem par
Ieurs livres liturgiques. On comprend davantage l'6motion qui se produisit chez les musulmans. N'Btait-ce pas une
esphce de sacrilege que les Giaours (infldeles) eussent pu
acquerir, en terre d'Islam. une propriete de si grande 6tendue et situee en pareil endroit ?
On s'en prit au bey d'Arvalia qui avait vendu et on
lui fit des menaces. On s'en prit aux fonctionnaires qui
avaient favoris6, autoris6 ou signe le contrat, et ils furent
cass6s ou transf6ers. On s'en prit meme au MiidiAr (directeur de la Regie, qui etait intervenu pour faciliter la vente
et on l'envoya de Scala-Nova a Izmit.)
q On aurait bien voulu, crit M. Poulin (p. 49), s'en prendre au contrat. Que ne fit-on pas pour l'annuler. On alla
jusqu't faire peur au Sultan, en lui parlant de position strategique d'oil les Franpais observeraient le pays et le domineraient. Mais comme, d'une part, on ne voyatt ni bateau de
guerre, ni fosse, ni bastion, il fallut renoncer d cette machine de guerre. Comme, J'autre part, le contral dtait si bien
fail que Mahomet lui-m4me revenant de son Paradis n'aurait pu y rien rcprendre, force fut d'accepler d contre-caur
ce qu'on n'avait pas su empdcher et de se resigner au fait
accompli (1802). *
B.'- Le transfert. - Le 3 mai 1910, M. Poulin note :
« Grosse question. Le temps semble venu d'assurer d la famille de Saint-Vincent la propri~td de Panaghia-Capouli.
Prii M. Binson d'Ltudier la chose aupres des gens compdtents. B Cette grosse question avait AtWsoulevee depuis longtemps, sur les instances mgmes de Sour Grancey. Si I'on
avait attendu, c'est qu'on esp6rait pouvoir acheter encore
la colline entiere situee au delA du ravin, en face de la Maison de la Vierge. Ainsi nous n'aurions plus sur nous l'eil
dominant de quelque voisin et nous serions entierement
ches nous (5).
(5) C'est sur cette colline que M. Euxet entrevit, dAs le premier Jour,
une basllique en 1'honneur de la Vierge. On lui permettra de citer ce reve
d'un sonnet de Jeunesse, vieux de plus de quarante ans:

La Basique

A sour Orancey.
Dominant sl coline, harmotneuse et nlre,
Et sur ua' borizon de calme et de grandeur,
Dont rlmrmable azur avive la splendeur.
JO la Tols 3e dresser dans so robe de pierre
Noble portall svelte clocher, flehe leg1re,
De notre pur amour portez au del 1'ardeur
Et lot. Rosace, 4panouls dans la lumlure
De Marie, & nos yeux, Is grlce et la candeur.
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Mais il avait fallu renoncer a cet espoir. 11 n'y avail
done plus & differer. Informations prises, M. Binson r6pondit : o Moyen unique : transfert par vente (fictive). Mais
au nom de qui ? d'un 6tranger ? de quelqu'un des n6tres ?
On proposa naturellement le nom de M. Poulin. 1i y r6pugnait extrdmement, surtout A cause de son Age avanc6 (il
avait alors soixante-sept ans). Mais les gens competents insisterent. Chez les Grecs, lui disaient-ils, tous les 6tablissemeats sont au nom personnel de leur directeur. Sous la 16gislation actuelle (apres la R6volution jeune turque de 1909),
il n'y avait pas de moyen plus assure. Si done, en mettant
Panaghia A votre nom, on reussissait A y accoler, dans te
contrat, votre titre de Superieur, nous obtiendrions ainsi toute
la garantie possible, surtout avec consulat et ambassade derri6re nous. Que les Turcs, apres vous, plaident : Poulin, proprietaire, on pourra leur repondre : non, propri6taire, le Superieur.
((Reg. 2, p. 55.)
M. Lobry appuya la decision de ces Messieurs. El, comme
la chose 6tait pressante, M. Poulin dut ceder. II fut done
convenu, s6ance tenante, que P'on ferait un transfert par
vente (fictive) et que ce transfert serait au nom de M. Poulin, directeur de PEglise des Lazaristes, sujet frangais.
* DBs le lendemain, ii mai 1910, M. Lobry, alors pr6sent
b Smyrne, communiqua cette decision - la Sa ur Grancey
qui 'accepta aussildt. M. Binson fut charg6 de 1'ex6cution.
Par scs soins, le 12 mai, A cinq heures de 1'apres-midi, quaIre officiers du Konak se transporterent A 'Hopital francais,
pour entendre et recevoir le consentement des parties. On
r6ussit a introduire dans le contrat la bienheureuse formule:
Directeur de PEglise des Lazaristes, etc... Lecture faite, Soeur
Grancey et M. Poulin signerent comme parties contractantes, MM. Binson et Bouchet (6) comme 6moins. Les officiers
turcs contresign6rent et Pon pouvait croire que tout etait flni
D'autant plus que la piece fut enregistr6e au Konak sans
observation et que, de son c616, Armenak effendi (7) transmit A Scala-Nova l'ordre d'op6rer le transfert au nom de
M. Eugene Poulin, etc...Mais quand M. Vasilaki (homme d'affaires de M. Binson), presenta sa procuration A Scala-Nova
et les ordres formels du Konak de Smyrne, les employes
lui dirent tranquillement : a Laissez cela, c'est une affaire
qui ne se fera pas. - Et pourquoi cette affaire ne se feraitelle pas ? Nous sommes en regle pour tout. - En rggle, tant
Basllque superbe. 0 vision chbrle
H6Ias ! tu n'es qu'un r6ve et sans doute jamals
On ne pourra te volr en ces Ueux que J'almals.
Mais ton chant triomphal en 'honneur de Marie
Vlbrera dans aon mine, cher-d'ouvre lrreeL
Imp6rieux et doux comme un destr du cel. Septembre 1904.
(6) Notre confrere Jean-Marle Bouchet, decede an Bercean, 16 aril
.1038. Cf. Annales 139, p. 444-4.5, 1941, p. 44.
(7) Personnage offlclel, Directeur au Vilayet des affaires polluques, servant d'Intermedlatre entre les consuls et le Vail (gouverneur).
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que vous. voudrez, mais tenez ! , Et ils eurent la franchise
de me!tre sous ses yeux l'ordre secret venu de Constantinople, de n'opfrer aucun transfert en faveur d'ktrangers
(Reg. II, :p. 56).
M. Vasilaki ne pouvait en rester 1. I1 s'adressa a l'agent
consulaire de France & Scala-Nova. Tous deux s'en vinrent
chez le Kaimakarm qui se trouva bien embarrasse. N'osaat
avouer P'ordre secret venu de Constantinople il fut rdduit a
invoquer des pretextes. a Vous n'avez pas paye l'impot. Voici les recus. - Qui sailt si vous n'avez pas usurp6 sur les
terrains avoisinants ? - Cela n'a rien A faire ici, puisqu'il s'agit uniquement de transferer le titre tel quel. - II
faudra une enquite. ) Impossible de tirer de lui autre chose
Nos gens voulurent au moins qu'on leur donnAt par ecrit et
le refus el toules les pretendues raisons le motivant. Le Kaimakam ne put s'en defendre. 11 donna l'6crit demand6.
Fort de cet 6erit et de nos droits bien clairs, M. Vasilaki porta l'affaire au consulat de France, se refdsant a toute
enqu&le, inutile et dispendieuse et n'ayant d'autre but que
de trainer la chose en longueur. Elle traina cependant depuis
mai jusqu'en juillet. Enfin, le 19, au soir de la fete de SaintVincent (M. Poulin aimait beaucoup A signaler ces sortes de
coincidences), M. de Vitasse, gerant du consulat de France,
annonca que la question du transfert 6tait bel et bien r6glee.
Le vendredi 27 juillet, vers sept heures du soir, M. Poulin rentrait A peine d'Aydin que M. Binson etait sur ses talons, appo.rtant le titre de transfert. I1 avait coiot en tout
quaranle-huit livres turques, environ mille francs. ' II est
bien entendu, note M. Poulin (Reg. II, p. 57), que Scour
Grancey reste Seigneure et Maitresse A Panaghia, comme
avant le transfert, et jusqu'A sa mort (elle mourut le 31 mai
i915), le dit transfert n'ayant eu pour but que d'assurer la
proprite apres- la mort de Sceur Grancey et non de la d&pouiller elle-meme.
On apprit, A cette occasion, une rouerie du gouverncment jeune ture. II y a deux categories d'ordres : i l'ordre
public, pour la montre, et qui est de nul effet ; 2 l'ordry secret qui seul vaut Ainsi done, quand un consul va se plaindre au gouverneur de quelque subordonn6 : ulechek ('&ne)
dame le gouverneur : ou je vais I'arranger.tout de suite.
Tenez, devant vous ! n Et un t6elgramme des plus satisfaisants pour le plaignant est expedid aussit6t. Le subordonne
qui a Pordre secret, r6pond par des besoins d'enqudte. Et le
tour est jou6.
II est difficile de savoir jusqu'a quel point ce renseignement est exact. Mais on pent affirmer qu'il n'est point invraisemblable.
De toute faEon, le transfert obtenu de la maniere qu'on
vient de voir, avait dO se faire suivant toutes les regles, puisque le tilre de propriet6 au nom de M. Poulin. apres meme'
la suppression des Capitulations et malgr6 la confiscation,
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dent il faudra dire un mot, n'a pas 6t6 le moins du monde
conaeste au cours du proces que 1'on va raconter.
C. - Confiscation el recouvrement par voie judiciaire
- Lorsque M. Euzet revint a Smyrne comme Supdrieur, er.
octobre 1926, M. Poulin avail deja quatre-vingt-trois ans; de
plus il souffrait du diabite ; une crise recente avait failli
l'emporter, et cependant, lui, si soucieux de tout ce qui concernait Panaghia, qui toute sa vie a bataill6 pour une cause
qu'il avail faite sienne, ne semblait pas meme avoir l'id'e
de faire un testament.
Sans les exhortations pressantes de M. Jean Topuz (8),
ami des confreres et en particulier de M. Poulin qui lui
donnait toute sa confiance, il eut 6te certainement impossible de le decider.
II comptait sans doute, comme on l'a vu plus haut, sur
I'adjornction a son nom du titre de Directeur de 1'Eglise du
Sacie-Coeur, pour transmettre a son successeur la propri6t6
de Panaghia, oubliant que, depuis le trait6 de Lausanne et
les Capitulations abolies sans retour, tout recours aux Ambassades serait non seulement inutile mais encore d6sastreux.
11 se dcida enfin, le 23 octobre 1926, A derire tout entier
de sa main un testament (holographe) au nom de M. Euzet,
sous la dict6e de M. Topuz, qui se chargea de le faire notarier, afin de lui donner valeur 1Igale. Celte date du 23 octobre 1926 est a retenir. On en verra plus loin l'importance.
M. Poulin mourut le 8 mars 1928. On tarda quelque peu
&remplir les formalites n6cessaires pour une succession par
testament. Mais enfin, en 1931, vers la fin de mai, toutes difficultds 6tant aplanies, le Konak de Smyrne delivrait uie
piece donnant ordre au cadastre de Kouch-Adasi (ScalaNova), d'inscrire au nom de M. Euzet la proprieto de Panaghia-Capouli, a lui leguee par M. Poulin.
Muni de ce document, M. Euzet partit done le 26 mai.
accompagn6 de M. Aboulafia, lomme d'affaires retors, avec
1'espoir, pour ne pas dire la certitude, de rapporter dans sa
.poche, comme il disait, la Sainte Montagne, et cela, le soir
du mmine jour.
Vers dix heures, ils 6taient au Konak de Kouch-Adasi.
Les d6marches semblaient suivre leur cours normal, lorsque tout a coup, au moment m6me oi M. Euzet tirait de son
portefeuille les deux cents livres d'arrieres d'imp6ts qu'il
faudrait verser avant l'obtention du titre, un employ6 bienveillant vint avertir M. Aboulafla que l'on se trouvait en
presence d'une difficulte insurmontable : la propri6te de
Panaghia-Capouli 6tait inscrite au Trbsor (Hazind) depuis
1917. Comment pouvait-on la passer a M. Euzet, en vertu du
testament de M. Poulin, qui ne la poss6dait plus en 1926
(date du testament) ?
(8) Membre des Conterences de Saint-Vlncent de Paul. & SymyrnO. U est
mort AParis en 1946, Ag6 de quatre-vlngt-six ans.'
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Ici, une double parenthese. D'abord, comment exp:iquer cette confiscation ? 11 ne saurait lire question de desh&rence par abandon, puisque jusqu'en 1914 inclusivement on
avait sdjourna et travaill6 & Panaghia-Capouli. Ce fut done
tres probablement un fait de guerre par lequel 1'Etat s'Blait
approprid le bien d'un 6tranger belligerant.
Ensuite, si nous ouvrons I'Hisloire de Panaghia-Capouli
registre II, Ij. 188-189 : . Ma premiere pensee, ecrit M. Poulin dans une lettre au Pore Verdier, du 6 janvier 1926, pour
maintenir nos droits sur le domaine de Panaghia-Capouli,
6tait de faire directement appel a la Commission des bieus
etrangers ! Gardez-vous-en bien, me clama-t-on de toutes
parts, si vous ne voulez riveiller des app6tits qui commenceront-par vous d6vorer vous-meme ! )
Ah ! que ne suivit-il sa premiere pensee au lieu de B6der aux clameurs malencontreuses qui l'6tablirent dans cette
conviction inebranlable, qu'il ne fallait pas se montrer &
Panaghia, pour ne pas 6veiller 1'attention des Tures. (Gomme
si elle n'etait pas suffisamment 6veillee.)
Le.jour oh M. Euzet, en novembre 1926, accepta avec
empressement de conduire a Panaghia la respectable et regrettde Sceur Hannezo, ce fut un LoUe gen6ral. 11 est certain pourtant que si M. Poulin eut suivi sa premiere pensbe,
on aurait 6vit6 des frais considerables et les alldes et venues
qui vont dtre racontees (9).
Et maintenant, que faire en Tace de I'obstacle en apparenoe insurmontable ? 'Plut6t que de se resigner au fait accompli et de partir aussit6t, on resta toute la journ6e a
Kouch-Adasi, afin de pouvoir faire une reclamation au juge.
Le juge signifia au Cadastre d'avoir a s'abstenir de toute
operation sur la dite propri&t6 jusqu'A la sentence d6finitive.
C'6tait done bien un proces en regle qui commenqail. Le
soir de ce jour, sur les instances de M. Aboulafia qui voulait voir de ses yeux jusqu'a quel point la propri6te 6tait
didbel ou larla (montagne infertile ou champ cultivable),
distinction capitale dans ce proces, on decida d'aller sur les
lieux.
Partis de Kouch-Adasi vers deux heures, litteralement
par monts et par vaux, par des sentiers inexistants et dans
une direction connue du seul guide, aprb§ une marche A cheval de plus de trois heures, les deux voyageurs arriverent
enfin & Panaghia, ou ils he resterent que quelques minute,
car il fallait songer au retour, le temps de voir une d6solation qui faisait mal au ccBur.
Le retour eut lieu par Arvalia. Le trajet en montagne
fut ainsi beaucoup plus court, mais par contre la route d'Arvalia A Kouch-Adasi, avec ses innombrables lacets, parut
vraiment interminable, d'autant plus que les chevaux excel(9) Ou peut-Otre faut-1 crolre que d'autres ditfcult6 auralent surgI
et que M. Pouln, avert par une espece d'instinct propb6tique, eut ralso
de e6der t
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lents, mais peu habitues a la montagne, 6taient tu6s de fatigue. Pourquoi ne pas noter que des le d6but A la montee,
M. Euzet avait regu sur le cou du pied un violent coup de
pied de cheval qui ne 1'empecha ni de monter, ni de descendre (a pied), ni de continuer A cheval la longue route,
el qui, par une espkce de miracle, n'eut pas d'autre consequence qu'une cicatrice, souvenir visible d'une tres certaine
protection.
Seance du Ii juillet L'avocat du Tresor pretendit qu'en
vertu d'un article de loi, M. Poulin n'avait pas le droit de
16guer par testament a M. Euzet, une propriMii de ce genre
et que, par cons6quent, on ne pouvait reconnailre a M. Euzet
la qualit6 de legitime riclamant. M. Aboulafia, interloque,
demanda quelques heures d'6tude et de reflexion. Par une
bienvei2ance manifeste, le juge y consentil et accorda une
seconde seance, le mime jour, A cinq heures et demie. Pendant cet intervalle, le drogman-avocat (10) avait piocrd les
codes et repere les dates. Voici, en substance, sa plaidoirie.
a 11 est vrai que l'article invoqu6 se trouve dans l'ancien
code. Mais le.testament de M. Poulin a 6t• fait le 23 octobre
1926, alors que, depuis le 4 octobre de la mime annie, 6tait
entr6 en vigueur le code suisse oil ne se trouve pas rarticle
invoque par 'avocat du Hazind. z
La seance dura longtemps. Vers sept heures le juge fit
evacuer la salle pour delibdren Au bout-d'un quart d'heure
on rappelait M. Euzet pour lui communiquer la sentence du
Tribunal. Dieu soit b6ni ! celte sentence lui reconnaissait
le droit de r6clamant l1gitime.
Ainsi done, si M. Poulin, cedant aux instances qu"on lui
faisait, eut 6crit son testament, non pas un an, mais seulement vingt jours plus tot, le 3 octobre par exemple, I'article de I'ancien code, alors en vigueur, eut arritd net le proces. On a beau se defier de la mystique, il faul bien si l'on
veut Wtre realiste, admettre le fait brutal de coincidences qui
ne laissent pas que d'8tre assez mysterieuses.
Ii ne s'agissait plus maintenant, que de faire declarer
ill6gale la confiscation. L'avocat du Tr6sor ayant dit au juge
qu'il voulait lui soumettre le dossier d'expropriation, la discussion 6tait nicessairement remise A plus tard. Et comme
la vacance des tribunaux commengait le 20 juillet, la prochaine s6ance fut flxde au 5 septembre (le jour mgme de la
rdouverture des tribunaux).
Le 5 septembre, A 'heure indiquie, MM. Euzet et Aboulafia furent presents. O surprise ! Ni le juge, ni le secr&taire n'etaient les memes qu'aux s6ances pr6c6dentes. Etaitce un coup monte ? On le craignit au moment mme., Ou
tout simplement, 1'ancien juge n'6tant pas encore de retour,
un autre Pavait-il remplac6 pour que la reouverture des tri(10) Le drogiman n'auratt pu plaider comme avocat en I'absence do recla-

mani. Mats, ayant a co0E de lui le reclamant,

invail d'un avocal officie

1 falsait vraiment nout le
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bunaux ne souffrit pas de retard ? La suite fera voir que
cette hypothsse 6tait la vraie.
La s6ance de ce jour n'eut done lieu que pour la forme.
Quelques interrogations sans importance et fixation de la
prochaine seance au 9 septembre.
Le 9 septembre, seance dans la matin6e. Le Kieschf (en
qu6te sur place) y fut d6cid6. RWsultat fort heureux. Sans
quoi I'on n'avancerait pas. Celte formalit6 devait avoir lieu
le lendemain meme. Mais l'avocat du Hasind, r6voquant les
timoins choisis, voulut que la Municipalit6 nommAt les
siens. Dans ces conditions, comment fixer une date ? Le juge
d6cida qu'elle serait fixWe en s6ance, le 12 septembre. Que
faire ? Rester 1 trois jours A se tourner les pouces ? Partir, et revenir le surlendemain, seulement pour entendre la
d6cisioa du tribunal ? II fallait trouver un arrangement
M. Euzet fit done une procuration au nom d'un avocat de
Pendroit qui, moyennant dix livres turques se presenterait a
sa place au jour, a I'heure fixee, et enverrait un tel6gramme
& Smyrne pour annoncer le jour du Kiecckf. D'ailleurs, le
juge avail affirmr que, sauf impossibilitL, le Kieschf se ferait le mardi 15 septembre.
En effet, le mardi 15 septembre, une vraie caravane
d'autos partait de Kouch-Adasi, pour Arvalia : le juge et
son secr6taire, cinq t6moins, deux experts de la Municipalit6, enfin les deux r6clamants. Apris une heure de mont6e
a. pied ou a cheval, suivant le goit d'un chacun, toute la caravane etait sur les lieux.
Aussit6t l'on se mit A l'ceuvre. Inspection du terrain
(djebel ou tarla), compte exact des plants d'olivier. Deposition des t6moins, etc... Le secr6taire ne quitta sa machine
que pour le repas.
Quel repas ! On avait apport6 de I'h6tel nappe et serviettes pour un service l66mentaire de table. Mais quoi ?
de table, point. II 6tait A la fois plus simple et plus agreable
de s'asseoir sur 1'herbe. Nos h6tes s'y trouvaient manifestement plus a Paise et il valait mieux s'accommoder & leurs
usages traditionnels que laissent intacts les changements
de regime. Le juge insista pour que M. Euzet (qui pouvait
encore porter la soutane en Turquie), prit place - c6te de
lui. Le festin champetre fut done on ne peut plus familier
et fraternel, pour ne pas dire patriarcal. C'est tout juste si
1'on ne mangeait pas dans la mrme assiette, mais I'on piquait avec ardeur au meme plat.
L'enqudte se poursuivit pendant des heures jusqu'au coucher du soleil. Alors on se remit
LabIle, sans s'inquieter
aucunement de la nuit qui allait nous surprendre en pleine
montagne. 11 fallut que M. Euzet se decidat a en faire energiquement I'observation. Personne n'y songeait. II 6tait
temps. Lorsqu'on arriva au pied de la montagne oil nous
attendaient les autos, depuis d6ji longtemps on avait march6 a (Atons dans la nuit noire.
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Toute la journme la temperature avait 616 chaude mais
rafraichie par le vent de mer. M. Euzet, dont la pr6sence
au milieu des enquiteurs n'6tait pas n6cessaire, car il ne
pouvait servir de temoin dans sa propre cause, en profita
pour refaire & loisir i'ascension du Bulbul-Dagh qu'il n'avait
pas faite depuis bientlt dix ans. L'admirabe 'panorama !
Toute la plaine d'Ephese avec ses horizons de montagnes
lointaines et de 1'autre cote, la mer toute bleue. Et que dire
du panorama que Pon devrait appeler historique et qu'il faudra bien essayer de decrire un jour.
La soigneuse enquite du juge donnait I'impression qu'il
voulait assurer a une sentence favorable d'inebranlables fondements. Et pourquoi ne pas relever que la Sainte Vierge
avait elle-meme choisi son jour, 15 septembre, fete de NotreDame des Sept Douleurs ! Comment, enfin, ne pas 6voquer
le souvenir de Notre-Dame de la Salette, qu'on a appelte si
justement < Celle qui pleure
((11). En effet, longtemps
avant L6on Bloy, la voyante de Dijlmen avail contemple la
Vierge Marie, faisant pieusement, sur la montagne d'Ephese,
le chemin de la Croix.
Le 23 septembre, nouvelle seance au tribunal. Apres le
riquisitoire de I'avocat du Hazin4, M. Aboulafia donna lecture de sa plaidoirie, le tout soigneusement transcrit par le
secretaire. Et ia sentence finale remise au lendemain.
Le lendemain, 24 septembre. fete de Notre-Dame de la
Merci, M. Euzet, frappe de 1'heureuse coincidence, avait fait
le possible pour c616brer la sainte messe et, gr&ce & la complaisance des messieurs de la Fabrique italienne (12) Lemmi
et Malaspina, ce reconfort et cette consolation lui avaient
Wt6 donn6s.
A trois heures de I'apres-midi, lecture de la sentence,
sans discussion ni commentaire. Les deux parties se retirerent sans donner aucun signe de joie ni de mecontentement.
Grace & Dieu et & Notre-Dame de la Merci, qui avait
voulu racheter sa Maison, la sentence dtait favorable et si
bien motiv6e qu'il serait difficile de I'annuler en cassation.
La ratificationen Cassation (9 janvier 1932). - La Cassation (Temiyz) siegeait alors (elle a Wetdepuis transf6ere &
Ankara), a Eski-Chlhir, l'ancienne Dorylde oli. Godefroy de
Bouillon remporta une grande victoire sur les Turcs (1097).
Plusieurs semaines . l'avance, avis avait 6t. envoy6 a
M. Euzet que le tribunal rdpondrait le 9 janvier 1932. I
partit done le jeudi 7 pour arriver le lendemain. Et le samedi 9 il se pr6sentait au tribunal qui 6tait install6 dans
l'ancienne ecole des Sceurs de l'Assomption.
(it) Ion Bloy qui professe pour Catnerine Emmerlcih une fervente admiration, connalssalt Panaghia-Capoull, par Eugene Borrel. lls do Jules
Borrel I qui Pon dolt les plans et les prtncipaux dessins de la brochure :
Panaghta-Capouf. Cf. Le Vieui de la Montagne, p. 334.
(12P Ratrnerle d'hulle qui fonctionnalt encore et qul, depuls. comme tant
d'autres entreprises, a et6 llquldde. Un pretre de Smyrne y venall dire la
messe trols OL quatre tols 'an.
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Trois causes avaient 6te affichees pour ce jour et fort
heureusement la cause de Panaghia venait en thte de la
liste.
A deux heures et demie precises, 1'huissier appela
M. Euzet. L'avocat d'office du Hazind (13) fut invite a soumettre ses objections et le drogman a lui rdpondre. Is parlbrent I'un et l'autre environ dix minutes. Puis, 6vacuation
de la salle pendant un quart d'heure.
Les deux parties furent alors rappeldes. Seul se pr&sentaM. Euzet avec son drogman. Alors, le President d6clara simplement : a Le tribunal trouve tres juste (Tchockdogrou) la sentence de Kouch-Adasi. )
II ne convenait pas de remercier. Mais on devina sans
doute que cette ratification faisait plaisir a P'int6ress6 qui
pouvait, A juste titre, la regarder comme une petite victoire
de Dorylee, remportee apres des sikcles, sur le mOme champ
de bataille, avec des armes tres diff~rentes mais avec le
meme but sacr6 de conqudrir un Lieu saint et un saint
Tombeau.
Voici assez largement mais fldelement traduite la sentence de la Cassation :
Etant donne qu'il a t66 tabli par des t6moins que le
propri6taire du domaine ef litige, M. Eugene Poulin, depuis
la date d'achat, 1326 (1892), jusqu'a la guerre g6nerale (1914)
en a eu la jouissance, y plantant des arbres et y construisant des maisons ;
Etant donn6 que (comme il a 6te etabli dans la sentence
du tribunal competent, tres bien motivee), il ne peut etre
question de d6shdrence durant l'intervalle compris entre la
declaration de guerre et la mise en vigueur du Traith de
Lausanne, pour abandon ou non-plantation dans le domaine
en litige ;
Etant donn6 que M. Euzet a qui le domaine a Mte lgue
par M. Eugene Ponlin, & plein droit d'attaquer la d6sherence
et de demander I'annulation de l'enregistrement au Tresor
(Hazind) de ce domaine ;
i* Nous rejettons a Punanimite le pourvoi en cassation
de I'avocat du Tr6sor, le jugeant non fond6 ;
2* Nous-ratiflons en meme temps la sentence du tribunal de Kouch-Adasi, reconnue pleinement conforme au
Code et A la proc6dure ;
3° Tous les frais judiciaires et de procedure seront A la
charge du Tresor (14) ;
(13) Celul de Kouch-Adasi n'avaRt Ifs jug4 & propos.de se deplacer.
(14) On comprend de reste que les frals du Tresor se redulsirent a payer
son avocat qui auralt sans doute gagn4 & 6tre paye d'une autre manlere sa
le plaideur avalt perdu son proces. Quant aux autres frals, allees et venues,

cbevaux et autos, eng.iea pour le Kiechf, pourboires qu'on appelatt autrefols bakchich, etc., 11 eat facile de deviner qu'lls resterent a la charge de

la partie victorleuse. Mats 1 faut reconnaltre 'lntegrtte absolue du Juge de
Rouch-Adasi. Ii alla Jusqu'a refuser simplement, pollment, mats obstinememn un petit cadeau en nature qu'on avalt pense devoir lul faire platsir.
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S4 Cette ratification a Wte prononc6e et communiqu6e &
M. Euzet, present le 9 janvier 1932, l'avocat du Tresor s'etant
absentd au moment de la signification.
Obtention du titre (23 octobre 1932). - Cette sentence
devait Wtre exp6diee au Tribunal de Kouch-Adasi, qui la
transmettrait au Cadastre. C'Utait l'affaire de quelques mois.
M. Euzet devant s'absenter en juillet-aoilt pour des Retraites, a Salonique, avail fait une procuration au nom de
M. Saint Germain, afin de ne pas laisser passer l'occasion
Muni de cette procuration, c'est done lui qui fit toutes
les demarches, allies et venues assez nombreuses et laborieuses, dont les details n'ont pas Wts not6s. II faut done se
contenter de marquer I'heureux r6sultat.
Le dimanche 23 octobre, M. Saint Germain 6taif done de
retour avec le titre en main. Jusqu'au dernier moment des
difficultes avaient surgi. Comment faire effacer l'inscription au Tresor ? etc... Bref, avec de la diplomatie et quelques gratifications, tous les obstacles avaient etW emportes
ou tournes.
Chose assez explicable et pourtant curieuse. Le gardien,
Aziz, installe & Panaghia depuis un an (on nous avait dit
tout de suite : faites acte de proprietaire), ne semblait pas
le moins heureux de l'heureuse conclusion. Evidemment il
trouve son compte dans cette garde qui lui est confiee. Mais
il faut reconnaitre son zAle et son d6vouement. En 1947, il
est encore la.
Le 10 novembre 1932, M. Euzet, accompagne d'un ami
de la maison, M. Paul Armao, se rendit a Panaghia. II y
passa la nuit afin d'y cel6brer, en la fete de Saint-Martin,
une messe d'action de graces. Temperature froide et ciel superbe.
La messe fut c6lebree cependant en plein air, puisque
la Maison de la Vierge est sans toiture. Lorsqu'il se tourna
pour la benediction, le prdtre eut la surprise de voir le gardien a genoux, attitude pour le moins 6trange ches un musulman. Mais sans doute avait-il imit6 instinctivement le
geste du servant de messe. Ayant vu chez nous une image
du Bon Pasteur, il manifesta ie desir d'en avoir une semblable et surtout d'avoir une image de la Vierge. Il n'ignore
pas, en effet, que l'endroit qu'il garde a Wte sanctifie par le
sejour de Myriem et semble en 6prouver quelque fierte.
AVENr DE PANAGHIA-CAPOUI

M. Euzet n'a pas encore I'Age qu'avait M. Poulin en
1926, il ne se sent pas non plus dou6 comme lui d'une espece
<d'instinct prophltique. II a done agi d'apres les conjectures
hunlaines. La propriteA de Panaghia ne pourra que difficilement etre transmise par testament A un 6tranger, non;
peut-dtre en vertu d'un article de loi formel, mais stirement
Scause de sa situation, loin de tout centre habit6, sur la
montagne et dominant la mer toute proche. Comme nous
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n'avons pas de confrere de nationalite turque, il a doun
fait, le 9 octobre 1945, un testament d6pose chez le notaire
au nom d'une Sceur armenienne, Afgani (Colombe) Paerikian, citoyenne turque, en communautI Scour Odile, A I'H6pital Francais de Smyrne. On n'a pas entrevu d'autre
moyen d'6viter, si possible, la d6sh6rence.
Faut-il regretter que Panaghia tombe, pour ainsi dire,
en quenouille ? Mais la Soeur h6ritidre sait trds bien qu'elle
n'en pourra 6tre que la propridtaire 1lgale, et que la vraie
propri6taire est la Compagnie des Filles de la Charit6 et
aussi, par indivis, la petite Compagnie de la Mission, suivant le ddsir formel de la Scour Grancey.
Ouvrons, en effet, le registre I, p. 68. En novembre
1910, le Pdre Fiat, qui 6tait bien revenu de ses premieres
apprehensions, avait compose la pridre suivante :
a 0 Marie, confue sans pechh, qui avez daignd confier
d la Famille de saint Vincent la Mbdaille Miraculeuse et qui,
par celle-ci, avez prepard le monde catholique & la ddfinition du dogme de 'Iimmaculde-Conception, nous vous demandons une nouvelle faveur.
Par les enfants de Saint-Vincent a etd providentiellement dicouvert i Ephise et achetd pour la Compagnie des
Filles de la Charitd, le lieu. qui, selon toute probabilitd, possdde votre Tombeau.
Nous vous prions de rendre enfin ce Tomnbeau glorieux
et de rHjouir toute l'Eglise, prdparant ainsi la definition du
dogme de votre glorieuse Assomption. n
Quand la Sceur Grancey entendit lecture de cette prirre
qui, stirement, lui r6jouissait le cour, elle protesta immddiatement contre la formule, achetl pour la Compagnie des
Filles de la Charitd. a Non, non, s'ecria-t-elle devant une dizaine de personnes, ce n'a jamais 6t6 mon intention ! " Et
elle ne se contenta pas de cette protestation knergique. En
d6pit de I'observation qu'on lui faisait que c'6tait l& une
formule sans importance, elle bcrivit directement au P. Fiat
pour le prier d'enlever les mots qui l'offusquaient et de les
remplacer par ceux-ci : a Achet6 pour la Famille de SaintVincent.
<<Je ne comprends pas, disait-elle qu'on ait I'air
d'exclure les Missionnaires, alors que ce sont les Missionnaires qui ont tout fait A Panaghia. v Elle oubliait de dire
(y pensait-elle seulement ?) que, sans elle, les Missionnaires n'auraient rien pu faire et mmme n'auraient rien fait
Panaghia est done, dans toute la force du mot employ&
par M. Parrang, un bien de famille, de deux families qui
n'en font qu'une, la Famille de Saint-Vincent de Paul.
EPILOGUu
Cette relation 6tait A peine achev6e que des bruits sont
arriv6s jusqu'& nous, d'une expropriation imminente, sinon
dej faite.
II fallut aller aux informations. Et comme c',tait ds
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I'Ormanlik Idaresi (Direction des Forets) que la nouvelle
semblait venir, M. Euzet accompagn6 de M. Aboulafia, partit, le 30 mai, pour Bayindir, of siege une succursale de cette
administration.
A mi-chemin d'Ephese, environ, A Torbali, le train bifurque vers l'est en direction d'Eudimiche. Vers midi, on
6tait rendu a destination. Bayindir est un gros village, A mic6te, sur la montagne, son 6loignement de la station semble
l'avoir preserv6 contre 1'envahissement de la civilisation moderne. Sauf quelques 6difices recents, pour la plupart inachev6s, on mzme rest6s en panne, tout y respire 1'ancien regime.
Vers deux heures, apres un repas rustique dans le jardin d'une petite locanda (auberge), on se mit A la recherche
de I'Orman idaresi install6e dans un immeuble tout A
fait semblable aux autres. Le secr6taire. en labsence du
miudirt (directeur) fit un accueil plus que poli, puisqu'il mit
aussit6t entre les mains de M. Aboulafia le dossier concernant notre affaire. 11 y avait, dnis ce dossier, une requete
sign6e par Aziz, le gardien, qui demandait l'autorisation de
couper du bois a Panaghia et se donnait (sottise ou rouerie ?) comme le proprietaire du domaine. Comme r6ponse
A cette requite, ordre au Cadastre d'inscrire ce domaine au
Hazine (Tresor), en vertu d'une loi qui declare proprietk de
I'Etat toutes les forts.
Ceete inscription a-t-elle Wt deja faite ? II fatt souhaiter que non et tout faire, s'il en est temps encore, pour 1'6viter. Une requete a done Wte aussitot redig~e par M. Aboulafia et tapee chez un avocat qu'il avait fallu chercher longtemps.- Et PIon est revenu A 1'Orman idaresi. Cette fois le
Midiir etait a son poste. Accueil aussi poli et bienveillant
de sa part que de la part du secrtaire, quelques heures auparavant. II y avait aussi la un personnage consid6rablement plus jeune que les deux autres, faisant office de comptable.
La requete partira d'ici pour Ankara et sera accompagn6e de la copie exacte du titre de propriMto au nom de
M. Euzet, copie lgalisbe par le Mfdiir lui-mdme, ce qui semble devoir etre une gdrantie.
Voici la substance de cette requete : a d'abord, j'annule
la procuration donnee A Aziz, le gardien, lui permettant de
couper des arbres A Panaghia. Ensuite je fais remarquer
que, d'apres le titre lui-meme, il n'est nullement question
de forets (orman), mais seulement de ijebel et de tarla, et
que, partant ce domaine n'est pas atteint par la loi concernant les forets. *
II faut noter d6s maintenant un.detail qui ne semble'
pas sans importance. Tandis qu e e Mfidir et son secr6taire
se montraient non seulement polis mais affables, le comptable restait constamment impassible et froid. 11 lisait, avec
une application visible, le titre de propri6te (tapou), y rele-
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vant, entre autres choses, 1'acquisition par testament et insistant pour que, dans la copie qui devait etre expedi6e A Ankara, ne soit omise aucune indication. 11 est difficile de
croire que ce soin, pouss6 a l'extreme, partait d'une extreme
bienveiliance. On peut done croire sans jugement t6meraire,
que le comptable avait particulierement en vue tout ce qu'il
croyait pouvoir etre un argument en faveur du Tr6sor.
Quel a WtLen effet le pivot du proces de Kouch-Adasi ?
11 s'agissait de savoir si M. Poulin avait le droit de leguer
par testament un pareil domaine. Ne va-t-on pas revenir
lg-dessus, ? Bien qu'il semble difficile de casser une sentence ratifie en cassation, l'on peut tout craindre. Au simple
point de vue procedure, cela pourrait etre interessant, si la
perspective d'une expropriation pouvait Wtre envisagde sans
tristesse.
Ce qu'il faut bien souliguer, c'est que, en mettant les
choses au pire, la valeur essentielle de Panaghia-Capouli
n'en serait nullement diminude. Ce n'est pas, en effet, parce
que le Tombeau du Christ a Wth longtemps aux mains des
infldeles qu'il a cess6 d'etre fe vrai Tombeau. rendez-vous
des coeurs chrbtiens, A travers les siecles.
II est vrai : I'acces de cet endroit b6ni serait moins A
notre discretion, peut-etre aussi deviendraitil plus facile
par des sentiers que d'autres v traceraient sans doute. Reste
cependant le veritable ecrin de Panaghia, la Maison de la
Vierge, que les siecles ont respectee. Fort heureusement le
plan de cette Maison, emprunt6 d'ailleurs a la brochure de
M. Poulin, se trouve au tome P1 d'Ephesos. publi6 par Pinstitut archeologique de Vienne. C'est done une antiquit6 reconnue et class6e. A ce titre, un simple recours aux autorites turques, si empressbes A favoriser les etudes d'archeologie, serait certainement bien accueilli et, assurerait la conservation d'un monument tres modeste en apparence, wais
tres pr6cieux comme relique et tr6s cher A nos coeurs.
Joseph EuzEr.
PORTUGAL
La Province des Filles de la Charit

..

A la demande d'un groupe de Dames de Paristocratie,
la Compagnie des Filles de la CharitB fut 6tablie et autorisee en Portugal par un d6cret du roi Jean V (1792-1826),
le 14 avril 1819. Suivant les termes memes du decret, cette
autorisation 6tait accord6e :
(1) Sur cette histoire da Portugal, volr les notes historiques de Miel
dans Annales, 1880, p. 201-212, 345-363; 1881, p. 350-381, 451-472, 602-614;
1882. p. 42-56. 174-186. 370-386. 498-517 ; 1883 p. 180-188. 331-34 ; .1884.
p. 37-60. - Voir 6galement les pages de Mllon dans Annales, 1906. p. 49-62,
159-203, 335-390.
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aA cause de la grande utilitd qui, pour le service de
Dieu, du Roi et de l'Etat, devail resuller du pieux elablissement, dans lequel la classe indigente, la moins protegee de
ses vassaux el, par consequent la plus digne de ses soins
paternels et de sa royale protection, devait trouver un asile
el un secours dans la Charitd chrdlienne. , Le royal consentement speciflait egalement : a Que toute permission
dlait accordee, d'dtablir & Lisbonne la Congregation des Servantes des Pauvres, appeldes aussi Swurs de la Chariid, selon la rggle et les directives donndes par saint Vincent de
Paul. » (Cf. Annales 1906, p. 372-390.)
11 s'agissait done d'une fondation absolument r6gulibre,+
sous la d6pendance des SupBrieurs majeurs, aupres desquEls
furent faites toutes les demarches necessaires,
afin d'obtenir quatre Saeurs de la Maison-Mere, pour lormer les
nouvelles venues aux vertus et aux fonctions de leur vocation. »
Malheureusement, les bouleversements politiques du
monde entier & cette 6poque, particulibrcmnt en France, ne
permirent pas de satisfaire ce desir si 16gitime. et les premieres Scours de la province portugaise se rfunireat ec commencerent leur Communaut6 sous la direction des Pretres
de la Mission Btablis en Portugal, un siecle auparavant, en
des conditions si intressantes, qu'elles meritent biea d'etre
mentionnees.
Veis la fin du xvnW sifcle, un jeune homme de vingt
ans, Joseph Gomes da Costa, appartenant A une bonne famille du Douro, 6tait alle A bord d'un vaisse'au prendre cong&
d'une personne de sa connaissance qui partait pour l'Italie;
lui-meme fut forc6 de faire le voyage. Arrive en Italie, M.
Gomes da Costa y connut la Congregation de la Mission,
il se d6cida A y entrer, et devint plus tard Sup6rieur de la
Maison Saint-Jean et Saint-Paul, a Rome.
.Introduire la Congregation dans sa patrie, fut des lors
son ardent d6sir. II s'installa modestement & Lisbonne, dans
une maison de louage, rue des Gaivotas. L'annee suivante,
six Missionnaires d'Italie vinrent le rejoindre : quatre prAtres, parmi lesquels M. Jofreu (voir Annales 1929, p. 825847), qui devait lui succeder, et deux freres coadjuteurs. En
1720, ils acheterent la maison de Rilhafoles, qui devint la
Maison principale des Lazaristes portugais, jusqu'en 1834.
La Congregation fut prot6ege par le roi Jean V. Le monarque se rendait souvent aux c6r6monies religieuses dars
la chapelle des Pr6tres de la Mission ; il agrandit de ses
deniers la Maison de Rilhafoles et la dota g6n6reusement.
Mais malgr4 sa sympathie, il n'admettait pas leur d6pendance du Sup6rieur general de Paris, et il se refusait & regulariser la situation de la Congr6eation au Portugal.
M. Gomes da Costa n'osa pas insister de peur d'une rupture ; alors, la plupart de ses confreres, se refusant & accepter cette situation 6quivoque, repartirent pour 1'Italie. Le
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pauvre Sup6rieur resta seul avec M. Jofreu et un frere coadjuteur.
Les choses en resterent 14 jusqu'en 1738. On cel6brait
alors a Lisbonne les fetes de la canonisation de saint Vincent de Paul. Jean V y assista : les vertus, les <Euvres, et
l'utilite de la Congregations, firent une telle impression sur
son esprit, que, le 26 juillet, jour de l'octave le roi commuiiquait A M. Jofreu, alors Superieur, sa resolution de reconnaitre I'autorit6 du Supdrieur gendral.
Une nouvelle vie, prospere et feconde, commenca des
lors pour la Congregation de la Mission ; le 19 avril 1741,
on inaugurait le S6minaire interne, avec cinq s4minaristes
et cinq prdtres portugais.
De nouvelles maisons furent ouvertes. La Province se
developpa non seulement sur le continent, mais a Madere,
et plus tard A Macao, et a P6kin. Peu apres, A I'occasion de
I'entree des troupes francaises en Portugal, quelques missionnaires suivirent la Cour au Bresil, possession portugaise
A cette 6poque, oh ils jeterent la semence de cette Province,
devenue si florissante.
Au d6but du xw* sitcle, en France, au sortir de la Revolution, la Congregation demeurait privbe de Supbrieur genaral. Pour remedier A cette situation, deux Vicaires gendraux furent nommes, Pun A Paris, I'autre a Rome. Pensant
probablement favoriser la Congregation, le Legat apostoliquoe Lisbonne, Mgr Macchi, nomma en 1812, Vicaire pour
le Portugal : M. Antonio Martins, Consulteur provincial de
la Mission. Mais, d&s que la situation redevint normale, en
1819, un Visiteur, M. Jose Antonio da Silva Rebelo, fut r6gulierement installe.
Ce fut alors, a l'ombre, et sous la direction du representant legitime du Sup6rieur general, qu'eut lieu la formation du premier groupe de Filles de la Charitd.
Peu de details sur ces humbles debuts ! Nous savons
seulement, qu'en 1824, sept Sours 6taient employees au service des inflrmeries de la c Casa Pia o (asile d'enfants), et
treize a PHdpital de Saint-Joseph. Les autres habitaient la
rue da Caridadt, probablement dans la modeste maison qui
a appartenu A la Communaute jusqu'en I939.
En 1821, le Cortes avaient offert aux Sceurs 1'hospice
desaffectl des Carmelites d6chaussees de Pernambuco, dans
la rue Sainte-Marthe (aujourd'hui Maison Centrale). Avec
le Stminaire, elles ne s'y 6tablirent qu'en 1831, apres avoir
achet6 la maison.
Nous sommes en 1834. Rappelons quelques fails de I'histoire du Portugal, afin de mieux comprendre les dvnuements
qui vout suivre.
Pendant les guerres napoleoniennes, en 1807,
de
sauvegarder l'ind6pendance nationale., le roi Jean afin
VI nous l'avons vu plus hau t - s'6tait ret i rt an Br sil avec
la
amille royale et la Cour ; ii y demeura jusqu'en
1821. Peo-
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dant ce temps, les idWes r6volutionnaires et la Franc-Maconnerie s'dtaient infiltries en Portugal ; le peuple teait divise ; les troubles politiques ne firent que s'accentuer A la
mort de Jean VL Le roi laissait deux fils ; I'aine, Don Pedro.
reste au Bresil, prit le titre d'Empereur de cette vaste contree, dont il proclama l'ind6pendance, puis iL institua une
Charte constitutionnelle en Portugal, abdiquant en faveur
de sa fille Maria da Gloria. Mais le prince Miguel, second fils
du roi Jean VI, protesta contre l'abdication de son frere,
contre la Charle constitutionnelle, et se porta garant des
vieilles traditions politiques et religieuses du Portugal. Le
pays se divisa en deux camps :- les liberaux , partisans
de Don Pedro, d6fenseurs des idees de libert6 et d'6mancipation, et a les traditionnalistes n, partisans de Don Miguel.
Dans les deux camps, se trouvaient des grands hommes, sinceres, convaincus, de vrais chr6tiens, ne desirant que le
bien de leur pays.
Apres plusieurs annees de lutte, le parti liberal remporte la victoire, le 24 juillet 1833 ; Lisbonne est occupee
par les troupes de Don Pedro IV, qui prpnd la RWgence, au
nom de sa fille Marie II, Agde seulement de quatre ans. Sous
le regime lib6ral, la Franc-Magonnerie prend une granae
influence, et les lois de persecution contre I'Eglise ne se
font pas attendre. Elles atteignent d'abord les congregations
religieuses,
En 1834, un premier decret supprime l'autorit6 des
Superieurs generaux, et soumet les couvents A l'autorit6 du
clerg6 s6culier ; en 1838, une loi plus radicale encore, dbcrete l'abolition des Ordres religieux au Portugal. Les communautes d'hommes sont dissoutes ; celles de femmes oat
defense de recevoir des novices, c'est la mort lente. Une
seule Bchappe aux furies magonniques : celle pr4cis6ment
des,Filles de la Charite ; on decide que la loi ne leur sera
pas appliquee a d cause de leurs vewu temporaires et du
caract&re humanitairede leur mission ..Les Lazaristes n'eurent pas le mime sort, hWlas ! Ils furent dispers6s et leur
Province entierement delruite, A tel point que dans sa circulaire du i" janvier 1845, le Pore Etienne annongait tristement A toute la Congr6gation :
a La Province du Portugal n'existe rdellement plus ;
je puis dire qu'il n'en resle mdme plus des ddbris qui puissent nous laisser I'espoir de la voir se rdiablir un jour. Le
Visiteur, missionnaire respectable d tous 4gards, verse des
larmes amrnes sur son isolement, et il ne voit d'autre ressource pour faire revivre la Compagnie dans sa malheureuse
patrie, ue d'adresser au Seigneur, dans ce but, ses veaux et
ses prieres.
Les pauvres Soeurs se trouverent done seules, sans appui,
d6sorientees ! Humiliations et persecutions se succedent sans
arrt ; ni Visiteur, ni Directeur & Lisbonne, communications
avec Paris presque impossibles. DBs lors bientht, les Sours
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ne connaissent-elles ni Maison-Mere, ni SupBrieurs Majeurs.
Toutes ces difficultes sont habilement mises a profit pour
les decourager ; un jour vient oil, c6dant A de mauvais
conseils, elles se mettent sous l'obedience du Patriarche de
Lisbonne et lui demandent un Directeur.
Cet acle, loin d'etre approuve de toutes, souleve une
g6n6reuse indignation. Les Scours fideles qualifient cette d6marche de a rebellion criminelle n et pour ne pas s'y associer, ne pouvant regagner la France, prdf6rent quitter le
saint Habit et se r6fugier en quelque couvent. Les autres,
pour donner une apparence de 16galit6 a leur situation,
obtiennent l'ann6e suivante un bref papal qui tranquilliie
les consciences. Ce bref autorise la separation, a mais conditionnellement et seulement pendant les ciroonstances du
moment n
Apres ce lamentable schisme, la branche portugaise ne
fait que vegeter. Les Scours continuent A se d6vouer a leurs
cmuvres mais les vocations manquent Les embarras financiers se font lourdement sentir ; elles vivent d'aumones, car
la sympathie publique les protegera toujours, preparant
ainsi le chemin du retour aux vraies Filles de la Charit6.
En effet, dans tout le Portugal, on sent la necessith de
Congregations religieuses vouees aux ceuvres de charit6 ;
et puisque les Scours portugaises ne peuvent suffire a toutes
les necessit6s, on commence A penser aux Scours de France.
Deja, en 1846, le Pere Etienne parle de plusieurs d6marches
faites aupres de lui dans ce but. Le chol6ra en 1856, la flvre
jaune en 1857, rendent plus urgente encore la presence des
Filles de la Charit6. On reclame du roi Pierre V, l'autorisation pour les Sours d'entrer en Portugal. La Socibte protectrice des orphelins, fondee par l'Imperatrice, veuve du
Roi Pierre IV, protegee par les Infantes Isabel-Marie et Antoinette, prend la direction de toutes ces. d6marches. Le
Seecrtaire de cette Association, le Comte da Ponte, grandpOre de ma Scour Ferrao, adresse,une supplique au Roi,
declarant que, a la dite Association ayant fait tous ses efforts
pour accomplir la mission dont elte a RtE chargde, lutte pour
trouver des professeurs acceptant d'dlever des enfants pauvres, travail pdnible ou I'on n'acquiert ni richesse ni renommde. ) II conclut : a L'expdrience en d'autres pays a montrd
que les meiUeures dcoles pour les enfants pauvres sont celles
que dirigent les admirables Filles de la Charitd. Leur szle,
leur intelligence et leur divouement les font respecter et
aimer partout. La dite Socidtd ayant done consulld les Augustes Pondatrices et Protectrices et obtenu leur haute approbation, demande d Votre Majesth de lui accorder la permission de faire venir de France, quatre ou cinq Pilles de la
Charitd, el de leur confier les nouveaux colliges d'internes
Se la Socidtd se propose d'ouvrir pour les orphelins du cholera. D
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Cette demarche est soumise A I'appreciation du Cardinal
Patriarche de Lisbonne ; sa reponse favorable aux Sceurs,
decide enfin le Roi A signer 1' ( Alvara » du 9 f6vrier 1857,
par lequel il accorde 1'autorisation demandee. Tout Btait
done en regle ; les autoritis civile et religieuse s'6taient prononcees et la fin pour laquelle on demandait les Seurs ldait
bien clairement exposee.
Lorsque pour la premiere fois, l'Imperatrice du Bresil
avait manifesto a M. Etienne, son ddsir de faire venir des
SYurs en Portugal, celui-ci lui avail impos6 deux conditions :
i* a Les Missionnaires pourraient s'~Lablir 4 Lisbonne
en mnime temps que les Filles de la Charite, comme mesure
nicessaire 4 la conservation de l'esprit de leur vocation. 0
2' a Une aulorisation officielle du gouvernement, inlcrviendrail pour garantir l'existence des uns et des autres dans
Le royaume.
EntiEre satisfaction ,lui Mtant donn6e, M. Etienne vint
lui-mdme a Lisbonne, au mois de juin 1857, pour conclure
les derniers arrangements.
Alors, les Soeurs portugaises, cedant aux reproches de
leurs consciences, pleines de regret de s'dtre s6par6es de la
.famille de saint Vincent, exposereut humblement A son Eminence le Cardinal, leurs cuisants remords et la ruine prochaine dont leur Communaut& 6tait menac6e. Ces raisons
parurent si fondees qu'il se d6mit sans h6sitation de leur
gouvernement interieur et domestique; le 12 juin 1857. Le
lendemain, M. Etienne recevait la soumission de la Superieure .G6nrale, Sceur Marie-Inacia do Resgate, des Supdrieures locales, des compagnes... une quinzaine en tout, et
les admettait de nouveau dans la Communautl, en leur promettant, pour plus tard, la venue des Sceurs frangaises mais
les ravages de la fievre jaune a Lisbonne hterent leur arrivWe. Le 25 octobre de la mrme annbe, les cinq premieres
d6barquerent & Belem, sous la conduite de ma Soeur Ligarde ; deux missionnaires les accompagnaient, dont l'un,
M. Eugene-Emile Miel, Age de trente-cinq ans A peine, devait jouer un grand rdle dans la Province. (Voir Annales,
tome 62, p. 202-206 ; t. 63, p. 221-255 ; t. 71, p. 343-347 ; t. 100,

p. 64-68).

Recues avec enthousiasme, les Filles de la Charite furent d'abord conduites au Palais de Terceira d'oi l'on se
disposait a les envoyer quelque temps a lacampagne, pour
les remettre des fatigues de leur long voyage. Du repos...
alors que la fievre jaune multipliait ses coups et ses victimes ! Les courageuses Filles de saint Vincent ne l'entendaient pas ainsi ; le jour meme, elles se mirent a I'euvre.
Bientdt l'une d'elles paya de sa vie son hMroique charitd.
Rempli de vdneration pour cette sainte fille le gouverneur
de la ville, le Comte de Sobral, ne voulut lui donner d'autre
s6pulture que celle de sa propre famille.
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Aimbes, admirees de tous, elles voyaient leurs ceuvres
grandir et prosperer ; le Roi Pierre V, ia reine, les infantes
se faisaient un plaisir de visiter la derniere fondation de
l'infante Isabel-Marie, le palais d'Ajuda, transfoime en un
asile modele, aussi bien organise que gouvern6. L'avenir
semblait sourire aux enfants de saint Vincent. Le 4 f6vrier
1858 la Province Utait constitute, la maison Centrale installe
dans I'ancien couvent des Dominicains de Benfica et ma
Scur Ligarde nommee Visitatrice.
u Je crams pour une Mission, disait la-bas, A Paris, ma
Smur Buchepot, dont les commencements ne sont .pas marques du sceau de la croix ! ) Cette crainte n'6tait que trop
fondee. La franc-magonnerie alarmee par de si rapides succks, par cette influence grandissante, prenant occasion de
l'ouverture de 1'Asile dos Anjos, entreprit une campagne de
presse contre les Filles .de la Charil6. On fit courir a leur
sujet, parmi le bas peuple, les bruits les plus absurdes, les
calomnies les plus injurieuses ; les Seurs furent insulties
dans les rues a diverses reprises. Le Gouverneur civil, le
Comte de Sobral impuissant A r6primer de tels actes, donna
sa demission. Le ministre de France, protesta bnergiquement aupres du Gouvernement, mais celui-ci 6tait pr6side
par le Due de Louli, chef de la Franc-Magonnerie. Personnellement il aimait les Seurs, mais la politique 1'enmpchait
d'agir, et voulant plaire a tout le monde, i! ne contentait personne.
Un des journaux les plus acharn6s contre les Scurs, eut
un jour l'idde d'ouvrir une petition, pour obtenir leur renvoi.
Les feuilles catholiques releverent le d6fi, et en ouvrirent
une magnifique en sens inverse. 7.654 signatures contre les
Sneurs (et encore fallut-il donner une gratification A ceux
qui consentaient A signer) 36.313 en leur faveur, tel fut le
r6sultat de la lutte, qui devait renaitre bient6t par un libelle
injurieux ; l'Imp&rarice du Brdsil et tous les protecteurs
des Filles de la Charit6 protestorent 6nergiquement devant
le Roi Pierre V. Le Comte da Ponte, le vaillant defenseur
des Sceurs, signa ce document
Pendant ce temps on ordonnait une enqudte dans les
maisons d'6ducation tenues par les Sceurs ; le r6sultat fut
on no peut plus favorable ; on y declare c qu'on n'a rien
trouvd 4 bldmer mais beaucoup d louer el que tous les dlablissements fonclionnent de la maniere la plus rdgulibre el
la plus satisfaisante et peuveni servir de modele d ceux du
mWme genre. n
Malgre cela, quelques membres de l'administration de
1'Asile dos Anjos continuaient a se montrer si hostiles que
le retrait des Filles de la Charitrfut decide, A la fin de lannee 1858.
La chute du ministre Loul6 vint mettre un terme A cette
persecution et pendant le ministere du Due de Tcrceira, qui
lui succeda, les SBurs ne furent nullement inqui6tees, leurs
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euvres prirent un developpement rapide, on fonda de nouveaux Btablissements, entr'autres 1'Asile-H6pital Saint-Louis
qui devait jouer un r6le important dans les destin6es de la
Province.
La creation de 'hospice de Funchal est 6galement de
cette 6poque. L'Imnpratrice Marie-Amelia du Bresil, veuve
de Pierre IV, avail une fille, la Princesse Maria-Amelia qui
mourut Loute jeune A Pile de Madere ; en souvenir de la
chere petite malade, 1'Imp6ratrice ouvrit cet hospice aix
pauvres tuberculeux, le confia aux Filles de la Charit6 qui
s'y install6rent en, 186i, ainsi que les Lazaristes charg6s du
service spirituel de 1'dtablissement.
La mort dit Due de Terceira, le retour du ministre Loul6
est le signal de virulentes aitaques des journaux, organes
des Loges, I'arriv~e de nouvelles Seurs frangaises en aodt
i860, provoque surtout leurs clameurs.
Dans les premiers jours de septembre un meeting, autoris6 par le ministre, a. lieu sur I'une des promenades publiques. Le but de cette reunion est de pousser le Gouvernement A prendre des mesures violentes contre les Seurs,
mais le mauvais-temps contrarie la manifestation .qui finit
d'une manieie quelque peu buriesque. Les journaux commencent alors A pubiier les contes les plus ridicules et les
denonciations les plus absurdes contre la Communaut6 ; on
affiche meme des placards, dans lesquels on la d6nonce A
la vindicte publique. Lo Ministere, loin de reprimer ccs scandales, les encourage, suscitant lui-mnme mille tracasseries
aux Filles de la Charit6. C'est ainsi qu'il les assujetlit A la
carte de residence, comme personnes dangereuses on suspectes. On pretend meme obliger chaque Scour A se pr6senter, en personne, A la police pour prendre son signalement.
Sur les observations du ministre de France, on consent, non
sans peine, A envoyer un employe accompagn6 d'un membre
de la L6gation de France dans chacune des maisons, pour
remplir ce:te formalit6 odicuse, appliqu6e A elles seilles. On
laisse en effet, parfaitement tranquilles les autres 6trangers
residant A Lisbonne. En,mdme temps, le Gouvernement leur
signifie qu'elles doivent s'engager par 6crit a se soumettre
A la loi de 1844 concernant l'instruction publique. Les Sup6rieures des diverses maisons repondent, qu'6tant 6trangbres
et ne connaissant pas suffisamment la loi A laquelle on pretend les assujettir, elles ne signeront que ce qui leur sera
transmis par le canal r6gulier de la chancellerie de la Legation Francaise. Celte r6ponse ralentit un pen le zale des
persecuteurs, et les Sours, sans dtro inquietees, continuent
a instruire les enfants de la classe ouvribre.
Les choses en sont. lA, lorsque, le 3 octobre 1860, parail
un arrete minist6riel qui enjoint au Patriarche de retirer aux
Scours Portugaises de la Communaute de Santa-Marta, l'autorisation accord6e par son pr6dccsseur de rentrer sous
l'ob6issance du Sup6rieur g6enral de la Congr6gation de la
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Mission. C'en est trop... Toutes les Sceurs d'un comnmu
accord r6poudent : ' Quelle que soit la pers6eution qui nous
attend, nous sommes disposees A tous les sacrilices plutdt
que de trahir noire conscience. n
La Loge fail un pas de plus :on ose presenter un projet
de loi pour reorganiser l'Institut portugais des Sceurs de la
Charile. Voici les termes de celle loi : 1' Est autorisee la
reorganisation de l'lnslilul porlugais des Sawurs de la Charif de la maniere la plus conforme el la plus ulile aux exercices pieux el aux inltrils de bienfaisance publique. Elles
demeureront pour le spiriluel uniquement sujelies d'l'obeissance el a l'aulorild des Prdlals Diocesains, conformn ment
au dicrel du 9 aoti 1833.
a 2* Le gouvernement esl autorisd t ddlerminer au conseil des Ministres, la regle de 'lnsliul des Sceurs de Charitd
porlugaises dans la maison de Sanla-Afarla et dans les autres biens nationaux qui seront disponibles et approprigs aux
fins de la mdme Inslitution..
La r6sistance des Sceurs est consider6e comme acte de
rebellion : un arrtel sign6 par le Marquis de Loul6, supprime purement et simplement rancienne Communaute des
Sours P6rtugaises & Santa-Marta, avec confiscation de tout
ce qui lui appartient.
Le 16 mars 1861, les agents. dU fise se presentent pour
proccder h I'inventaire des biens de la Communaute, mais
ma Scour Ville, alors Visitatrice et ma Sour Chouquet, Soeur
Servante de la maison, s6res de leurs droits, protestent 6nergiquement, declarent que 1'hospice Sainte-Marthe est une
proprietR priv6e et qu'elles sont disposees a se d6fendre devant les tribunaux. Le Gouvernement francais appuie cette
protestation ; la confiscation est 6vitee.
A cette epoque, de bien tristes ev6nemeuts assombrissent la vie de la famille royale. Le 27 juillet 1859, la petite
reine Stephanie est emportee en Irois jours par la diphtbrie,
deux ans plus tard, le Roi Pierre V meurt A vingt-quatre
ans, victime de son devouement pour les pestifBers. Son
frere Louis, ag6 de vingt-trois ans lui succede, mais tandis
que la nation pleure ses jeunes souverains, la franc-mnaconnerie exploite Pinexperience du nouveau roi et s'acharne a
nouveau contre les Filles de la Charite. Ce qu'elle veut maintenant, c'est l'expulsion de toutes les Scours francaises ou
portugaises.
Pamphlets ignobles, calomnies grossieres, meetings
bruyants et menagants, tout se renouvelle et cause une telle
agitation que l'affaire est portee devant les a Cortes o. DBput6s et s6nateurs catholiques prennent courageusement la
defense des servantes des pauvres, mais en vain. Le pr6sident Loul est decid6 & en finir. Secr6tement il fait savoir
au Gouvernement frangais que, pour la tranquillith du pays,
mieux vaut retirer les Scurs. Cette demande, transmise au
Sup6rieur g6enral, est svivie d'un ordre de retour imm6diat
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Mais Napoleon III enteqd rendre aux cornettes expulsbes les
honneurs qui leur sont dus : par ses soins, un navire de
guerre, I'Orenoque, est charge de les ramener toutes, A 1'exception de celies de l'h6pital Saint-Louis, auxquelles un
sursis a 6te octroyv.
A cette nouvelle, la consternation de celles-ci est genBrale. Est-ce possible ? Personne ne veut croire A ce desastre,
les pauvres pleurent ; les enfants crient ; une petite mourante supplie qu'on l'emporte de l'h6pital avant le depart des
Saeurs : a J'aime mieux mourir sur le chemin que de rester sans elles. , Une A une les maisons de province et de
la capitale recoivent 1'ordre de fermelure.
L'itablissement d'Ajuda, qui abrite cent quatorze orphelines de la filvre jaune, est l'objet d'un acharnement incroyable. DejA dans une premiere visite, le Gouverneur civil et ceux qui l'accomfpagnaient s'6taient conduits d'une maniire indigne, brutale, envers les Sceurs et les enfants. A
l'annonce du decret d'cxpulsion, le Conseil d'admmnistration,
dont fait partie le comte da Ponte, donne sa d6mission A
I'unanimite entre les mains de l'imp6ratrice du BrMsil,.protectrice de 1'6tablissement. Celle de l'imperatrice, presentee
laa lite,
au roi, est accept6e sans difficulte, pendant que,
on nomme une nouvelle commission et que l'on cherche les
remplagantes des Scours. A cette nouvelle, les enfants s'insurgent : c On veut nous enlever nbs maitresses, parce
.qu'elles nous apprennent A aimer le bon Dieu... Eh ! bien,
nous partirons avec elles ! a L'attitude des grandes est si
ferme que toutes, sans exception, se placent chez les dames
bienfaitrices. Les families des petites, exasp6r6es par tant
d'injustice, reprennent leurs enfants, si bien que la nouvelle
administration ne trouve plus, dans le florissant Ajuda,
qu'une poign6e de bebes, une trentaine A peine.
Les memes scenes d6chirantes se multiplient a Viala ; la
Scour Servante reduite A l'extrimit6, recoit les derniers sacrements, tandis qu'une de ses compagnes, surmen6e, deprim6e, perd la raison !...
Ailleurs, A Sao Fiel, c'est la population entiere qui se
met en marche, pour accompagner les chores partantes pendant plus de deux heures. Trois jeunes filles sont r6solues
A ne les quitter jamais. Avec les cornettes et cinq postulantes intr6pides, elles s'embarqueront et obtiendront leur admission a la Communaute. Ce depart est fixe au 9 juin 1861.
Toutes les Soeurs - une soixantaine - sont r6unies A la
Maison Centrale. Derniere messe... derniere communion...
Le bon M. Mid ferme le tabernaple, et, d'une voix coupee
par l'Nmotion, encourage, 61lve les Ames A Dieu :
SIl y a cinq ans, jour pour jour, dit-il, M. le Supdrieur
gd6nral, plein d'espoir, d6barquail au Portugal, pour y jeter
les premieres semences. Aujourd'hui tout est divastd, ruind.
Les belles esperances fondies sur le zble et le bon vouloir
de l'dlite de la socidel portugaise, sont andanties ; il faut
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abandonner vos pauvres, vos enfants. Au milieu de tant de
souffrances, soyez d la hauteur-de votre vocation sainle, appreciez-la davanlage encore, puisqu'elle vous procure la
gii4ce de souffrir persecution pour la justice. Offrez a Dieu
le sacrifice de tout ce qui vous esl cher dans celle maisonqui dej4 n'est plus I
En effet, quinze voitures stationnent dans la cour ; de
distance en distance, un dilachemcut de dragons, precaution
exig6o par la France pour prevenir toute manifestation hostile. Le cortige avance lentement, au milieu d'une foule
compaclc. Sur le quai, la L6gation frangaise au complet,
tous les bienfaiteurs des Sceurs. Le peuple terrorise garde
le silence. Dix chaloupes pavoisees aux couleurs de France,
se balancent dans le port. M. le Ministre de France confie
au commandant de l'Ordnoque les blanches cornettes, tandis que le chambeilan de l'imperatrice du Br6sil, au nom
de Sa Majest6, remercie ma Soeur Visitatrice des services
rendus aux malheureux. Ces derniers ne perdent pas un ddtail de la scene, et dans leur cEur simple, survit l'esperance
du retour.
Is savent. A quoi s'en tenir, eux, sur les agissements des
Loges, et regardent avec colere et dedain, les grandes affiches, qui d6ja placardent les murs : a Collecle en faveur des
enfants abandonnds par les Filles de la Charild. n
Tout semblait bien fini. Restaient cependant le saint
M. Miel et les quatre Scurs de I'h6pital Saint-Louis.

*

1861 b 1910 : nouvelle pdriode pour la Province
On cherche surtout A passer inapercu ; seuls, les pauvres et les bienfaiteurs continuent a franchir le seuil de
I'hpital Saint-Louis, sous la protection de la L6gation de
France.
Et voici que, peu A peu, les ceuvres se reforment, s'emplissent..., les locaux deviennent insuffisants ; h6pitaux et
annexes sont, en 1863, transf6r6s dans la propri6te qu'ellcs
occupent actuellement.
De saintes Filles de la Charite se succedent A la tWte de
la maison : la jeune et 6diflante Sceur Ulliel, qui ne fait
que passer et meurt A trente-quatre ans, Scur CMline Lequelte, niece des deux MBres Lequette, jeune elle aussi elle n'a que trente ans, lorsqu'elle prend la direction de 'h6pital - mais pleine de bon sens, de verlus et de savoirfaire. GrAce a la prudente direction de M. Miel, Scours et
Missionnaires rentrent a Funchal en 1871, A Sainle-Marthe
en 1872, h Bemfica en 1877. Enfin, le 6 aoit 1881, la Province
est reconstitude, avec Scour Lequette A sa tele. Et la progression continue, s'affermit d'ann6e en ann6e, malgr6 le dBpart de la Visitatrice, nommee Bconome de la Compagnie
en 1889, et le court passage de Scour Marcellas qui part en
1890, comme Visitatrice d'Angleterre. Ma Sceur Souchon reprend d'une main ferme les rrnes du gouvernement ; elle
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a la joie d'ouvrir plusieurs 6tablissements,* entre autrea
1'Asile de Gandarinha a Cucujaes.
Cet 6tat de choses dure jusqu'au i" fevrier 1908. Ce
jour-la un vent de folie souffle A Lisbonne : le roi Charles I" et son fils ain6 sont assassin6s. Le prince Manuel, Ag6
de dix-huit ans, e'st acclam6 roi. Pauvre jeune roi ! Pendant deux ans, il assiste impuissant a la -lutte des partis qui
divisent sa patrie. La r6volution gronde, elle 6clate le 5 octobre 1910. On se bat dans les rues et, apres un jour de combat, la RWpublique est proclam6e. Les passions a-iti-religieuses se r6veillent, violentes, haineuses: u Nous serous les premibres victimes ! , avail annonc6 M. Fragues, alors Visiteur. Il ne se trompait pas : deux jours apres, la Maison
.centrale des Lazaristes est attaqu6e, M. Fragues, qui venait
de c616brer la messe pour-la double famille, est tuW A bout
portant ; M. Barros Gomes git ensanglant6, quelques pas
p:us loin. Leurs corps dUfigur6s sont transporls a i'hpital
Saint-Louis, oi deja, A l'ombre du drapeau frangais, se sont
refugi6es lcs Sceurs des maisons voisines.
Avec une hAte infernale, le gouvernement d6crete la dissolution des congregations religieuses. Catte mesure donne
occasion A toutes sortes de violences. Les maisons sont envahies par une populace en d6lire : pretres, religieux et religieuses, parmi lesquelles plusicurs Filles de la Charite, sont
train6s en prison, soumis a de durs traitements.
Pendant ce temps les pauvres Sceurs r6fugi6es A SaintLouis entendent, des heures durant, les hurlemeits frenatiques des revolutionnaires masses dans les quatre rues avoisinant I'h6pital, dont ils n'osent cependant violer l'immunite : a Allons, mes Seurs, consommons notre sacrifice I
C'est la voix energique de ma Seur Souchon qui doune
ce signal. Par petits groupes on se dirige vers les voitures
du consulat francais sous les hubes, et les invectives de la
foule. Ira-t-elle plus loin, cette populace furieuse et cruelle?
Les Sours seront-elles massacrees sous les yeux de la Visitatrice ? Tout est A craindre. Enfin, la derniere voiture disparait dans la direction du quai. Tandis que d'instant en
instant, le cortege des exiles se grossit du personnel des
autres maisons, ma Soeur Souchon, pour obeir aux ordres
des Sup6rieurs majeurs, a retenu, an dernier.moment, trois
Sceurs de l'h6pital Sainl-Louis et celles de Gandarinha :
( La comiesse de Penha Longe se porte garante de noire*
sdcuritd, dit-elle simplement ; nous resterons done, mais 4
une condition plus dure que l'expatriation, il nous faut quitter le saint habit. Acceplons ce'sacrifice en esprit d'obdissance, .avec gdndrosit, c'esl la volontd de Monsieur Notre
Tres Honord Pre. ),
On ob6it. Dix-sept ans se passerent ainsi pour les vaillantes Scours, avec une attenuation pourtant : au bout de
dix-huit mois, facult6 leur fut laissee de reprendre la chore
cornette dans l'int6rieur de leurs maisons. Seute, dans sa
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lointaine lie de MadBre, la maison de Funchal 6chappe aux
mesures r6volutionnaires.
Ces mesures s'accenluaient, se multipliaient, toujours plus
anti-religieuses ; le chef du Gouvernement ne declarait-il
pas ouverlement : a Nous ddtruirons completerncn les
croyances religieuses en Portugal. D Situation si tenduc,
que le sac bleu de chaque Scour 4tait prdt, avec ordre pour
elles, de se refugier au premier danger, a la Legation francaise.
Et voici que, au milieu de ces alarmes, une nouvelle
inattendue, presque incroyable, se r6pand : M. Villette, Procureur general de la Congr6gation de la Mission, annonce
son arriv.e. II est envoy6 par le vdn6r4 PNre Fiat comme
Visiteur extraordinaire pour voir, consoler, reconstruire. Sa
bonte compr4hensive, son intelligence clairvoyante lui permettent de saisir sans difficultl les decisions A proposer
pour le reltvement de cette malheureuse Province :., Maintenant, je suis tranquille, s'exclamait ma Scur Souchon,
apres ces jours heu'eux, les Superieurs savent tout, its comprennent noire siluation, pen imporle le reste !'
Ce reste, si d6libe4rment sacrifie, 4tait et pr6vu et accepte d'avance. Deux ans plus tard, A PAques 1912, ma Seur
Souchon en faisait part A la Sceur Servante de Gandarinha:
a Je suis sur le point de partir ; Noire Trhs Honoree Mere
m'appelle d Paris. Le hon Maitre fail bien toutes choses et
ii parle par la bouche de nos Supdrieurs. Je suis dgde, fatigude, et ne pourrais plus rien faire qui vaille. Fiat... mais
toujours deboul I. Gardes la semence des &ouvres.Soyez g6ndreUses. u
C'est bien une pauvre petite semence cach6e en terre
quo cette c poignde de filles, noloirement suscithes par la
Providence , en Portugal aujourd'hui, comme autrefois en
France du temps du bon Monsieur Vincent, mais la Vierge
Gardienne, allait intervenir. Cinq ans plus tard, en 1917, elle
apparaissait A trois pauvres pastoureaux de l'Ajustrel, A Fatima. On connait la merveilleuse histoire et ses magnifiques
resultats : le Portugal retrouvant sa foi, son equilibre, sa
paix. Et, un beau jour, en 1927, une Sceur se presente A la
porte de l'h6pital Saint-Louis, rev4tue du saint habit, ayant
.librement circule en Portugal, A Lisbonne m4me : Visita. trice extraordinaire, elle vient 6tudier les moyens de restaurer la Province.
Depuis cette visite, les SupBrieurs majeurs n'avaient pas
perdu leur temps ; ma Sceur Bouillet avait t61envoyde pour
defricher le terrain, ouvrir quatre ou cinq petites maisons,
mais, malgre son d6vouement, il s'av6ra bient6t qu'une Visilatrice, connaissant le Portugal, en 6tant connue, 6tait
I'instrument n6cessaire A la reconstruction. Cet instrument,
il existait, dou6 de toutes les qualites desirables, et ce fut
vraiment une d6cision benie du Bon Dieu que celle du Con-
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seil de la Communaut6 donnant Soeur Ferrao comme Visitatrice A la Province du Portugal.
Les pages precedentes nous donnent une idee exacte des
difficult6s qui i'atLendent. L'ann6e 1930 s'acheve. Tout est a
organiser ; des huit 6tablissements qui fouctionnent, l'h6pital de Funchal excepl6, sept. sont des maisons de louage,
disseminees dans la contree. Des anciennes fondations de
Lisbonne, toutes sont perdues, sauf Sainte-Marthe. sauvbe
par les Lazaristes, mais occupee actuellement par une grande
ecole, qui empkche ma Scur Ferrao d'en prendre la possession. La pauvre Visitatrice se volt obligee d'aller de maison en maison.
Ecoutons un tkmoin de ces premiers jours : « Ayant
regu mon changement, je rejoignis ma seur Ferrao A Irun
(elle venait d'une retraite A la Maison-Mere). Pendant le
voyage je lui demandai of nous allions. a Oil se trouvait
la Maison centrale ? - Oh ! me r6pondit-elle, avec un
accent de tristesse que je n'oublierai jamais, je n'ai pas de
maison ; je vis A la merci de Dieu, comme 1'oiseau dans
les airs !... )
Cela ne peut durer ; aussi. faute de mieux, accepte-t-on,
sans trop de difficulte, la proposition d'un bon vieux chanoine qui offre un ancien couvent A Carnide, non loin de
Lisbonne, A condition d'y transf6rer l'asile de vieilles dames
qu'il a fond6 et d'en prendre la direction. Qu'a cela ne
tienne. L'ouverture de cette Maison centrale est fixWe au 12
juillet 1932.
Une So(ur nous fait le recit de cette... peu banale installation.
a Le bdtiment oiA s'inslallait l'Asile dgait un ancien Carmel consiruit au xvir sidcle, couvent trWs spacieux, mais
prive de toule commodil. ..
SEn mdme temps que les Sceurs, arriverent cent cinquante vieilles femmes installdes dans de grands camions,
chacund apportant son mobilier et son chat. Bientit les
grands clottres furent envahis, encombrds de meubles entassds d1, pdle-mdle. On pouvait d peine marcher au milieu
de ce' ddsordre. II fallait cependant rdussir d prdparer les
lits, ce qui n'dtait pas chose facile. Plus d'une vieille refusa
de se coucher ne reconnaissant pas son matelas ou sa couverture. Toule la nuit se passa en de continuelles lamentations tandis que les chats faisaient un infernal vacarme. n
Au milieu de ce brouhaha, ma Sour Ferrao garde son calme
et son bon sourire. On manque de tout, m6me des choses les
plus indispensables : elle est obligde d'6crire sur ses genoux, faule de table.
Une Soeur Servante venue pour l'entretenir, ne peut retenir ses larmes a la vue d'une telle vertu. Ma Sceur Ferrao
est toujours ma Scur Ferrao : pas une plainte ; joyeuse et
resign6e, c'est elle qui ranime le courage de ses compagnes
par son exemple plus encore que par ses paroles. a Et pour-
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tant, avouait-elle plus tard, on ne peut s'imaginer ce qe
c'dtait... ii faut l'avoir vu I
De toute evidence, jamais Carnide ne pourra r6pondre
aux besoins d'une Maison Ceutrale. Laissant done la, avec
quelques Soeurs d6vouees, les bonnes vieilles et leurs chats,.
ma Sueur Ferrao prend le parti de s'installer a Sainte-Marthe ; quel beau tolle ! Le personnel enseignant ne se r6signe
pas a se voir remplac6 par les Seurs, le mauvais esprit
s'infiltre. Ma Seur Ferrao suit toute la trame de ce mesquin complot sans rien diminuer de sa bonf6 et de sa patience, A 1F'gard de ceux qui l'offensent, qui ne cherchent
qu'a entraver son ouvre.
Elle est seule pour se d6battre dans cet imbroglio : le
Conseil provincial n'est pas constitu6, les SupBrieurs majeurs sont bien loin. Pas de Secretariat organis6. Tres peu
de vocations. Tout contribue A rendre sa mission difficile.
Un bon travail s'accomplit pourtant, sans bruit mais
solidement ; on ouvre, en 1932, un priventorium a Parede,
un h5pital a Monlemor-O-Novo, deux autres h6pitaux eu
1933, le grand ( sana , de Coimbra, en 1935. Mais la creation
la plus n6cessaire, A laquelle la Visitatrice songe depuis son
arrivee, c'eSt celle du S6minaire. Jusqu'a present toutes les
postulantes avaient 6t6 envoy6es rue du Bac ; grace inappreciable certes, et qui avait donn6 a la petite Province ce
trWs pur esprit de saint Vincent, cette unite de vue et d'action avec les Supericurs majeurs, grace qui maintint la branche portugaise, au milieu de mille bourrasques, fortement
attach6e au tronc.
Mais aujourd'hui, en cette ann6e 1938, d'autres consid6rations portent le Conseil provincial a d6sirer la creation
d'un Seminaire provincial : beaucoup de postulantes ne
comprennent ni ne parlent le francais ; l'Espagne, en pleine
guerre civile, permettra-t-elle le transit entre le Portugal
et la France ? EL puis l'horizon si noir laisse d6ja presager
la guerre mondiale qui, bientlt paralysera toute relation avec
Paris.
La sagesse demande une prompte solution a ce probl6me vital ; les Sup6rieurs majeurs ont donn6 l'approbation,
il faut agir sans d6lai. Bien des projets Bchouent ; enfln, on
jette les yeux sur le college d6saffecte des Filles de la Charite de Santa Quildria. De ce beau coll6ge il ne reste plus,
helas ! que des ruines ; on les rachetera, sur l'initiative bardie de I'aum6nier de l'Nglise du lieu, un fils de saint Vincent, qui jette un appel aux m6res chr6tiennes et aux Enfants de Marie de la region, appel g6n6reusement accucilli.
Transformer ces ruines en bdtiments habitables, les
rendre a leur destination communautaire donna, on le devine, bien des soucis, bien des peines, A la bonne Somur
Ferrao. La courageuse directrice s'ing6nie pour procurer
l'indispensable. On fit des prodiges d'adaplation, on pratiqua la pauvretie l'extreme. Enfin, le 15 septembre 1938, les
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cornettes repasserent le seuil de leur ancienne demeure, et
le 13 octobre, anniversaire de l'expulsion des Sours en 1910,
anniversaire aussi de la derniere apparition de Fatima, aprbs
vingt-huit ans d'absence, jour par jour, J6sus reprenait possession dc son tabernacle. Celle coincidence, A laquelle personne n'avait song6, 6tait la r6ponse divine aux douleurs et
aux espoirs d'antan. Une belle siatue de saint Vincent,
6chappee A la rage r6volutionnaire, 6tait seule rest6e ; le
PNre avait gard6 le foyer, en l'absence de ses Filles, qu'il
accueillait, bMnissant aujourd'hui, entour6es de dix-huit
pelils bonnets.
Cctte ceuvre des oeuvres allait tLre fondbe sur la croix.
Au mois d'aoit, le typhus fail une apparition foudroyante :
une Scour d'office, onze Scours du Seminaire sont atteintes.
Des le debut, F'6tat des malades est si grave, qu'on peut se
demander avec angoisse si, de ces douze mourantes, une
seule reprcndra vie. Ma Scour Ferrao, malade elle-mdme,
trop bloign6e pour se rendre a Santa-Quritria, soutfre un
vrai martyre et envoie force conseils, renforts ec consolations. Elle prie tant, que i'espoir renait peu a peu ; on les
sauvera, Ics chires malades, oui, toutes. sauf une, la petite
Scour Ermelinda Quintas, choisie par Dieu pour tire la protectrice du Siminaire portugais.
Ermelinda - comme autrefois Marguerite Naseau est une petite fleur des champs. Dans la belle nature du Bon
Dieu, elle Le trouve. Elle vit avec Lui, et, sans l'appui d'aucun Directeur, cette Ame toute fraiche va droit A J6sus Enfant qui l'attire mysterieusement ; un jour, A treize ans,
agenouill6e dans le grand pr6 oi dort son troupeau, spontanement, de toute son Ame, elle se donne A Lui par le vceu
de chastet•. Depuis qu'elle est malade, Ermelinda demande
souvent qu'on lui apporte le bel Enfant de la Greche, elle
lui parle, elle lui sourit. Un jour, A sa grande joie, on lui
permet de prononcer les Saints Vcoux. Transfliguree, elle
fixe longuement un regard radieux sur un objet invisible qui
la captive. Puis, lorsque ma' Scour Directrice lui presente de
nouveau le Jesus de la Creche, elle le prend toute heureuse.
le presse contre son ccour et murmure : ( Qu'il est beau !...
Mais l'autre 6tait plus grand. - Lequel ? - Celui qui 6tait
la, avant. , La grande epreuve se terminait par ce sourire
du Ciel.
Cetle maison de Sainte-Marthe devient de jour en jour
trop exiguE pour les besoins de la Communaute. Ma Scour
Ferrao, encourag6e par les Supkrie'urs majcurs, cherche &
Lisbonne meme Plemplacement qui permettra enfin une installation convenable. Les immeubles sont rares, plus rares
encore les ressources. On cherche quand meme, et sans attendre le r6sultat desire, on d6veloppe tant bien que mal
dans le vieux Sainte-Marthe les ceuvres n6cessaires au bon
fonctionnement de la Province.
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Une petite 6cole d'inflrmieres est ouverte, et, Dieu aidant, les cours sont frWquentes par les jeunes filles des meilleures families de Lisbonue.
A l'instar de notre Mere Inchelin, ma Sceur Ferrao comprend la necessite de former les Soeurs infirmieres. Sur son
invitation, toute une escouade de cornettes se joint au groupe
des jeunes filles. Les stages seront faits dans les divers h6pitaux de la ville.
Organisation incomplete, defectueuse, A coup stir, aussi
la sage Visitatrice, tout en poursuivant ses d6marches, Blucubre-t-elle les plans d'une nouvelle Maison Centrale, A laquelle seront annexes les pavilions d'un h6pital-6cole, mais
ce fut seulement apres sa mort et apres plusieurs anuies
de tentatives sans resultat. que le Gouvernement mit, enfin,
en 1943, une vaste parcelle de terrain (30.000 metres carr6s)
A la disposition de la Communaut6 ; mais quoique avec des
conditions assez favorables, il faut disposer de la grosse
somme de cinq cent mille .cus. Comment faire puisque la
Province est pauvre dans toute l'acception du terme ?
Pas de d6couragement cependant et encore moins refuser l'offre providentielle. On va trouver un riche commercant, le suppliant de vouloir bien Otre garant d'une traite
sur la Banque Espirito Santo.
Malgr6 toutes les apparences contraires, ce bienfaiteur
inconnu la veille, veut bien c6der ; le contrat est sign6 et les
Soeurs presentent la somme voulue aux regards surpris de
ces Messieurs de l'H6tel de Ville qui n'en croient pas leurs
yeux, car ils savent que la Communaut6 est pauvre.
Viennent les interminables d4lais des plans, des calculs ; en somme, pendant deux ans, les travaux se limitent
a un mur d'enclos et la grande porte d'entree.
Le 18 avril 1945, fete du Patronage de Saint-Joseph, fut
choisie pour la pose de la premiere pierre, mais le petit
groupe d'amis intimes de la Communaut6 qui assista A
cette petite ceremonie se demandait si vraiment cette premiere pierre ne serait a peu pres la derniere.
Pour toutes ressources, on comptait sur 1'hypotheque
du terrain qui, revalorise, monta A un million cinq cent
mille 6cus, et encore cet argent ne serait vers6 qu'I mesure
de I'avancemcnt de la construction.
Grace A l'aide du Gouvernement qni, graduellement
couvre quarante pour cent du total des frais et surtout celle
de la Divine Providence, qui vient au fur et A mesure des
besoins, la construction avance, pas aussi vite qu'on le desirerait, mais A la fagon de saint Vincent ; doucement et
sans bruit. On est d6ja au dernier 6tage de la Maison centrale, comprenant en plus le S&minaire et 1'6cole menagpre.
A gauche, un autre bftiment plus petit est destine A I'eWdle
d'infirmieres ; A droite, il y a l'emplacement pour l'h6pitalbcole, pas encore commenc6 mais en bonne voie d'execution.
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Si la bonne Providence vcut bien continuer son aide
presque miraculeuse. comme jusqu'4 present, c'est A esp&rer que dans un avenir pas trop lointain, la petite Province
pourra disposer d'une belle maison pour y 6tablir son Centre et faire rayonner les ceuvres.
Parmi les manifestations de la Providence, il ne faut
pas passer sous silence le geste genereux de la Province
Orientale des Elats-Unis qui a facilit Il'emprunt d'une
somme considerable en des conditions trWs avanlageuses, ce
qui a permis d'avancer plus vite les travaux commenc6s.
Pour le moment, on n'a pas en mains les ressources
suflisantes pour arriver a la fin, mais puisque c'est l'euvre
du Bon Died, les moyens viendront a mesure des necessites,
il n'y a pas lieu d'en douter devant ce qui est d6jh fait.
Pendant ces dernieres annies, piusieurs maisons ont
6t1 ouvertes et la petite Province compte actuellement vingtcinq maisons.
La plus interessante fondation fut, sans doute, celle de
la petite Mission de Lourengo-Marques. Le 6 juin 1942, cinq
Filles de la Charit6 portugaises s'embarquaient & Lisbonne
pour prendre la direction de I'Ecole professionnelle de Xipamanine ; bjent6t, elles furent chargees d'un dispensaire
de pubriculture et actuellement elles sont au nombre de dix,
r6parties dans les deux maisons.
DerniBrement une nouvelle ceuvre vient d'6tre offerte
aux Filles de la Charite portugaises : l'Asile-Colonie des 16preux, immense village qui abritera plus de six cents 16preux et pour lesquels le Gouvernement reclame le d6voueInent des Filles de Monsieur Vincent, qui se trouvait heureux lorsque dans ses premiers temps a Saint-Lazare il
polivait donner ses soins aux pauvres 16preux qui y habitaient.
A la vue de tout le bien r6alis6, on a lieu de croire que
la petite Province si ballolie et 6prouv6e dans ses commencements, a enfin pris racine et que ses fondements sont
d'autant plus sitrs qu'ils ont Bie poses sur la croix et affermis par la pauvrete.et le sacrifice.
Smeur SouzA PRECA.
M. JEAN-BAPTISTE CORSET, C.M.
(6 janvier 1874-11 aoit 1943)
Au Petit S8minaire de Paotingfu, le 11 aofit 1943, mourait d'une peritonite, le vWndr6 M. Jean-Baptiste Corset,
doyen de sacerdoce et de mission des prdtres du Viai-iat
apostolique de Paotingfu.
II 6tait le troisieme fils d'une nombreuse et honorable
famille de Tourcoins, oui donne quatre prdtres A 1'Eglie et
deux religieuses. Naturellement peu expansif, il aimait cependant A parler des heureuses annees qu'il avail passees
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A la maison, alors que, comme externe, il faisail ses humanites au college du Sacr6-Cwur de sa ville natale ; il iui
plaisait aussi d'6voquer et ses excellents maltres et I'dducation si chrelienne, si virile reVue de scs pieux parents.
Bien que durant ses quarante-cinq ans de Chine il ne soit
jamais rentre en Europe, il entretint jusqu'i la fin les plus
cordiales relations 6pistolaires avec ses proches. S'il lui fur
douloureux de perdre successivement tous ses freres, par
contre sa joie fut grande d'apprendre, en ces derni.res annues, l'ordination sacerdotale de quatre de ses, neveux.
La fr6quentation des Lazaristes du-S6minaire academique de Lille pendant son service militaire, et au Seminaire
de philosophie de Solesmes, oi il 6tudia une annee, fixa sa
vocation de missionnaire. II fut recu dans la Congregation
de la Mission A Paris, le 12 octobre 1892 ; ordonn6 pretre
A Paris par Mgr Thomas, le 4 juin 1898, ses superieurs le
destinBrent A la Chine. A peine install6 B P6kin, il fut plac6
au Grand S6minaire et y enseigna pendant une annee la
th6ologie dogmatique, consacrant a 1'6tude du chinois le
peu de temps qui lui restait ; puis, vers la fin de I'ann6e
1899, Mgr-Favier I'envoya dans le district (devenu plus tard,
en 1910, Vicarial Apostolique de Paotingfu), qu'il ne devait
plus quitter jusqu'A sa mort.
L'insurrection des Boxers 6tait sur le point d'6clater.
Durant les premiers mois de 1900, M. Corset, nommn vicaire
dans la vieille chrklient de An-kia-chwang, fit plusieurs
voyages a P6kin pour Porganisation de la d6fense du village. C'est au cours d'un de ces voyages qu'il tomba' malade
dans la capitale. Comme la situation devenait de plus en
plus grave, Monseigneur I'envoya se soigner A Tientsin. II
y resta jusqu'A I'arriv6e des troupes alli6es, et alla ensuite
passer quelques mois de convalescence au Japon.
Rentre a An-kia-chwang au commencement de 1901,
comme chef de la paroisse, le travail ne lui manqua pas ;
car si le centre avait 6chapp6 a la ruine par son h6roique
d6fense, it n'en fut pas de mime des chr6tientes environnantes. II y eut A traiter des affaires tr~s difficiles. En bon
pasteur, M. Corset fit tout ce qu'il put pour secourir ses
chr6tiens. I1 parcourut les villages 6prouv6s, distribua avec
6quit6 et a la satisfaction do tous, les indemnitks, relcva les
ruines, repara les pertes subies, et se fit aimer de ses ouailles
par sa douceur et sa bont6. Meme apres quarante ans, ct
bien que, par principe, il n'ait jamais voulu dans la suite
visiter une chrktientW dont il avait 6t6 le pasteur, de vieux
catechistes venaient encore, .
l'occasion presenter leurs
hommages a leur ancien bienfaiteur. M. Corset ne fit qu'un
court stage a Hu-chu el Kao-kia-chwang (Ly-hsien et revint
A An-kia-chwang jusqu'en 1910.
Lors de l'6reclidn du Vicarial de Paotingfu, Mgr FabrBgues pensa le nommer provicaire, mais la modestie de
M. Corset lui fit d6cliner cette charge. II fut alors nommb
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direeteur du Petit Seminaire recemment Brig6 ; puis, de
1912 & 1i22 il enseigna la theologie dogmatique au Grand
Seminaire. Lorsque les seminarisles de Paotingfu furent
envoy6s au S6minaire central de Chala, ii fut place au Petit
Seminaire du Sikwan ; il y resta jusqu'i sa mort.
Doux, simple, affable, prudent, il savait donner un bon
conseii ; sa bont6 6tait indpuisable, sa main gauche ignorait ce que faisait sa droite. Beaucoup d'ordre et de precision dans ce qu'il faisail : des notes nombreuses, prises au
cours de ses lectures - il lisait beaucoup - Ataient m6ticulensement cataloguees.
Sa sante 1'a malheureusement empdch6 de donner
toute la mesure de sa valeur ; elle 1'a souvent arrdt6 dans
le bien qu'il aurait voulu faire. II se d6dommageait, si l'on
peut ainsi parler, en donnant beaucoup pour les Bcoles de
cat6chumenes et pour Nl'dification de chapelles et d'6glises
dans la Mission. Au sujet de ses relations avee le clerg6
lazariste et seculier, il est. noter qu'il fut en toute occasion un bon confrere, toujours pret i rendre service A qui
le lui demandait. Y avait-il un conseil & donner, un livre
& preter, une question a r6soudre, it ne faisait pas de distinction entre seculiers et Lazaristes pour les satisfaire immediatement. De plus, il avait une grande charith et un
divouement sans bornes pour les s6minaristes. Les legons
qu'il devait donner, il les pr6parait toujours attentivement
et en detail, constamment i la recherche de nouveaux
moyens pour faire progresser ses 6lives dans l'Ntude du latin on du francais. Quelque s6minariste souffrail-il physiquement ou moralement, il savait chercher les moyeas de
le soulager en donnant un bon conseil, ou quelques aum6nes. en plus d'un petit mot de consolation.
II ne faut pas oublier le service qu'il rendait i chaque
instant aux Filles de la Charit6, 6tant tour a tour pendant de
longues annees leur confesseur ordinaire ou extraordinaire.
II resta aussi jusqu'a sa mort directeur des Enfants de Marie. Combien de fois n'a-t-il pas paye lui-mnie pour leo
petites orphelines qu'il envoyait chez les Soeurs.
Dans ses relations avec ses sup6rieurs, il s'est montre
toujours humblement obbissant. Ainsi, disait de lui, M. Desrumaux, Visiteur des Lazaristes : c Pour moi, quoique condisciple de Saini-Lazare iil y fut mon ange), il m'a toujours
tumoign6 du respect, une obbissance entiere ; it demandait
toutes ses permissions de pauvrelt et autres dont il avait
besoin..
Ses derniers instants ne furent, par la grice de Dieu,
nullement p6nibles. Six jners de mialadie Pont pr6par6 au
repos iternel. D'abord, la maladie se d6clara par une grands
faiblesse, qui le decida A garder la chambre. Le docteur de
l'h6pital Sainte-Anne, venu deux jours apres, le jugea si
faible qu'il ne crut pas prudent de le faire transporter i
I'h6pital Saint-Michel de PEkin, comme ses confrbres en
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avaient' 'intention. Une injection fortifiante lui fut faite
pour soutenir son pauvre corps deji si affaibli par un jeOne
de plusieurs jours, car depuis le debut de la maladie il ne
prenait presque plus rien.
Le lendemain it se trouva un peu mieux ; mais, h61as!
ce ne fut qu'une illusion, car le ii vers quatre heures et
demie du matin, Monsieur 1'Assistant de la maison le trouva
assis tranquillement dans son fauteuil, le malade ne pouvait plus parler. On lui administra imm6diatement les derniers Sacrements. Mgr Chow, son 6vdque, appel6, en hate,
put arriver A temps et lui'fit renouveler les Saints Voux
mentalement, mais en pleine connaissance. Vers six heures et demie, pendant que Monseigneur disait la messe pour
le mourant, il s'en est all6 chez le bon Dieu tout doucement,
sans bruit, simplement, comme il a vecu. Merci a Dieu de
lui avoir m6nag6 une mort si douce, mort digne d'envie.
Bealus qui inlelligil super egenum et pauperem, in die mala
liberabit eum Dominus.
L'enterrcment eut lieu le jeudi 12 aofit La grand'messe
fut chant6e par l'assistant de la maison ; I'absoute A la cathedrale fut donn6e par Son Excellence Mgr Chow, qui fit
6galement les obseques au cimetiere, avec une nombreuse
assistance de pritres, de religieuses et de chretiens. M. Corset repose au cimetiere de la Mission de Paotingfu, dans
I'enclos du Petit Seminaire, au faubourg de l'Ouest.
(Bulletin Catholique de PNkin, octobre 1943.)
Theodore ERKELENS, CM.
LE FRERE COADJUTEUR LOUIS MARCO
(11 octobre 1873-5 mars 1945)
C'est par une lettre de Chapu, du 10 mars 1945, ecrite en
chinois, que nous avons appris la mort di cher Frire Marco,
survenue le 5 mars. Or, nous ignorions meme sa maladie.
Depuis longtemps, en effet, nous n'avions plus gubre de
nouvelles de lui, car l'occupation japonaise, qui A ce moment
fortiflait justement la cote, rendait les relations difficiles et
parfois dangereuses. Nous n'avons done pas pu, & notre
grand regret, l'aider pendant sa derniere maladie, ni prendre part A ses obseques. En sa personne disparait 1'un de
ceux qui ont assiste aux tout premiers commencements du
S6minaire de Kashing.
Ne le 11 octobre 1873, A Rondissone, en Italie, le Frbre
e
Marco fut regu au 6minaire
interne Chieri,le8decembre
1892. Sur son propre d6sir il fut envoye en Chine et arriva
L Shanghai le 21 novembre 1902. Plac6 a la Maison Provinciale d'abord & Tchousan, puis A Kashing, il aida par
interim la Procure A Shanghai, de 1904 & 1905 ; il revint
ensuite A Kashing et fut membre de la maison provinciale
jusqu'au jour de sa mort, qui arriva le 5 mars 1945.
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Le bon Frere a eu la chance d'avoir pres de lui pour
ses dernicrs moments un pretre chinois et confrere, M. taul
Fang, qui lui administra les derniers sacrements et prsida
ensuite aux fun6railles.
Scion la lettre de M. Fang, ces funerailles furent splendides. Pour les comprendre, mettons ici quelques explications.
Chapu est uue petite ville et port de mer a quarante
kilometres de distance de Kashing. II y a 1I quelques families chr6tiennes diss6minees en ville et A la campagne.
La chapelle depend de Pinghu, vitle Oloignee de quinze
kilometres, oil sc trouve le cure et trois vicaires, tous chinois. Aux environs de Chapu, le Frere Marco avait blli,
sur le desir de nos Superieurs, en 1921, une belle et solide
maison de campagne, sur une colline tout pres de la mer,
oh les SBminaristes de Kashing peuvent aller en t4 prendre
I'air et se reposer. Le Frere aima toujours de tout son cour
cette mcuvre qui represente une dizaine d'annees de vie trbs
active et entreprenante. II resta ensuite presque exclusivemeht A Chapu comme gardien de la maison, surtout pendant
la guerre sino-japonaise ohifranc-tircurs et brigands infestaient la c6te de la mer et la "campagne environnante. 11 se
croyait en mdme temps vice-cur de l'endroit et en cette
qualit6 il n'6pargna rien pour aider les chr6tiens en tout ce
qu'il pouvait. Ces braves chritiens manifesterent d'une manitre bien touchante leur graiitude envers le Frere Marco
pendant sa derni&re maladie et apres sa mort. Citons quelques extraits de la.lettre de M. Fang :
« Le Frere Marco est descendu, malade, de la colline, le
24 fivrier et a dd garder le: lit. II s'est d'abord fail . igner 4
la chinoise, puis a invitl un midecin qui connaissait quelque peu la mddecine europeenne.
Le i" mars, la maladie s'aggravail, et le cher malade
d6lirait par moments ; les chreliens le veillErent jour et nuit,
lui rendant tous les services possibles avec le plus grand ddvouement.
Le 2 mars, on avertit le cure de Pinghu de l'ltat de Frere
Marco. Le 4 mars on envoya une nouvelle letlre el on d.pdcha deux courriers, mais j'fdais dejd parti pour Chapu avant
leur arrivie.Je dus faire la route 4 pied et farrivai vers cinq
heures du soir. Aussil6t les chr6liens previnrent le cher
Frere Marco qui put dire : ~ C'est bien, le pretre est 1l >,
ce furent les dernires paroles qu'il put articuler, cependant
ilne semble pas qu'il perdit loute connaissance, et il paraissait faire effort pour repondre , Amen ,,lors de l'extrdmeonction ; ilvoulait aussi unit les lUvres, sans y rJussir, au
moment de l'onction sur la bouche.
Les m6decins croyaient qu't cause de la forte constitution du malade I'agonie serait longue, mais, en fail, elle ne
dura pas longlemps. A quatre heures du matin, le 5 mars,
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on vinl me chercher, mais quand j'arrivais, ii avait ddjd
exhal. le dernier soupir.
Pendant sa maladie, ii ne s'est jamais plaint el quand
on lui demandail s'il souffrail, ii rdpondail : a Assurement,
au ciel, ce sera plus agrdable. u II n'a rien pu dire au prdire, puisqu'il avail deyd perdu la parole.
On deposa la ddpouille du Frere sur un lit de parade :
il portait une robe chinoise, ainsi que le rochet dont il avail
coulume de sc retdlir pour le caldchisme ; on mit dans ses
mains un crucifix qu'il aimail beaucoup, ainsi que des reliques des saints. Comm, it aimait les fleurs. on en mit d profusion. A lai•e,
on plapa un crucifix avec deux bougies.
Le 5 et le 6 mars, jour et nuit, les chrdtiens vinrent prier en
groupes, pres du corps ; il y en eut, qui veillbrentl oute la
nuit.
Dans l'apris-midi du 7 mars on mit la depouille dans
le cercueil qu'on ne cloua pas cependant et on le iransporta 4 la chapelle oi, le 8, eul lieu la messe d'ernerrement.
Vers une hcure de l'apres-nidi, on Lransporta.le cercucil
au salon el on l'ouvrit pour que les assistants puissent contempler une derniere fois le visage du cher ddfunt.
Les personnages de la ville vinrent prendre nart au
deuil et d leur Idte se Irouvait le premier notable Tsi-ueisien ; ces payens vinrent respeclueusemenl lui faire Irois
inclinations profondes. Puis, aprts que le cercueil eut 0td
fermd. le corltge s'dbranla et fu tris solennel ; sur le parcours, dans la Grande-Rue, lout le monde faisait la haie
pour honorer le cher disparu. En Idle du corldge on i: ?fair

la croix, puis venait le drapeau chinois suivi de la uitsuique
et des porteurs de guirlandes et de bannieres ; apres eux,
les chretiens rdcitaient des prieres ; its prdecdaient les autorits qui prenaient part au cortbge. Moi-mrme, je pridc'ilis
le cercueil en chaise d porteurs ; derrire le cercaeil, renaient les chrdliennes el plusieurs d'entre elles pleurac'nt 4
chaudes larmes.
Les funrailles furent reellement belles ; rien que pour
le papier des ddcorations on a ddpensd 804000 dollars chinois. Beaucoup ont travailld gratuitement ai leur confection,
d'uires, a salaire rdduit. Toutes les ddpenses : frais de consultations medicales, mnddecines, enterrement, ont tdi pands
par les habitants de Chapu : le chef militaire z ozuvrt une
souscription qui a rapporld 50.000 dollars ; ceux qui ant assistd aux funerailles ant donnd 37.000 dollars ; les :tmis du
Frere rdsidant d Pinghu ant souscril 11.000 dollUrs, el le
chreticn Tchang a soldd le resle des dpenses.
I1 a did inhumd, scion son ddsir, sur la colline, pres. dc la
CrOix. )

En lisant cette lettre on pourrait se demander pourquoi
cette pompe aux fun6railles d'un humble frbre coadj iteur ?
La r6ponse est probablement celle-ci : ayant Bt6 lear ,.-and
bienfaiteur A tous, pendant vingt-cinq ans de -6jo ir & Cha-
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pu, les braves Chinois, grands et petits, riches et pauvrcs,
voulurent lui montrer toute ieur affection et reconnaissance.
Tout le monde connaissait le a Mo-siang-kong ,, ,.~on
nom chinois), et surtcut les pauvres, les infirmes, ei les
persecutes trouverent en lui en tout temps et A toute occasion aide et protection eflicace. Un lettrd chinois .isait de
lui : a Le Frere Marco a en lui I'etoffe d'un ministre d'Etat. o
G'est peut-etre vrai, mais il faut y ajouter une note surnaturelle. Profond6ment picux, douc d'un gre.nd esprit do Toi,
il sentait en lui FAme d'un apdtre. II d6siraii Avant tout,
etant fils de saint Vincent, travailler au saiut des Ames et
au bien des pauvres ; faire connailre et aimer Dieu, etendre son iegne dans son cher Chapu, telle 6tait son unique
ambition. Et comme toujours, c'est chez les simples, les
petits, qu'il avait le plus de succss. 11 avait pour eux cette
charit6 dont parle saint Paul : paiente, douce et bienfaisante.
Pour cela il l6ait pourvu de certaines grandes qualit6s,
n6cessaires A ce. genre de vie.
II possedait ( une bonne langue aet savait la manier.
Sachaut 'italien, le frangais, et pas mal Planglais, il pouvait
parler avec n'importe qui ; mime le latin ne lui etait point
inconnu et plus d'un. prdtre fut attrap6 en maintes circonstances quand le Frere lui adressait la parole en latin. Mais
c'est le chinois qu'il possedait admirablement, surtout le patois du pays. 11 connaissait toutes les expressions de ces bons
paysans et pechcurs et causait. avac eux trrs familierement
Ajcutons A cela sa grande politesse. Le Chinois est tres
poli, m@me le paysan tbonne le missionnaire europ6en par
ses formules polies et mani6rkes, qu'il faut savoir pour ne
point blesser les gens. Le Frere Marco etait poli par 6ducation, mais, vivant presque constamment dans un milieu
chinois, il etait arrive lentement A ppse.der parfaitemeni la
politesse chinoise : faire les inclinations, parlor tranquillement sans se facher, offrir un don au moment propice,
insister sans offenser ; et. ainsi il avail un grand ascendant
sur tous ceux avec lesquels il avait A traitcr une affaire. Sa
bont6 aimable, la douceur de ses paroles el une cerlaine
am6nit6 peinte sur les traits de son visage, mettait tout le
monde a l'aise et lui gagnait tous les ccurs. II n'oublia
jamais les paroles de saint Vincent, qui nous a dit : acc
n'est pas possible que nous produisions de bons fruits, st
nous sommes comme des terres seches et, qui ne portent que
des chardons, il faut quelque attrait et un extirieur qui
plaise pour n'dloigner personne -, ou celle de Mme Swetchine : a Les verlus, et les verius aimables sont le seul langage de la foi qui inspire quelque respect pour elle aux espnts peu croyants. Dbs lors, combien ne sommes-nous pas
coupables de ne prdcher Dieu de la facon dont il peut tdre
enlendu I Si les bons dtaient meilleurs, il n'y aurait pas tant
de mdchants. ,
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I1 6tait aussi ienace et sans peur. Quand il t6ait engag6
dans une affaire, it allait jusqu'au bout et rien ne pouvait
le deconcerter Ainsi ii connaissait tous les chefs de police,
les mandarins et les notables influents, et it n'hesitait pas
b plaider sa cause, meme sept fois s'il ]e fallait, pour avoir
raison et aider ses proteges. Il lui arrivait d'attendre pendant deux heures ou m6me tout l'apres-midi dans uue antichambre d'un poste de police pour etre enfin recu et entendu. Citons un exemple.
En 1935, quand ii y avait A un certain moment la loi
martiale a Kashing, un de nos freres 6tudiants avait eu limprudence de prendre des photos au champ d'exercices militaires. Un chef l'ayant vu et croyant sans doute avoir
affaire a un espion confisque l'appareil. N6anmoins, sur
les explications donn6es, l'oflicier laissa partir le delinquant
tout en relenant l'appareil. Le frere 6tudiant raconta sa mesaventure au Frere Marco. Celui-ci va directement voir le
gendral en chef de toute la garnison. Comme 1'officicr, dans
'antichambre, ne voulut point le recevoir, disant que le gen6ral 6tait absent .t ne reviendrait que tard dans la soiree,
le frere qui savait que le g6ndral 6tait vraiment l1, r6pondit : c C'est bien, j'atendrai jusque la, car j'ai une affaire
urgent,, h traiter. > Une beure passe, une deuxieme 6galement ; enfin, voyant que cet Europecn ne partait pas, l'ofdu gen6ral. LA, le frere batailla si
ficier l'introduit aupr
bien que le gendral lui rendit sans condition l'appareil et
le congedia avec une poign4e de main et un bon sourire.
It ne pouvait surtout pas supporter certaines injustices,
quand ii voyait 1'humble opprime A cause que le riche avait
gagn6 le juge par 1'argent Je l'ai vu une fois se lever A
deux heures de la nuit, descendre la montagne et aller &
Pinghu pour etre regu premier au tribunal of il voulait
d6fendre A tout prix une pauvre veuvo A laquelle on etait
en train d'enlever son dernier morceau de terrain. Quand
il y arriva, les juges Btaient encore au lit, mais le frere faisait tant de bruit et tant courir les emolov6s du tribunal que
les juges commencerent la seance avant l'heure pr6vue. It
plaida si bien la cause de cette pauvre femme quo les juges
lui restituercnt, s6ance tenante, son champ. En sortant du
tribunal un juge disait : a C'est curieux, cet Europ6en est
invincible, il a toujours raison. ) Its ignoraient que le bon
frere avait fait les quinze kilometres A pied, r4citant continuellement son chapelet, pour obtenir l'aide d'en-haut pour
sa cause.
Un de nos jeunes confreres appelait le Frere Marco, a le
chevalier sans peur ,. II Pa prouve maintes fois. II osa tout.
Voulant uniquement faire du bien et rendre service, it ne
craignait personne. Un exemple typique est !a prise de
Kashing en 1925. Notre Province, 4tant battue par le g6neral de L, province voisine, celui-ci approchail de Kashing.
Comme la troupe pillait sans piti6 partout oi elle passait,
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tous les habitants de notre ville furent dans la plus grande
consternation ; ils fermerent les boutiques et se cachbrent
oh ils pouvaient ; la ville avail l'air d'une ville morte. Quelques notables et autres des plus influents vinrent consulter
le Frere Marco et implorer son aide. Le hon frere a vite
decid6 la reception du gendral et de sa troupe. 11 fait preparer du riz et va ensuite au faubourg par oi le g6neral
devait passer. Le general arrive au son du clairon. Le frire
est 1I en grande tenue, barbe flotlante et A la tete des notables ; il felicite le g6neral de sa vicloire, lui offre l'hospitalite au nom de la ville, montre le riz pret pour la troupe et
implore la protection du general pour les habitants toujours
si paisibles et tout A leur travail. Le g6enral, visiblement
emu, lui tend la main et promet que rien de mal ne sera
fail aux habitants. Bientdt on voit des sentinelles aux coins
des rues ; l'ordre est parfait, la ville n'a plus rien a craindre
de la soldatesquie. On comprend qu'apr&s le passage de la
troupe, les notables soient venus en personne remercier le
bon frere de ses grands services, lui offrant une inscription
d'honneur sur deux bandes de soie, qui se trouvent encore
aujourd'bui au parloir de nos freres coadjuteurs. Son influence et sa renommee ont 6te telles pendant un certain
temps que tous les enfants de Kashing, nous appelaient
dans les rues : Mo-siang-kong, voulant dire par la que nous
snmmes de la maison de ce grand homme.
De cette belle figure, d6tachons encore quelques vertus
plus prononcees.
i1 D'abord sa piJtd.
Le savant Archimede disait : a Donnez-moi un point
d'appui, et avec un levier je souleverai le monde ,.Le frbre
savait que cet appui pour ses mille affaires doit etre Dieu,
et le levier sera la priire. II Etait vraiment pieux, profoudement pieux.
11 aimait surtout Jesus-Eucharistie. Tous les matins, il
assistait, quand il 6tait A Kashing, A toutes les messes qui
so disaient au SBminaire, A genoux, son missel latin en
mains. Pendant la journ6e, it allait frequemment faire une
courte visite A Notre-Seigneur, et le soir, apres toutes ses
courses en ville, il restait de nouveau longtemps A la chapelle, toujours a genoux, meme vers la fin de sa vie.
A Chapu. oh ii vivait seul, sans prntre, sur la colline,
il faisait tous les matins fidblement son oraison pendant
une heure et ensuile, selon son expression, c il disait sa
messe ,.I1 entendait par 11, qu'il allumait sur l'autel deux
cierges, puis A genoux, il lisait en latin dans le missel le
texte de la messe du jour, se figurant etre au S6minaire, ou
dans une 6glise de mission, selon l'inspiration du moment
Le bon Dieu a dfi tre satisfait de la messe du Fr6re Marco.
Il se considerait aussi un peu comme cur6 de Is ville.
LA se trouve un oratoire, qui, en grande partie doit son or-
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nementation a la g6nerositd du frere. Le pretre ne vieni
que quatre ou cinq fois par an, et ainsi, les dimanches et
fetes, il n'y a point de messe. Mais le Frere Marco savait
faire. Tous les dimanches, il allait en ville, une heure a
pied, et r6unissait les chr6tiens. Ensemble, ils recitaient les
prieres de coutume, et puis, le frere en surplis, leur faisait
un sermon sur PEvangile, tachant surtout de leur expliquer
les verites du catechisme, de les eloigner des superstitions
encore bien fortes dans cette contr6e parmi les payens, el
deracinr certains vices speciaux a ces gens un peu paresseux, inclines an jeu et au vol.
Souvent il les r6unissait encore dans l'apres-midi pour
faire le chemin de la croix, si cher A nos chr6tiens chinois.
Alors de nouveau, en surplis, it saisissait une grande croix,
la portait autour de la chapelle en leur adressant quelques
paroles d'ddification A chaque station. Certes, ii 6tait << d'llalie , dans l'Ame, aimaut les cedrmonies voyantes et pariantes ; parfois son rituel n'6tait pas tout A fait conforme A celui de Rome, mais sa grande foi n'y voyait pas d'inconv6nient ! Que les chretiens prient, qu'ils soient fervents, qu'ils
aiment I'6glise, qu'ils soient satisfaits de leur foi. voilA
toute sa preoccupation.
Qu'il soit permis ici de citer sa lettre du 9 janvier 1945.
dans laquelle jl nous communique comment il a pass6 avec
les chratiens la fMte de NoaIl. C'6tait bien, sans s'en douter,
pour la derniere fois. 11 6crit :
(4 Je dois vous dire que ces temps-ci, fai eu une petite
serie de malheurs. Ma main n'dtait pas encore gudrie, voil
qu'un abc6s assez douloureux, apparatf sur la jambe qui
m'empkche de rester debout pendant le jour. Puis cela allant
mieux, ce sont les reins qui me font souffrir et je passe des
nulls r moilid blanches. Et voild que l'avant-veille de Noel
je me verse une marmite d'eau bouillanle sur un pied ! En
me soilnant immddiatement, j'ai pu rdduire le malheur,
pourtant je ne puis pas encore mettre mes souliers de cuir.
.Comme aucun prdtre n'a pu venir pour la flte,
suis
descendu en boilant d la chapelle el j'ai organisd unejepetite
fdie pour nos chrdliens. Nous avons fail ensemble la veillde,
priant a haute voix ; un peu avant minuit, je leur ai fait
un
sermor de circonstance. A minuil, j'ai allumd tous les cierges de l'autel et les bougies autour de la creche que favais
prdpard avant. Pour la messe, fai lu devant les chrdtiens le
missel, el eux chan t aient les pridres de la fdte. A la communion, je les ai exhortl d faire la communion spiriluelle, puis
ie me suis agenouilld devant la crkche, fai chantd tout seu
Adeste fideles, et ensuite fai baisd les pieds du petit
Jdsus;
aprts, fai appeld les chrdl iens el chacun baisa comme
moi
le petit Jdsus. J'ai fail encore de mdme pour la messe de
'aurtore.Nos chrdtiens en dtaient tres contents. a
Et ainsi le bon frire tachait par ces moyens A lui, de
mettre un peu de vie dans cette petite chr6tient6, d'augmen-
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ter leur foi et le nombre de fideles, les instruire et leur faire
pratiquer la vie chr6tienne. Un missionnaire disait, une fois,
au frere : a On aurait du vous laire archevdque de Nanking n, et lui de r6pondre en riant : JJe suis d6ji cure et
grand mandarin de Chapu, cela suffit bien. a Un fervent
chrrtien remarquait encore dernibrement, a depuis que le
Frere Marco est mort, nous sentons vivement, tous les dimanches et fetes, son absence. ,
2* Son zele des dmes.
11 a fait siennes les paroles de saint Vincent a la r6p.tition d'oraison du 25 octobre i643, adress6es aux' Fr6res
coadjuteurs de la Compagnie : a Mes Freres, ne croyez pas
que vous soyes exempts de l'obligation de iravailler au salut
des pauvres, car vous le pouves faire en votre faon, peutltre aussi bien que les prddicateurs eux-memes, el moins
Sdangereusement pour vous : au reste, vous y .les obligds. 0
Le Frere Marco avait une ame ardente pour l'apostolat.
On pourrait definir ce dernier : la mise en action de toutes
les puissances de notre etre, de toute notre influence pour
attirer les &mes a Dieu et les sauver. C'est ainsi que le frýre
le comorenait. Nous sommes en Chine pour propager la foi,
disait-il, a vae milti si non evangelizavero ). Tout en e ant
simple frere, il a su etre un apMtre. Sauver des Ames, le
plus grand nombre possible d'mes, voilA tout son. programme.
II 6tait souvent sur la roule, marchant d'in bon pas.
C'est sfrement lui qui parmi nous a usJ le plus de s.uliers,
presque chaque ann6e il avait besoin d'une autre paire. II
etait A la recherche des enfanis moribonds. Les chrbtiens
lui indiquaient les families payennes. II y allait, et sous
pretexte d'un rembde, il en baptisait un bon nombre. Ces
anges, sauves par ses soins, lui ont dd faire une be'le rception au ciel.
11 pratiquait encore un autre m6Lier, celui de « mddecin
ambdlant D. Les malades avaient grande confiance en lui.
En elfet, ayant lu beaucoup do livres de m6decine et ayant
une longue pratique comme fr.re infirmier. il avail acquis
une grande exp6rience pour toutes sortes de cures. 11 faisait souvent merveille. et les malades abandonn6s par le
m6dacin chinois, recouraient encore a lui en dernier ressort.
II y avait mAme un medecin chinois, d'une bonue rCputaiion, qui avait mis sur sa carte de visite comme preuve de
son savoir-faire : « Monsieur Ly, medecin, 6B1ve du Frrer
Marco. ) Cela permettaif au frere de faire un bon nonbre
de conversions in articulo mortis.
C'est ainsi qu'il a pu baptiser une fois une vieille barbiche, geomancien de profession, ou comme disent les Chinois, a chercheur'du bon vent ) (fong-choui). Apres sa mort
les payens de la ville lui faisaient de grandes fun6railles,
pleines de superstitions ; le frbre en riait dans sa barbe,
disant : a Pauvres gens, s'ils savaient qu'it est mort chr6-

-

248 -

tien ! A quoi bon ce tam-tam des bonzes .et le miaulement
de leurs flutes !
Sa charit6 s'etendait a tous, meme aux condamnCs i
mort. Un beau jour on vint l'avertir que deux voleurs ont 6t6
pris et qu'ils seront ex6cutes le lendemain. Le frere va
voir le directeur de la prison, puis le commandant de la
ville, intercede pour les voleurs et r6ussit a faire changer la
peine de mort contre quelques mois de prison, tout en faisant apres un sermon en regle a ses deux clients, pour
qu'ils changent leur genre de vie.
Plus beau est encore le trait suivant. Les soldats avaient
pris dix pirates fameux, qui avaient des vols et des meurtres sur la conscience. Tous les dix furent immediatement
condamn6s A etre fusillts. Le frere l'apprenant, descend en
courant la colline et intercede pour eux. Peine perdue. L'officier lui signifie que ceest trop tard, 1'execution doit avoir
lieu sur-le-champ ! Alors, il demande du moins quelques
minutes de retard, les instruit sommairement, leur fait faire
un acte de foi en Dieu, un autre de contrition, vite encore
une medaille autour du cou, les baptise, l'un apres l'autre,
et impose A chacun le saint nom de a Dysmas v. ls avaient,
comme leur patron, voli le paradis A la derni6re minute,
grace au courage et au cceur compatissant du frere. En nous
racontant cette belle histoire, il disait : c Voyez, ils sont
restis fid~les & leur profession de voleur jusqu'au bout, mais
cette fois-ci, du bon c6te. ,
Pourtant, ce frere nous a donn6, A nous tous, encore
une autre magnifique legon : sa charite n'excluait point ses
ennemis. Et il en avait
Plusieurs notables de Cliapu, mecontents des proced6s
d'un missionnaire d'autrefois, avaient garde une haine inv6tkr6e contre la Mission catholique. Et comme le frbre
restait seul representant de l'Eglise catholique a Chapu,
leur haine se tournait naturellement contre lui. Ces paycns
savaient le vexer de mille manieres. Ainsi-il lui a fallu dix
ans pour batir notre maison de campagne sur la colline.
Ses ennemis interrompirent fr6quemment. les travaux ; on
arrdtait la barque qui emmenait les materiaux, les policiers
monterent mWme sur le toit de la maison pour prendre les
ouvriers et les mettre en prison, les journaux le calomniaient grossirrement ; bref, pour finir la maison, il a di
faire travailler les ouvriers pendant la nuit, au clair de
lune, pour tromper la police un peu trop zai6e. Eh bien !
malgr6 tout, le FrBre Marco les aimait et leur faisait du bien;
cc ce sont des payens, disait-il, ils ne comprennent ni la
justice ni notre loi de charit6, il faut les excuser. D
SQuand une fois, un de ces notables 6tait A la mort, il
essaya plusieurs fois de pen6trer dans sd maison pour lui
parler de notre religion. Mais la femme du moribond, fervente bouddhiste et grande ennemie du fi6re, avait place
un de ses domestiques en sentinelle a la porte pour l'em-
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pecher d'y entrer. Le frere a la tale dure, il ira cinq fois,
six fois dans la journ6e, toujours en vain, la sentinelle y
est encore ; enfin, A dix heures, la nuit, il reussit a y p6netrer, quand le malade etait en agonie. La femme pensait
probablement : a Maintenant, il peut venir puisqu'il ne
pourra plus rien dire au moribond ; oui, mais le frere invoque saint Michel, l'archange, en lequel il avait une conflance
illimitee, et, de fail, le malade revient tres bien A lui, 6coute
le frere, accepte avec reconnaissance le baptime et une fois
regener, lui serre la main ; son ennemi d'anlan etait sauve.
Pendant la guerre sino-japonaise il a pu sauver la vie
au premier notable de la ville, celui qui lui avait fail le
plus de miscre, at que lui-mdme nommait son ennemi numero un.
Celui-ci, etant pris par Ics francs-tireurs et emmcne ailleurs pour dtre fusill, le Frere Marco n'hisita pas A exposer
sa propre vie en allant en barque chercher les autorites antijaponaises pour le delivrer. II reussit pleinement et put ramener ce monsieur dans la meme barque. Du coup, ils
6taient devenus amis et c'est ce mime personnage, qui ira
s'incliner respectueusement devant la d6pouille du frere,
son sauveur.. Ce bon frere a done pleinement suivi le pr6cepte du Maitre : « Aimez vos ennemis ; faites du bien &
ceux qui vous haissent..
3" Sa fiddlit6d sa vocation.
11 aimait la Congrdgation, il l'aimait de tout son ceur.
Malgr6 la difficultA du chemin, il aimait A venir & Kashing
pour participer avec nous aux fites de la famille.
Voyant pendant la guerre notre grande pauvrete au r6fectoire, il avait mal au cceur et donna, A plusieurs reprises,
lui, pauvre, de Pargent a Monsieur le Sup6rieur, pour ameliorer le regime de la Communauth, et ne voulut point
qu'on le sache.
Quel booheur pour iui, quand il a pu feter avec nous a
Kashing, vers la fin de la guerre, la cinquantaine de sa vocation. II nous disait a la repetition d'oraison : a Si le bon
Dieu voulait, je recommencerais bien volontiers encore une
fois. P
Mais il a donn6 une preuve extraordinaire' de son
amour et attachement A sa vocation, qui m6rite d'etre citee
comme exemple A nous tous, et surlout A nos bons Frres
coadjuteurs.
CG'tait en 1927. Pendant son unique voyage en Europe,
il avail fail connaissance sur le bateau avec un missionnaire
d'un autre Ordre religieux. Ce missionnaire appr6cia vite
les talents et l'experience de notre frere. Or, 6tant nomm6,
deux ans aprrs, Vicaire apostolique, il lui 6crivit une lettre,
I'invitant B venir travailler chcz lui, lui promettant de 1'ordonner pretre, s'il consehlait. Sirement, c'ýtait une grande
tentation pour le bon frere, mais il l'eut vite repouss6e et
r6pondit A cet 6veque : a Monseigner, un grand merei pour
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votre bienveillance et bon cour A mon 6gard, mais laissesmoi vous dire, que )e prefere rester humble frere dans ma
Communaute jusqu'a ma mort, que de la quitter pour devenir prt.re ailleurs. , Ce sacrifice a di peser lourdement
en sa faveur aupres du bon Dieu.
Maintenant, le bon Frere Marco repose A Chapu, sur la
colline, pres de la croix, 6rig6e par lui devant noire maison,
lieu de s6pulture qu'il avait indiqu6 lui-mdme. Ainsi, encore
apres sa mort, 41 voulait rester notre fidele gardien. Certes,
son souvenir reslera encore longtemps vivant parmi tous
ces pauvres campagnards dans l'immense plaine qui s'6tale
A perle de vue devant cette croix. Sa modeste tombe les encouragera encore dans leurs peines, comme ce bon paysan,
qui me disait il y a A peine deux mois, montrant du doigt
cette tombe : a Le Mo-shiang-kong, oh ! qu'il 6tait bon aveo
nous. n
Et pour nous, Missionnaires, sa piWit, son zsle pour
la conversion des payens, son travail inlassable pour cette
unique fin, nous sera toujours un exemple A imiter.
Saint Vincent avait raison de dire : un bon frere est
une perle precieuse pour la Compagnie. Si la Province de
Turin avait encore une perle A la facon du Frere Marco,
elle serait sfirement pr.cieuse pour nos missions de Chine.
A nos chers FrEres coadjuteurs, la vie de notre bon
Louis Marco leur dit : a Que notre vocation est belle, et
utile jusqu'aux terres les plus lointaines. a
Louis REINPRECHT, C.M. (Kashing).
M. HENRI NAUVIOLE (1880-1945)
PNkin : Saint-Michel des Lg9 ations
Le Pere Henri Nauviblle naquit a Teyssieu, diocese de
Cahors, le 14 octobre 1889. De bonne heure il donne des signes de vocation sacerdotale. II fait des etudes A la maitrise
de Roc-Amadour, au Petit S6minaire de .Gourdon et au
Grand Seminair.e de Cahors. Parlout il donne 1'exemple d'un
616ve tres pieux, tres appliqu6 en meme temps que trbs gal.
Au lendemain de son ordination, 20 d6cembre 1913, il est
nomm6 vicaire A la cathedrale, oi il marque sa place par
sa belle tenue, sa piet6 exemplaire, sa belle humeur et son
autorit6 sur la jeunesse.
Depuis longtemps il caresse le reve de partir pour les
missions. 11 est retenu par sa vieille mere qu'il n'ose pas
abandonner. Mais lorsque celle-ci meurt, en 1921, il part
pour la maison de Saint-Lazare malgr6 les instances de son
cur6 qui voudrait tant le garder comme precieux auxiliaire.
Apres son noviciat il part pour la Chine, oi il arrive en
septembre 1923. 11 va au s6minaire de Chala, pres P6kin,
pour remplacer un confrere malade ; il apprend le chinois,
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part dans la brousse ; A plusieurs reprises subit des attaques de brigands, sA mission est ravagee (une qutte fut
faite A la cath6drale pour r6parer ces ravages et le souvenir recent du sympathique vicaire provoqua facilement la
g6n6rosit6 des paroissiens).
Au mois d aout 1920, il t.ait. appel6 au Seminaire r6qional de Chala (son clr6 lui avait predit qu'on ne le laisserait
pas dans la brousse et qu'il deviendrait vite formateur des
futurs pretres). 11 y demeura dix ans et y remplit un peu
toutes les fonctions, mais il les remplit toutes avec un zile
et une intelligence admirables.
AprBs ces dix ans, it prit un cong6 en France, dans son
pays d'origine. (II mit pied A terre chez son cure de la cathedrale qui 1'aimait comme un fils et de Ia il rayonna dans
tout le diocese, visitant quelques parents qui lui restaient et
ses nombreux amis qui 6taient heureux de le revoir, de lui
entendre raconter ses prouesses et ses d6boires, et m~me
de lui faire redire quelques bonnes histoires d'autrefois car
il excellait dans I'imitation et le rkcit.)
A son retour en Chine, il fut nomme cure de la paroisse
importante de Saint-Michel, du quartier des L6gations A
PNkin. C'est A ce dernier poste qu'il devait se d6penser
sans compter et donner la mesure de ce dont il 6tail capable. 11 appliqua avec fruit les m6thodes qu'il avait experimentees pendant son apostolat a Cahors. II etait en meme
temps confesseur de plusieurs communaut!s religieuses,
professeur de latin a 1'Ecole Frangaise, et directeur d'un
orphelinat fond6 par son priducesseur. C'est ainsi qu'il s'est
us6 A la tAche, donnant un bel exemple de charite chr&tienne et de d6vouement sacerdotal en mime temps que
d'un parfait Frangais.
Depuis deux ou trois ans sa sante lais.ait beaucoup a
desirer A cause du surmenage et de soins insuffisants. Au
debut d'avril 1945 il consentit A entrer A I'h6pital oi il b6n&ficia des soins d6vouds de M. le docteur Bertrand et des ch6res Sceurs. Mais on ne put pas arreter les progres du mal.
Le 5 aoit, en pleine connaissance et avec une piet6 profondement 6difiante, il regut les derniers sacrements, et le samedi suivant, huit ans jour pour jour apres son prd6cesseur il allait recevoir la r6compense merit6e par ses labeurs.
Parmi les vertus qu'on remarquait en lui il faut nommer d'abord sa charite et son d6vouement popr les ames
dont il avait la charge. Alors qu'il etait au Seminaire de
Chala on 1'a vu courir avec plus de 39 degrds de fibvre aupros de s6minaristes bien moins malades que lui. Bref, en
toute occasion il se d6pensait sans mesure.
Grande aussi etait sa fid6lit6 a sa rbgle de religieux. II
n'6tait pas rare de le voir A neuf heures du soir faire sa visite au Saint Sacrement, qu'il n'avait pas pu faire plus t6t.
Malgr, ses preoccupations, ses deceptions et ses fatigues, il 6tait rest6 tres gai et semeur de joie. II racontait
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avec-brio les bonnes histoires on fredaines du passe, i trouvait un malin plaisir & jouer quelque bon tour a ses coafreres et il 6tait le bon compagnon des heures de recreation
La mort du Pere Nauviole a 616 une grande perte potr
le vicariat de PEkin. Tous ceux qui l'ont connu sont unanimes A regretter sa disparition prematuree. Pour lui, ii doit
Stre heureux maintenant pros de Dieu. I1 a realis le van
qu'exprimait saint Vincent de Paul pour tous ses missionnaires : a Peu imporLe que nous mourions plus t6t pourvu
que nous mourions les armes a la main. )
(D'aprBs le Bulletin Catholique de Pekin, 1945, p. 347.)
(Revue religieuse du diocese de Cahos,
1917, p. 307-309.)
BRESIL
LES TROIS FRERES SIPOLIS
Trois freres entrant dans la Compagnie est chose rare,
mais n'est pas un fait inoui. Mais que tous les trois se soient
entendus pour travailler dans le meme champ du pere de
famille jusqu'a la mort inclusivement, est chose qui ne se
presente guere. C'est cependant I'exemple que donn6rent au
sikcle dernier les trois freres Sipolis, dans la Province du
Bresil.

1. - MaRI -EuoG n SIPOLIS
L'aini des trois fr6res, Marie-Eughne, vint au monde
A Carcassonne, le 13 novembre 1819. II fit ses etudes au
Grand S6minaire et entra dans le clerg6 dioc6sain. Ce n'est
qu'a l'Age de trente-six ans qu'il se d6cida a entrer dans
la petite Compagnie.
Bien que 1'aink des trois, ses deux freres cadets 1'avaient
devanc6 dans la vocation missionnaire : Michel avail Oth
regu au seminaire en 1842 ; Barth6lemy le suivit en 1861.
Tandis que Marie-Eugene n'entra a Saint-Lazare que le
9 septembre 1855, 6taut dejA pretre. Six mois apres, il fut
envoy6 a Babia (Br6sil). Parti le 28 mars 1856, il mourut
primaturement en mars 1857, apres un an de mission.
2. - MICHEL SIPOLIS
Naquit, le 9 f6vrier 1822, A Castelnaudary. Fit une partie
de ses etudes theologiques au Grand Seminaire de Carcassonne et y recut les ordres mineurs. II entra A Saint-Lazare
le 3 octobre 1842, prononga ses vauk b Amiens le 4 octobre
1844, en presence de M: Brioude, fut ordonn6 sous-diacre
le 23 d&cembre 1843, at diacre, le i" juin 1844 A Saint-Sulpice par Mgr Affre. Des mains de Mgr Fornari, nonce apostolique en France, il recut la pretrise, dans la chapelle de
la nonciature, le 21 septembre 1844.
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Apres quelques ann6es de ministkre en France, en particulier au Seminaire de La Rochelle, il fut destine a la Mission du Bresil. II quitta le Havre le 31 juillet 1852 : missionnaires, freres et Filles de la Charild etaient au nombre de
quarante. La travers6e jusqu'a Rio-de-Janeiro dura cinquante-huit jours.
Une enlrde Lriomphale. - Ecoulons M. Michel Sipolis
decrire l'accueil fail A la caravane vincentienne, par le gouvernement et le peuple br6siliens.
c Nous 6tions presque A l"entr6e de 1'immense ct magnifique rade de Rio-de-Janeiro ; la brise etait tombee ;
nous avions fait tous les signaux necessaires pour qu'un
vapeur vint nous remorquer. Peine inulile ! On nous laissait
dans notre calme plat. Enfin, vers les quatre heures,, cinq ou
six embarcations conduites par des negres se rapprochbrent de notre navire. L'ex-ministre, Son Excellence Jose
Glemente, le Guizot du Bresil, jouissant de toute la confiance de PEmpereur, daignait venir en personae, et conire toutes les prescriptions douanieres. chercher A bord ies
Filles de la Charite et les Missionnaires franuais. On nous
avail pr6pare une receptions comme nos Europeens ne savent pas en faire.
, A peine sommes-nous i terre. que Son Excellence
nous invite, M. Monteil et moi, A prendre la tIte de la colonne ; nos SOeurs suivent deux A deux, et les confreres ferment la marche. Nous traversons une foule nombreuse ; de
distance en distance des soldats br6siliens nous presentent
leurs armes -innocenies ; nous tenons le chapeau i la main
pour r6pondre a ces politesses inoules ; nos Sours se contentaient de faire leur reverence. Voici que le sol est jonch6
de feuilles amrricaines, parfaiteinent inconnues aux nouveaux debarques d'Europe.
« Enfin, nous arrivons i la Santa-Casa-da-Misericordia,
et franchissons le seuil de 1'6glise. Elle est tendue de magnifiques draperies. Toutes les orgues sont en jeu ; toutes les
cloches sont en branle. Mille cierges sont allumbs... Comme
nous nous prosternons devant le Maitre de nos Ames, on
chante le Te Deum. Les cloches et les orgues ne cesserent
point de faire entendre leurs bruits sacres ; les soldats
d'honneur joignirent des decharges -ontinues de leurs armes A feu au son des orgues et des cloches... La ceremonie
dura bien -une demi-heure...

*
Audiences impgriales. - (( 27. Anniversaire de la mort
de saint Vincent.. Ce matin, les titres de la colonie br6silienne sont all6s presenter leurs hommages & 1'Empereur en
sa r6sidence de Sao-Christovas, A une lieue environ de Rio...
A 'aspect de la riche campagne des Tropiques, c'6tait un
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6bahissement comme je n'en 6prouvai jamais. Notre entree
dazs le palais imperial y mit un terme.
a Rien de plus simple comme cette demeure d'un des
plus dignes gouvernants qu'il y ail au monde ! Aussi, ai-je
conscience d'avoir Wte pleinement maitre de moi-meme
quand ii s'est agi d'executer le ceremonial de la Cour : flchir a moiti6 le genou, prendre la main de l'Empereur et la
porter aux levres pour la baiser respectueusement ; tout
cela, ce me semble, a ete fait, je ne dirai pas avec grace,
mais avec un aplomb incontestable.
(c Nos deux Sours avaient delib6er sur la question de
savoir si elles ne pourraient pas faire br&che au ceremonil, par rapport au baisiment de la main. 11 fut convenu
pourtant qu'elles observeraient toutes les rubriques, et de
leur mieux. L'extrime delicatesse de I'Empereur leur epargna ce sacrifice : il s'inclina mediocrement a P'approche des
deux Filles de la Charite, et tint sa main droite assez Bloigne- pour qu'elles ne pussent pas la lui prendre, en eussentelles eu- l'envie.
a Nos hommages presenets A l'Empereur, on nous conduisit dans les appartements de 'ImpCratrice : m4me g6nuilexion, meme baisement, meme aplomb. Cette fois-ci nos
bonnes Securs se dedommagerent, ce me semble.
v Ce prince est un fervent chretien. C'est de la chapelle
imp6riale qu'on prend toujours le Saint-Sacrement pour le
porter aux malades du bourg de Saint-Christophe, et Sa Majest6 ne manque jamais d'accompagner Notre-Seigneur, un
cierge a la main, jusqu'a la demeure du pauvre infirme. *

*
Mariana. - La destination de Michel Sipolis 6tait Mariana, oil il devait prendre la direction du Grand S6minaire.
Parti de Rio le 13 octobre 1852, il parvint & Mariana le 10
novembre. Le voyage se fit A dos de mulet. Les Padres francezes regurent le plus sympathique accueil. L'6veque leur
demanda de prendre en meme temps la direction du Petit
SBminaire.
Mort .de Michel Sipolis. - Le 25.novembre 1893, Michel Sipolis mourait a Diamantina, oi il avail succede a son
frere BarthBlemy, apres plus de cinquante ann6es de service dans les ceuvres de saint Vincent qui lui furent confiees.
Ce d6ces fut trWs pinible
l'a
1me si sensible de son frere
BarthBlemy. ccLes expressions, la force et le temps me manquent, ecrivait-il au Pore Fiat, et je dois me contenter de
vous dire que mon frere Michel, dbs mon enfance, me servit de pore, de guide et de mod6le ; et quand, par la charge
de Visiteur de cette Province que vous m'impos&tes, ii devint comme mon flls, il fut le plus humble, le plus obeissant et le plus devou6 de tous... J'ai recu sans nombre des
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lettres de condoleances : trois 6veques, plusieurs autres dignitaires de l'Eglise, plus de cinquante pretres de divers dioceses m'ecrivent qu'ils ont celtbr6 le saint sacrifice de la
messe pour I'Ame de notre regrette defunt, dont ils font
1'loge, chacun A sa maniere... ,
Le jour de son enterrement ressemblait A un triomphe.
On proc6da A l'enterrement avec I'assistance de tous les
prdires de la ville, des Filles de la Gharite, des Aleves du
seminaire ef d'une foule immense.
a Maintenant notre cher d6funt repose dans la crypte de
la belle 6glise du Sacr&-Ceur. ,
3. -

BARTHELEMY SIPOLIS

Prdparation. BarthBlemy-Frangois-Xavier Sipolis,
, le plus petit des Sipolis ,, comme il se designait luim6me, naquit le 2 decembre 1829, A Castelnaudary. Comme
David, il Blait le plus jeune de ses freres ; il les d6passa
tous. II fit ses 6tudes au college de Montolieu dirig6 par les
Lazaristes, auquel a succedd la maison de retraite des Filles
de la Charite.
n fit un voyage A Paris, sous son uniforme de coll6gien, et fut hWte de Saint-Lazare. En 1886, dans une conf6rence A la communaut6 de Saint-Lazaye, il rappellera ce
voyage et ajoutera que, dans une visite a la chapelle de la
rue du Bac, une Soeur lui offrit une medaille miraculeuse.
ac Cette m6daille a-t-elle teh I'instrument de ma vocation,
Dieu le sait ; mais je l'ai encore et je la garde pr6cieusement ,
II entra ensuite au Grand S6minaire de Carcassonne que
dirigeaient alors les pretres de la Mission. 11 y rebut la
tonsure en juin 1851.
Un mois apres, le 18 juillet, il entrait au S6minaire interne a Paris, et deux ans plus lard, en la fete de saint
Vincent, il pronongait ses voeux, en presence de M. Etienne,
SupBrieur general.
Au Brdsil. - Barth6lemy Sipolis recut l'ordination du
diaconat le 2 juin 1855. Deux mois apres, il parlait pour
le Brisil ; et le 31 decembre de la meme annie, il Btait ordonne prdtre A Mariana, par Mgr Vicoso, C.M.
II semble que son premier placement fut le S6minaire
de Mariana. a Nous sommes trois confreres d'autant de nations : un Bresilien, un Italien et un Frangais. »
Touchante 6tait son affection pour les Sup6rieurs et les
confreres de la Maison-MWre. (cAh ! si j'avais des ailes !...
dcrivait-il. Je jouis de la consolation que je vais 6prouver
en renouant mes relations avec vous, et avec les bien-aimbs
et v6n6r6s confreres de la Maison-MBre. Ce sanctuaire bdni
oi reposent les restes precieux de notre bienheureux' Pre,
ce s6jour de ferveur et de paix, oh j'ai passe les plus belles
ann6es de ma vie, est habituellement present a mon esprit
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et a mon cour ; son souvenir est un repos pour mon nme
dans ses agitations, une rosse rafraichissante dans sa sdcheresse, un baume suave dans ses amertumes. 11 semble
que la distance ne fait que resserrer les liens qui m'unissent A lui, et les deux mille lieues qui m'en s6parent ne me
Ie rendent que plus cher. n
Carafa. - Six ans plus tard nous le trouvons au College et Petit Seminaire de Caraca. <cCette petite branche de
!'arbre immense des ceuvres de saint Vincent, 6crit-il au
Pere Elienne, a deja produit de belles fleurs et des fruits
abondants et precieux. Ces consolantes paroles de saint
Paul : a Infirma mundi elegit Deus..., et ignobilia mundi
et contemptibilia... > se r6aiiseront a Caraca comme dans
toutes les oBuvres de Dieu... II n'y a que deux ans, le nombre r6uni de nos eleves du Grand S6minaire et du Colliee,
d6passait a peine la centaine ; et ,ette annee, il est parvenu a pres de deux cent vingt, dont cent quatre-vingt-cinq
coll6giens. Puisse le Seigneur, donier la croissance A la
sagesse et A la vertu, comme il la donne au monde ! u (1861)
Diamanlina. - BarthBlemy Sipolis fut remplace a Caraca par son frere Michel, et lui-mdme fut place a Diamantina, oiu ce meme frere devait de nouveau lui succ6der et y
finir ses jours.
Le 18 octobre 1883, Barthblemy Sipolis 6crivait au Pere
Fiat :
i 1. - C'est en 1866 que je regus a Caraga l'ordre de
N.T.H. Pere Etienne de venir a Diamantina avec les trois
confreres.qu'il envoyait a ce diocese, A la demande de Monseigneur Jean-Antoine dos Santos. Ce fut dans le palais
qui lui sert actuellement de r6sidence, que nous ouvrimes
notre Grand et notre Petit Seminaire, le 16 f6vrier 1867.
« On travaillait deja tres activement a la construction
du vaste 6tablissement oi notre double seminaire s'installa
plus tard, et d'oi sont sortis une soixantaine d'excellents
prdtres qui sont les anges des paroisses confiees a leur z0le.
Que de bien ont deji fait les plus fervents d'entre eux
Malgr6 la crise qui ruine ce pays, nous commenGons notre
dix-huitieme annee avec cent trente eleves, dans nos deux
seminaires, et tous bien disposes. a

*
« 2. - L'etablissement des Pilles de la Charitd, formb
peu de temps apres le seminaire, a fait aussi de rapides et
magnifiques progres ; il a produit un bien incalculable, en
formant de bonnes meres de families vraiment chrdtiennes,
et une belle lgion de vierges consacries a Dieu, dont plus
de vingt Filles de la Charith sont dissemin6es dans les maisons du Br6sil..
Le 14 mars 1882, le z616 missionnaire decrivait ainsi
le d6part pour le S6minaire de la rue du Bac de sept postulantes bresiliennes : a La caravane qui les conduit est com-
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pos=e de vingt-quatre mules. C'Btait un spectacle vraiment
interessant de voir serpenter cette belle caravane par les
flancs des montagnes, les mules de charge ouvrant la procession, suivies des mules de rechange, et puis des cavalieres qui fermaient Ia marche. Ces sept postulantes sont la
fleur de 1'Association des Enfants de Marie qui, comme vous
le voyez, n'est pas restie sterile. ,
, Quelle oeuvre de preservation pour tant de jeunes filles
qui sont pass6es depuis seize ans par ce triple asile des orphelines, des pensionnaires et des externes ! Quelle ceuvre
de r6g6ndration pour les families et pour la Societe ! ,

*
a 3. - A ces deux ceuvres est venue s'adjoindre celle
des Missions, que nous avons enfin obtenue, apres quatorze
ans de travail. Nos missionnaires out d6ji fait un bien inappreciable, en parcourant une grande partie du diocese de*puis trois ans : prechant au pauvre peuple les vBrit6s du
salut, et r6conciliant avec Dieu des milliers de pdcheurs,
qui seraient encore dans la mort du p6che, sans la grace
de la Mission.
a Voilh 1'6tendue de nos premieres ceuvres, commencees
il y a dix-huit ans ; et tout s'est fait sans autres ressources que celles de la divine Providence. Il n'y avait rien
alors ; aujourd'hui vous verriez un vaste et bel edifice pour
les deux sdminaires. II reste en caisse plus de cinquante
mille francs pour commencer en 1884 notre future basilique
du Sacri-Cceur de JHsus, a
Barthdlemy Sipolis, Visiteur du Brdsil. - En 1886, ii fut
nomm6 Visiteur de la Province du Bresil et dut quitter
Diamantina pour s'installer b Rio de Janeiro. La charge de
Visiteur comportait celle de Directeur des Filles de la Charite de cette m~me province.
Les Filles de la Charilt au secours des cholAriques. En dCcembre 1886 une tres grave dpidemie de cholera dclata
dans la province de Matto-Grosso. Le gouvernement aux
abois implora le secours des Filles de la Charitl, pour combattre le fl6au. Se rappelant I'exemple donn6 par saint Vintent dans les circonstances semblables, et par M. Etienne,
lors de la guerre de Crimbe, M. Sipolis choisit cinq Filles
de la Charit6 parmi les cinquante qui s'Ataient offertes pour
ce poste d'honneur, et les envoys a huit cents lieues de Rio,
en les faisant accompagner par deux missionnaires.
En apprenant ce beau geste, le nonce apostolique s'ecria• Non ! la charite de saint Vincent n'est pas morte !
Siminaire de Bahia. - Le 27 septembre 1888, jour anni-/
versaire de la mort de saint Vincent de Paul, M. Sipolis
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avait le bonheur de donner satisfaction aux instances de
'archeveque de Bahia et de prendre possession de son
Grand Sdminaire. C'etait plus une restauration qu'une nouvelle installation. En effet, vingt-six ans plus t6t, le 6 mai
1862, quatre dignes pretres de la Mission avaient du- abandonner la direction du m me etablissement ou les avait appel6s la confiance de 1'Yveque, chasses par la haine d'une
coterie aveugle et interessee.
Pour prevenir le retour d'une semblable Bventualite,
M. Sipolis exigea que la convention fit confirmee par la
Sacree Congregation du Concile.
Mort du juste. - Le 26 juillet 1897, avait lieu & la rue
du Bac, le couronnement de la Vierge de la M6daille Miraculeuse, par le Cardinal Richard. M. Sipolis, alors en
France, assistait A cette c6r6monie, non en curieux, mais
en s'unissant de ceeur A la glorification de sa Mere du ciel.
Dans une conference aux Filles de la Charite il racontait
toutes les circonstances de cette pieuse c6remonie et disait :
a J'ai tout vu, et lorsque l'Archev6que est monte pour couronner la Sainte Vierge, mon bras s'est lev6 pour la courontner, moi aussi. o
Quatre mois plus tard, le pieux missionnaire tombait
de voiture et succombait des suites de cet accident, le 8 ddcembre, le jour de la fete de PImmacul6e-Conception.
C'etait la Vierge Immaculee, qu'il avait si bien servie sa vie
durant qui, en ce jour b6ni, vint 'introduire dans la f6licite 6ternelle.
II avait Wt a la peine, il meritait d'8tre A la r6compense. '
Rien ne l'incommodait, les courses continuelles, les
voyages les plus fatigants,
P'entendre, ktaient un repos
pour lui. a Car, disait-il, il m'est plus facile pendant ce
temps de m'unir a Dieu... J'ai pris la resolution de precher
partout oi l'on me demandera ; c'est la mission que Dieu
donne au pretre, pour lui attirer les -Ames... »

*
Une voix d'oulre-mer
La lettre qui suit a Wte 6crite par l'actuel SupBrieur de
Diamantina. Elle affirme l'importance du sillon trace par
Barthblemy Sipolis au Bresil, et le souvenir reconnaissant
dont il e-t l'objet dans sa patrie d'adoption, cinquante ans
encore apres sa mort :
c Le 8 ddcembre 1947 6tait le cinquantieme anniversaire de la mort de M. Barthelemy Sipolis.
Venu au Bresil, n'6tant encore que sous-diacre, il regut
la pretrise des mains de notre confrere Mgr Vicoso, A Mariana, le 31 decembre 1855.
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Dom Joao Aitonio dos Santos qui, depuis ful &v~que de
Diamantina, Pla connu comme Btudiant, comme ordinand et
comme professeur au College de Caraca. 11 se rappelle sapiete, son intelligence, son sens administratif, son activite.
M. Barthelemy Sipolis fut son ami, son aide, son compagnon inseparable au milieu des travaux de son nouveau
diocese, travaux qui furent couroun6s de succes.
En effet, au cours de sa carriere sacerdotale M. Sipolis
r6ussit a infuser une'nouvelle vie au 86minaire (1807) ; it
fonda le College tcnu par les Filles de la Charit6 (1867), 6rigea les Confr6ries de la Garde d'Houneur (1876), du GCcur de
Marie (1874), et celle des Enfants de Marie (1873). 11 commenga la construction d'une 6glise pour le S6minaire (1886),
reconstruisit le sanctuaire historique de Nossa Senhora da
Lus (Notre-Dame de la Lumiere). En 1872 et 1875, il fit venir
des missionnaires de CaraQa pour pricher dans la ville 6piscopale. Lui-m6me, pendant les vacances, seul ou avec un
compagnon, prechait des missions dans le diocese.
II traduisit en portugais le Manuel de la Garde d'Honneur et des cantiques frangais qu'il adapta aux besoins du
pays. II fonda une bibliotheque que d6veloppa Michel Sipolis, son frere et successeur, et qui, encore aujourd'hui,
donne un grand relief au S6minaire.
II fit Pacquisition d'un terrain, sur lequel il construisit
une maison pour les Missionnaires. Mgr Jean-Antoine dos
Santos le d6sirait pour son diocese ; mais, jusqu'i ce jour,
ce sont encore les Missionnaires qui I'occupent.
Les anciens 61ives, laiques et ecclsiastiques, ont conserve de M. Sipolis un affectueux souvenir. Les survivants
aiment a rappeler les fails 6difiants de la vie de notre admirable confrere.
C'est, n 1897, au retour d'un voyage en France, et A Ja
suite de plusieurs retraites prichees aux Filles de la Charit6 dans 'interieur du Br6sil, que M. Sipolis, s'eteignait
sans souffrance a Rio de Janeiro.
Le Pere Fiat fut profond6ment affecte par ce d6ces. A
Rio de Janeiro, a Mariana, au College de Caraca, a P6tro
polis, il fut pleur6. Le diocese de Diamautina a gard6 jusqu' ce jour le souvenir du Sup6rieur paternel, du docte
conseiller. de P'6minent directeur, de l'ami sincere que fut
M. Barthelemy Sipolis.
La Maison de Missions, fondde par lui, posside dans
son salon un beau portrait a l'huile de son fondateur. Les
anciens eccl4siastiques qui I'ont conau, dans les visites
qu'ils nous font, ne manqucnt pas chaque fois de s'ecrier en
Ic voyant : a Oh ! que saudades ! C'est lui tout vivant ! ,
Gaspar CORDEIRO DO CONTO,
Missionnaire d Diamantina.
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VANNES
Ecrites en 1868, trenle-sept ans apres la mort de M. Le
Gal el ridigies dans un style qui caracilrise I'dpoque 1830,
ces quelques pages conservent ndanmoins leur reel intlrdt :
ce qui leur donne droil de prendre place dans nos Annales.
Cel ancien Supdrieur du Bienheureux Rogue, dont ii
est amplement question dans la vie de 'illustre martyr vannetais, demeure une belle figure du passd ; ily m done lieu
de la conserver en bonne place. Ce temoignage du chanowne
de Joubiaux, uA contemporain, juste apprdciateur dans son
franc-parler, nous permet d'dloffer la simple fiche biographique : Le Gall. Jean-Malhurin, nd d Rochefort, diocese
de Vannes, le 30 juillet 1746, regu au Sdminaire lazari.te de
Paris, le 20 novembre 1774, a fail les vwux au Grand Seminaire de Cambrai; en 1776, en presence de M. PhilippeJoseph Leroy, Superieur.
Retournmd
Vannes, et nommd Superieur eu 1781, Le
Gali y decdda le 5 septembre 1831. (Circulaires, tome II. p.
295 et 561 ; Annales, tome 63, p. 200, t. 71 (1900), p. 54-587;
t 80 (1910), p. 321 ; t. 92 (1912), p. 387-390. ; Bretaudeau,
Pierre-Rend Rogue, passim.)
11 est A regretter qu'on n'ait pas songe & faire la biographie du v6enrable M. l'Abbe Le Gal quand ii mourut
le 5 du mois de septembre 1831. II efit et facile de la faire
alors d'une maniere fort exacte, parce que bon pombre de
personnes vivaient encore qui n'ignoraient aucune circonslance un peu importante de sa vie. Et i!meritait biei que
l'on prit tous les moyens d'empecher que son souvenir ne
perit dans notre diocese, car il &te
a
1'une de ses gloires et
I'un de ses plus grands bienfaiteurs.
S'il n'est pas trop tard de faire ce travail, il en est graud
temps, car encore quelques ann6es, et tous ceux qui ont fait
leur th6ologie sous le v6enrable Sup6rieur aurout disýaru
de ce monde.
M. Jean-Mathurin Le Gal naquit a Rochefort le 30 juillet 1746.
Quand ii eut atteint 1'ge de dix A douze ans, ses parents
qui voyaient en lui de la pi4et et une vive intelligence, crurent que Dieu I'appelait & l1'tat eccl6siastique et le mirent
au College de Vannes que dirigeaient alors les R.P. de la
Societe de Jesus.
II n'avait pas encore termin6 ses Btudes quand le gouvernement francais fit aux exigences de la secte philosophique le sacrifice d'un ordre qui n'6tait odieux aux impies
que parce qu'avec la religion il defendait ]'autorite des souverains. M. l'abbM Le Gal ne parlait qu'avec un respect filial
de ses anciens maitres. et il nous racontait que le jour du
depart des Peres Jesuites, fut un jour de deuil pour le
College et la ville de Vannes.'
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Bien que M. Le Gal se fiit distingud parmi ses coudisciples dans ses autres classes, ce ne fut toutefois qu'en philosophie qu'il obtint parmi eux le premier rang.
e caractere de son esprit 6tail la droilure,
pne6tration avec une tendance A la subtilite. Ce qui me lafait
croire
que l'imagination, cette folle du logis, n'a jamais 6t en lui
la faculte dominante, c'est que sa parole n' e l ait ni brillante,
ni tres facile.
En theologie, M. Le Gal etait sur son veritable terrain.
II etait sans contredit le plus fort dl6ve de son cours.
Quand il eut regu Fordre de la pretrise, il fut
chanoine de la Coll6giale de Rochefort. 11 avait dunomm6
loisir
dans cet emploi, et il s'appliqua avec une incroyable ardeur
A la th6ologie, son etude favorite. Ses amis avaient une
haute opinion de sa science, et ils l'engagereut, tout jeune
qu'il 6tait encore, a concourir pour l'une des trois paroisses
importantes qui vinrent A vaquer. Ces paroisses 6taient :
Questembert, Serent et Gu6gon. M. l'AbbW Le Gal h6sita ; il
savait que P'un des concurrents etait l'abb6 Gabriel qui.
plus tard, fut un des d6putes du clerg6 A l'Assemblee Nationale. C'dtait un rude jouteur. Toutefois, c6dant aux instances de ses amis, M. Le Gal accepta le combat. Son succes
dans ce concours ne fut pas aussi brillant qu'on l'avait espere. 11 n'y obtint que le second rang ; M. 1'Abb Gabriel.
fut d6clar6 le plus meritant, et il choisit la commune de
QuestemIert, A laquelle M. Le Gal aspirait aussi.
DfCu dans son espoir, M. 1'Abb Le Gal prit Guegon,
oi il ne passa que peu de temps.
Quoiqu'il eat toutes les qualitks qui font radministrateur distingu6, il crut que sa vocation etait plultt le professorat que le ministere pastoral. II se rappela les rapports si
agreables qu'il avait eus avec Messieurs de Saint-Lazare
qni dirigeaient alors notre Seminaire diocesain, et qui, plus
d'une fois, l'avaient engage a entrer dans leur Societe. II
renonga done A sa paroisse et alla faire - Paris son noviciat dans la.maison des Lazaristes, situee rue de Sevres (1).
Son noviciat termin6, il fut envoye au Smninaire de
Cambrai pour y enseigner la theologie.
II obtint un grand succes dans le professorat. Ccci ne
surprendra aucun des anciens 61lves de M. Le Gal. Je viens
de relire un cahier de thdologie qu'il dictait en 1823, et
j'ai. pu me confirmer dans l'opinion ou j'ai toujours dtd
que personne n'a traite les questions les plus 6pineuses
de la theologie avec plus de clarte et de precision que
M. 1'Abbe Le Gal. 11 y a dans cette rddaction, outre la clart6,
des elegances latines qui sont trop souvent absentes des li(1) Inexactltude ividente. Les Lazarisles n'enurerent au S5, rue d0 Se*res qu'en novesmbre 1817 ; 1'lnstalallon dtalt alors fort sommaire. M. Le
Gall tru admis dans le Saint-Lazare de Saint-Vincent. acluelle rue du Fanbourgr-Sant-Dents (F. Combaluzier).
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vres modernes de theologie. On croirait lire le cat6chisme
du Concile de Trente, livre precieux mime au point de vue
litteraire.
La place de Superieur du Seminaire de Vannes 6tant
devenue vacante, Messieurs de Saint-Lazare y appelerent
M. PAbb6 Le Gal. du consentement de Mgr Amelot, qui 6tait
alors notre eveque.
Dans cet emploi, M. Le Gal 6tait au comble de ses vweux:
il 6tait done dans son pays qu'il aimait, comme les Bretons
aiment !a Bretagne ; il avait a former les jeunes 61eves aux
vertus de leur saint 6tat et A la science qui avait pour lui
tant d'attraits. 11 trouvait dans les Bretons une sympathie
qu'ils n'accordent pas toujours facilement aux etrangers. II
jouissait de l'estime de I'dv4que et de la confiance du diocese. II tait done heureux.
Mais son bonheur ne fut pas de longue durbe. De mauvais jours se leverent sur la France. Le tr6ne si longtemps
respectl y devint le but des attaques les plus furieuses et
fut renverse.
La victoire des r6volutionnaires n'eit pas 6tW complete
-'ils avaient laiss6 l'autel debout.
On d6pouilla le clerg6 de ses biens et l'on voulut lui
imposer un serment que repoussait sa conscience. Ce fut le
jour d'6preuve du clerg6 frangais. II n'6tait pas alors ce
qu'il avait 0t6 du temps de Bossuet et de Fnnelon. Ni sa
science, ni sa saintet6 n'6taient au degr6 oi elles 6taient un
si6cle auparavant. Plus d'un scandale avait lieu dans la tribu
sainte. Toutefois, on supposait le mal plus grand qu'il 1'tait
en effet. 11 y eut des defections trop nombreuses sans doute,
mais I'immense majorite du clerge resta tidele et quand il
fallut se soumettre a des lois impies sous peine d'etre condamn6 i l'exil et mAme a la mort, le clerg6 frangais sut
mourir glorieusement ou souffrir les plus cruelles privations
sur des terres 6trangeres qu'il 6difia par le spectacle de ses
vertus.
II serait inutile de chercher 4 cacher quelle fut la conduite de M. l'Abb Le Gal dans Paffaire de la constitution
civile du clerg. .II y a des fautes heureuses ; ce sont celles
oih 'on tombe par irreflexion et que lon r6pare au risque
de sa vie et en d6ployant un hbroique courage aussitbt qu'on
s'apergoit qu'on a fait un faux pas.
M. 1'AbbM Le Gal et quelques ecclsiastiques de Vannes
dont il ne parait pas n6cessaire de citer les noms, crurent
qu'ils pouvaient sans blesser leur conscience promettre de
prdter serment A la constitution civile du clerge. Mais le
jour-meme de leur chute, ils se releverent glorieusement, ils
r6tractlrent sans d6tour leur promesse ; ce qui 6tait beaucoup plus dangereux que de ne pas prendre cet engagement.
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M. 1'Abb6 Le Gal comprit qu'apres sa ralractation, rester
plus longtemps en France efit t6 une grande temerit6 ; il
se retira, il chercha, comme un grand nombre de prEtres du
diocese, un asile sur la terre hospitaliere d'Espagne et il
n'en revint qu'apres le martyre de M. 1'Abb6 Rogue.
II semblait que 1'erreur de M. 1'Abbe Le Gal, suivie de
si pres de sa courageuse rt.ractation, ne dfit nuire en rien
A la consideration dont il avait joui dans le diocese. Il n'en
fut pas ainMi, et il lui fallut, pour faire oublier sa faute, rendre au dfocese les services les plus signales. Quand je I'ai
connu, il avait acquis par ses m6rites un tel ascendant sur
le diocese, que son influence y 6tait plus grande que celle
des 6veques. Mais les plus vieux pretres ne subissaient qu'en
murmurant cette influence.
Au Concordat de 1801, Mgr de Pancemont, nomm6 au
siege de Vannes, prit M. 1'Abb6 Le Gal pour 'un de ses
vicaires generaux, tout en le laissant A la tete du seminaire
du diocese.
C'est A partir de cette Epoque m6morable que M. 1'Abb6
Le Gal deploya un zile admirable et se montra adminishateur consomme.
Tout etait A cr6er, car durant la pdriode revolutionnaire
tout avait Wth detruit. Les biens du siminaire avaient 6
vendus ; le batiment du seminaire avait 6t6 devaste. II
fallait y faire les dispositions n6cessaires pour y -recevoir
les 616ves. Mais oi trouver des ressources ? GCest 'ceuvre
quentreprit M. 1'Abbe Le Gal, et qu'il mena A bonne fin.
a hache du bourreau et les souffrances de lexil avaient
d6cim6 le clerg6. Comment combler ses vides ? Comme les
etudes latines avaient Wte entierement neglig6es durant la
periode revolutionnaire, il fallait, A force de soins, hAter
l'instructian des jeunes gens qui se destinaient au sacerdoce. Dans cette ceuvre, M. Le Gal trouva un z16e cooperateur dans le principal du college, le respectable M. G6anno.
Afia de faire marcher du mfme pas l'instruction religieuse et l'instruction litt6raire, M. Le Gal reunissait tous les
jeudis matin, au Grand Seminaire, les 616ves des classes
supdrieures, et leur faisait un cours de conferences. Ceux
qui out eu le bonheur d'assister A ce cours savent qu'il etait
fail d'une maniere solide, tout A la fois, et attrayante.
Si linslruction des 61eves prenait une partie du temps
de M. l'Abb6 Le Gal, leur entretien prenait une partie de
ses ressources. Les 616ves appartenaient pour la plupart A
des parents hors d'6tat de payer leurs frais d'lludes. Pour
payer ces frais, M. PlAbb Le Gal puisait dans sa bourse
et dans celle des personnes charitables de Vannes et des
autres parties du diocese. G'est grAce a lui que tant de jeunes morbihannais ont regu une instruction qui les a mis &
mnme d'occuper des emplois importants dans la Societe ;
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c'est grace a lui que la disette de prdtres a 6t& moins sensible dans notre diocese que dans beaucoup d'autres.
Avoir relev6 le Seminaire de ses ruines, avoir entretenu
au college taut de jeunes gens, non point sans doute avec
ses seules ressources personnelles qui 6taient tres petites,
c'6laient de belles oeuvres, et It eft pu croire qu'il avail le
droit de se reposer. Mais il etait de ceux qui ne croient avoir
rien fait tant qu'il reste quelque chose a faire. Or, il lui
semblait que le rachat du Vincin, ancienne maison de campagne du s6minaire, devait 6tre let complement de ses ceuvres. II s'ingenia de telle sorte que le Vincin fut rachet6,
et il put enfin y conduire ses chers s6minaristes pour y
respirer Pair des champs et y prendre leurs 6bats.
G'est ici le lieu de dire qu'ayant recu le Seminaire depourvu de tout A l'Ppoque du Concordat, il Pa laiss6, en
1831, 6poque de sa mort, non pas sans doute dans un 6tat
de prosperit6, car ce n'est 1 P16tat d'aucun de nos s6minaires en France, mais pourtant avec quelques ressources.
11 n'est douteux pour personne que si la mort ne l'avait
pas surpris (elle ne Ia frapp6 pourtant qu' l'Age de quatrevingt-cinq ans), ileut fait davantage pour son Sminaire.
1i ne comptait laisser A sa famille que son bien patrimonial.
Mais la mort I'a surpris (1). Habitue A argumenter toute -a
vie, il argumentait encore la veille de sa mort contre Pun
de ses professeurs qui lengageaitD faire ses dispositions
testamentaires. ( On ne meurt pas sans iouffrir, Monsieur
P'AbbW. Or, je ne souffre pas. J'ai le temps ; je ferai demain
mon testament. , Mais il n'arriva point A ce demain, ii
mourut dans la nuit entre les bras de ses seminaristes.
Ce vaenrable pretre, qui a fait tant de bien, 6tait-il dou6
de talents extraordinaires ? Si on eit adresse cette question,
en 1831, A nos pritres morbihannais, ils eussen), pour la
plupart, rcpondu affirmativement., et j'ai entendu bon nombre d'entre eux temoigner leur 6tonnement que le gouvernement n'efit pas song6 a lui pour 1'Ppiscopat. 11 est incontestable que M. I'Abb Le Gal etait excellent thoologien,
excellent administrateur ; et c'est le jugement qu'ont porth
de lui tous les 6veques que nous avons eu depuis 1801 jusqu'en 1831, puisque tous Pont pris pour vicaire g6neral et
Mais il faut avouer aussi
buperieur du Grand %Sminaire.
que M. Le Gal n'btait, ni orateur, ni Bcrivain distingu6, ni
mmem savant en dehors des questions thiologiques. Des
hommes extraordinaires, il n'en vient pas souvent au
monde. Mais puissions-nous avoir beaucoup d'hommes du
merite de M. Le Gal, des hommes d'un sens droit, d'une
pid•l solide, et nous nous trouverons heureux.
Au physique, c'dtait un homme de taille moyenue. II
avait le teint anim6, le nez et la bouche un pen forts, les
(1) Quelques lieures avant sa mort, 11 disall

a son meaecin, M. le doc-

leur Mauricet-: c Comprends-tu que ces Messieurs veulllent que e receive
rExtreme-Onction ? -

Ces Messieurs ont raison -,

rpondit M. Maurcet.

-

yeux petits et gris,
mais un peu aigre.
Des portraits qu'on
parfaitement, mais
de sa physionomie.
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mais pleins de vivacitl, la voix claire
Son extlrieir n'avail rien de distingu6.
a faits de lui, aucun ne lui ressemble
tous reproduisent les principaux traits

Ch. LE JOUBIOUX,
Chap. de Sa Saintetd.
(La 'emaine Religieuse du diocese de Vannes, jeudi
16 avril 1866, 1" annie, n" 16, p. 227-232.)
JUBILE SACERDOTAL DE M. JEAN VESSIERE
(30 et 31 mai 1896-1946)
"Ginquante ans de prdtrise, quarante-neuf de vie missionnaire meritaient & M. Jean Vessiere de solennelles fetes. Elles le furent d'autant plus naturellement qu'elles se
d6roul&rent au mois de mai, sous le ciel d'Orient et dans
le cadre du College d'Antoura. On suivil dans ieur ordonnance un programme ancien, puisque seize fois s6culaire,
6tabli lors des mutuelles congratulations d'un nonag6naire
et d'un centenaire. Voici ce que nous rapporte la 16gende
du br6viaire : c Les ermites Paul el Antoine, apres avoir
loud Dieu: prirent un frugal repas aupr;s d'une fontaine et
se rdcrderent ensuite quelque peu, avant dd reprendre les
louanges du Seigneur. , HMlas ! n'a pas de fontaine qui
veut au Liban... Mais a cela pros, le reste est facile a suivre
et le fut de point en point.
La louange i Dieu commenga a la chapelle d'abord,
de grAces... 11 y
oi le jubilaire cl6bra la messe en action
eut chants, communion -fnerale des 61eves, emouvtnte allocution de M. Emile Joppin, Superieur du College. :D-s
confr6res de la Province garnissaient les stalles du cboaur,
et dans le fond, tres nombreuses, s'agitalent les cornettes.
Plus tard, au theatre, aussitot apres la grand'messe, chants
en vers, en prose, en frangais, en arabe, les grandeurs du
sacerdoce et la beaut6 d'une vie de prdtre, anim6e du seul
amour des Ames. En rkponse a tant d'hommages, couronnes
par la lecture de la b6nediction du Saint-Pere, M. VessiBre
sut trouver les paroles qui allerent au coeur de ses centaines
d'auditeurs. Avec une profonde emotion, il remercia M. le
Visiteur, M. le Superieur, le maestro Xavier, les confreres,
les scurs, les amis venus de partoul, les 6elves du college
et tous ceux qui de loin s'unissaient a ses sentiments .de reconnaissance envers Dieu. a Tout ceci, dit-il, n'est que l'dpanouissement de la magnifique vie de famille qui caractirise
la Province.Je l'ai trouvie parlout, gotite partout, et partout
elle a fait mon bonheur. Je suis heureux de la vivre maintenant d Antoura, et si intense qu'elle illumine et richauffe
mes vieux jours. Puisse-t-elle rester toujours la marque de
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ce4te maison et contribuer a faire d'elle uu pelit Paradis sur
ia terre.
La louange A Dieu lermin6e, vint le repas, moins frugal sans doute que celui des bons ermites, mais tout aussi
plein de franche cordialite.
Ensuite au grand salon d'honneur, les jeunes narrbrent.
chantbrent, dessinerent, d'une. plume, d'une voix, d'un
crayon respectueux, meme dans sa causticith, tout ce que
M. Vessiere, devenu ,c Marquis de Grabels ), avait laisse
dans la m6moire, dans ou meme... sur le cour de ses confrbres. Tout y passa : prouesses ou cabrioles dquestres et
cyclistes, exploits cyneg6tiques, oil le gibier immanquablement 6tail manque. Ce fut une longue fus6e de rires que
scandait souvent les eclats , hom6riques , et si universellement connus du a Marquis de Grabels ,.
Un salut solennel reunit toute la famille pour une derniere action de grAces, puis les confreres de Damas, de Beyrouth, de Tripoli et les nombreux amis reprirent le chemin
du retour.
La fete 6tait finie. Les solennites ext6rieures, oni. Mais
la fete int6rieure - et un cinquantenaire est surtout cela ne faisait que commencer. Le bruit que lon mrne autour du
jubilaire ne le trompe pas. Les forces du corps se d6robant.
c'est a eelles de I'Ame qu'il fait appel pour continuer sa
montee vers les Ames. De ces longues annres il remercie le
Seigneur, mais il sait qu'elles n'ont de valeur qu'en vertu
de 'aCuvre accomplie. Depuis ionglemps. les fleurs sont tombees, les fruits achevent de murir. Et toujours plus pressauii
retentit I'appel du Seigneur : a Levate oculos ad regibnes.
quia albae sunt jam ad messem. a Et lever les yeux vers
cette moisson qui, pour lui, sera bientSt 6ternellement engrangee, n'est-ce pas continuer a vivre sa vie de jadis, sans
pour cela jeter les .ogards en arriere ?
La direction du S6minaire Saint-Vincent fut pour M.
Vessiere le couronnement d'une longue carriere missionnaire. La couverture de Palbum du cinquantenaire est particulibrement suggestive A cet 6gard. Autour de la photographie de M. VessiBre, comme autant de rayons s'l1angant
d'un m6me centre, .se groupent les photos des anciens 61.ves de PEcole Apostolique, aujourd'hui pretres, 6tudiants.
s6minaristes, freres coadjuteurs. Et naturellement nous vient
a l'esprit la parole du prophete Daniel : a Ceux qui ont enseignd la justice d de nombreux disciples brilleront- comme
des dtoiles dans l'Elernitd. e (Daniel, XII-8.)
Et, puisque en si peu d'ann6es, avec de faibles moyens,
un nombre restreint d'apostoliques, le S6minaire SaintVincent a deja donn6 une si belle couronne (1), i1 ne sera
(1) Du dSbut d'octobre t9o9 au t0 Juin 191, c'est-&-dire en douse anDnes, 1'Ecole apostollque de Furn-el-Chebak a requ deux cent cinq enrants.
Sur ce nombre, quatre-vlngt-dix ont passe au molns une annee dans lea classes de sixtime, cinquleme, quatrieme, trolsleme, seeonde ou premltre. Leo
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pas inutile d'nterroger sa courte histoire et ceux qui la v6curent.
Depuis son arriv6e au Liban comme Visiteur, M. Heudre desirait organiser une Ecole apostolique autonome, qui
lui donnerait des prtLres de langue arabe indispensables
pour reprendre les missions et pour l'cuvre si importante
des 6coles.
L'loignement de tout centre de recrutemcnt, les troubles qui deja mettaient en effervescence toule la Palestine,
les difficultes de voyage et de frontiers, n'avaient pas permis la reouverture de I'Ecole apostolique installee avani la
guerre de 1914, A Jerusalem. Les quelques semiuaristes auxquels le Collbge de Damas donnait 'hospilalite depuis la
guerre, ne pouvaient y recevoir, malgre toute la bonne volonte de ceux qui s'en occupaient, la formation speciale necessaire a toute vocation religieuse.
En septembre 1927, un testament ulus qu'original, fut
brusquement modifie en quelques lignes, peu de jours avant
la mort accidentelle du testateur, et mit M. Heudre en possession de la splendide Villa Morel, et des terrains attenants
de Furn-el-Chebak, B quclques kilomltres de Beyrouth.
C'eait un emplacement ideal pour l'gcole apostolique et
1a fondation en partie assurde. L'amenagement commenca
aussitot par la construction des bitiments compl6mentaires:
6tude, dortoirs, r6fectoire. Le i" octobre 1929, le SAjpinaire
Saint-Vincent ouvrait ses portes. Le devou6 M. Agnius en
prit la direction pour cette annee. En septembre 1930, M. Vessibre. laissant le Sup6riorat de Damas, prit celui de 1'Ecole
apostolique. Si pour lui la tAche ktait nouvelle, il y dtait
cependant pr6pard par toute une vie de piete, de travail, de
devoir. II avail soixante ans, ce n'est plus I'Age des grands
enthousiasmes, mais celui des realisations calmes, solides,
traditionnelles. Avec M. Heudre, il avail compris qu'il fallait surtout une rdserve de devouement et d'esprit surnaturet.
A muvre divine; moyens divins. Aussi, d'un commun accord, ils voulureut belle, preponderante, la place duiurnaturel : lectures, prieres, chants, ceremonies liturgiqu-s, si
pieuses et. si solennelles i la fois dans le cadre intime id la
.petite chapelle orn6e, illuminee, pour des yeux d'enfaniz.
autres sont des enfants qul n'ont seoournM que quelques mois au Seminaire
on qui n'ont pas &td au del des petites classes de hutlleme et septleme.
D'ailleurs, la moltle des nouveaux, recus chaqne ann6e en bultlme, etalent
regullbrement ellmines des la premiere annde. Ces enfants ne peuvent done
pas figurer sur une statistique de petit seminalre. Sur ces quaire-vingts
petlls seminarlstes (et c'est Ai un maximnun), dif sont aujourd'hui. pretres
'hult dans la Congregation et deux dans le cierge maronite), six sont au S.minaire Interne ou aux Etudes. deux ou trois dans des seminaires orlentaux,
trois enfn sont Freres Coadjuteurs. La proportion habituelue d'un preire sur
dix seminaristes de sixteme est done largement depassee. Et 'on pent dire
que, avec sa moyenne de quarante elwves, iEcole apostollqud de Furn-elChebak, pouvalt fournir regullerement chaque annee un on deux pretres a
ia Congr6gatiTn-
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Le cdte intellectuel n'y perdait rien. Certaius auraieat
voulu voir les enfants doubler les Blapes. M. Heudre pr6f&rait leur faire doubler les classes et I'on n)e s'en prva pas,
car la formation n'est affaire ni de bourrage, ni d'a peu
pros. C'est une assimilation lente, progressive, qui doit tre
aussi 6tendue que possible. II ne voulait pas que :es apostoliques fussent traites en parents pauvres. 11 savail que 1'on
a les 6tudiants et les pretres que l'on forme. U se faisait uin
devoir d'assister chaor:e trimestre aux examens. 11 pas.ait
dans tous les bureaux, s'int6ressait A toutes les mltieres et
specialement A I'arabe. II ne manquait jamais l'examen
d'harmonium des commencants et, jusqu'A preuve absolue
du contraire. voyait dans tons les apostoliques de futurs organistes. II lour avait procure quatre petits harmoniums.
L'Ecole apostolique ne poss4dait pas a la montagne de
maison d'6td, indispensable cependant pour les professeurs
comme pour les 61ves qui, n'ayant qu'un mois de vacances proprement dites, du I" juillet au i" aolt, ne pouvaient
rester onze mois dans les memes murs et la chaleur 6touffante de Beyrouth. L'aimable hospitalit6 offerte par les
Somurs de Broumana, en plein centre d'estivage, ne pouvait faire oublier la presence de cafes ouverts toute la nuii,
ni 1'absence de cour de r6creation. Mais il est bien des conditions requises pour justifier le choix d'une maison de
campagne : calme sans isolement, facilite de communications eo de ravitaillement, facultA de developper terrains de
jeux et cultures. M. Heudre, prudent A Pextreme, ne n6gligea rien et fit m6me venir sur le terrain choisi plusieurs spkcialistes pour les consulter sur le climat, 'altitude, 'exposition et les dangers que pouvait offrir la proximite du sanatorium de Bhanbs, situ4 A un kilometre de 1l.11 fut par eux
pleinement rassur6. Bahrsaf 6tait choisi. Bientft une route
s'ouvrait, grimpant en lacets le promontoire rocheux ; puis
la coquette maison monta rapidement, simple, commode,
telle une chapelle dominant le pays, A mille meires d'altitude, a la lisirre des grands bois de pins. La chapelle y tient
la premiere place. De style moderne, la lumiere et la joie
qui I'inondent n'y troublent pas le silence et le recueillement. Elle est devenue maintenant le cour du petit village
qui pousse alentour. Un grenier surelev6 peut servir de
preau pour les rares pluies de septembre. Comme dortoir,
apres une barraque en bois, ce fut une 16gere construction
en ciment dont les larges baies aspirent la brise matinale de
la mer ou le vent frais qui, le soir, d6vale les pentes du
Sannine. Le r6fectoire ? Une terrasse posse sur quatre colonnes qui ne-laissent rien perare d'un admirable panorama
de mer et de montagnes. La dynamite vint A bout de la cour
de recreation. Le champ de foot-ball demanda des efforts et
de Pargent pour mettre en place les quatre cents metres
cubes de terre qui lui donnent les dimensions rdglementaires. Enfin, le jardin potager, la vigne, les tonnelles, les ar-

bres fruitiers limites encore aux trois cents metres cubes
de la citerne, n'attendent pour se developper que le jaillissement d'une source.
M. Heudre s'intoressait A tout, pensait an moindre detail
parce que, plus haut que tout. cela, il voyait le but A atteindre : des missionnaires a donner A toutes les oeuvres de la
Province. Dans les excursions de vacances, d'une semaine
parfois, A travers villages et montagnes, les apostoliques se
rendaient compte de la d6tresse spirituelle des campagnes
et des besoins des Ames. Partout la meme demayide : a Des
missions, des icoles... , Face au S6minaire de Furn-elChebak, i'asile des vieillards s'6gayait souvent du chant des
enfants et des harmonies des jeunes organistes. Les enfants
y apprenaient en retour 'amour des pauvres et le devouement pour les bons vieux. Le Couvent de la Croix, oh se
trouvent rassemblds plus de quatre cents de a ceux dont
personne ne veut ,, 6tait aussi un des buts des grands conges du mois. PrOs de Bahrsaf, c'6tait l'Orohelinat de Broumana. Plus pres encore, au Sanatorium de Bhanes, c'est une
autre forme des miseres humaines qu'ils pouvaient entrevoir. Et le oeur de saint Vincent ne dbt-il pas tressaillir,
le jour oi, A Damas, les s6minaristes, aid6s de quelques J6cistes, donnerent une seance r6crdative aux lepreux ?
La guerre survint ! La question du personnel etait angoissante : deux septuagenaires, deux malades, deux mobilises. Pour ne pas 6teindre la meche, il fallut meltre en veilleuse. Avec dix 616ves sur quarante-cinq, 1'Ecole apostolique se transporta A Damas, puis a Antoura. MM. VessiBre et
Agnius 1'accompagnerent. Douloureuses itapes. DMs la premiere succomba M. Agnius. Seul un retour precipite a Beyrouth 6vita le m6me sort a M. Vessi(re. Antoura lui fut et
lui demeure plus climent. Jusqu'au bout il y a d6pens4 pour
l'Ecole apostolique, ce que lui laissait de possibilit6 de travail, son grand age et sa surdite croissante. Les fetes du
cinquantenaire ont sonne la fin de cette activit6 exterieure,
mais ce repos n'est qu'apparent et multiplie ses possibilites
d'exemple, de priere, de sacrifice. Son oreille est paresseuse,
mais sa voix puissante est toujours respectueusement 6coutee. Elle redit son espoir et sa joie de voir bient6t la reouverture de 1'Ecole apostolique de Furn-el-Chebak, oh de
nombreuses vocations pourront repondre A l'appel de Jesus:
, Euntes in mundum universum, praedicate Evangeliumomni creaturae. a
J.-B. CAPLANN•
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CHALA
JOURNAL DU SEMINAIRE REGIONAL
(Juillet 1937-juin 1946)
Ces notices sont tirdes du ct Cahier , du Siminaire, dans
lequel ne sont relatds que les fails qui Vinadressent, ou les
ivdnemenls exigrieurs qui affeclent le Sdminaue plus ou
moins directement.
Lorsqu'il s'agira d'ordinations, on n'indiquera que le
nom du prilat qui les a confirdes, sans faire mention des
ordinands, et, 4 la fin de chaque annde scolaire, c'est-4-dire
d la fin du mois de juin, on donnera le nombre des 4lbves
repus 4 la rentree dernihre, nombre qui comprendra les nouvelles recrues, et enfin le nombre des prdtres ordonnes dans
le courant de I'annee icoulee.
Juillet 1937. - Un incident entre soldats japonais et
chinois A Loukouts'iao fait prevoir un s6rieux conflit sinojaponais.
23 juillet. -. Bombardement d'avions japouais sur Ie
Siyuan, camp militaire, pour en faire ddloger la. 29 Armbe.
D'ici, les detonations s'entecdent comme toutes proches. Depuis ce jour le canon ne cesse de gronder.
28 juillet. - Toutes les portes de la ville sont fermees.
Nous fermons nous-memes notre porte exterieure et celle
de l'6glisc, car I'on craint que les fuyards ne fassent irruption dans la propri6et. Deja plusieurs se sout faufii6s dans
la cour de 1'rglise (ils y sont restes plus d'un mois)..
MEme le dimanche, nous n'ouvrons pas la porte de
1'rglise.
8 aobt. - La porte Fouch'eng- commence A s'entr'ouvrir
quelques instants plusieurs fois dans la journee ; toutes les
autres restent fermnes.
11 aoit. - M. Paul Corset, cure de Saint-Michel, succombe A une attaque foudroyante d'apoplexie. M. Corset a
Atd Recteur de ce seminaire. de 1929 A 1934.
12 aout, - Obseques de M. Corset au cimeliere de Chala.
Tres peu d'assistants, a cause de la difficullt de sortir de
la ville. Cependant les portes s'ouvrent peu B peu.
18 aodt. - Le Conseil decide de retarder la rentr6e des
siminaristes de quinze jours ; elle aura lieu le 15 septembre.
19 aoat. - Nous entrons en retraite. Le SupBrieur juge
prudent de ne pas s'y associer, en cas d'alerte.
M. Simon Fong, professeur de philosophie, en vacances
A Shunteh, n'a pu rentrer, la voie ferrie etant interrompue.
La poste ne fonctionne plus.
31 aouit. - Coup de force de Heishanhu, maisbn des Frires Maristcs, A 40 lis de Pbking. Capture des deux aumbniers, MM. Willems et Feely, avec sept freres. (Ce genre
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d'operation queoe
permetteat des bandes de cummunistes
sous le pr6texte de defendre la Patrie contre l'agresseur, se
rpp6lera nonbre de fois au cours de cette guerre. M. Feelv
fut relieh6 le jour-mime. M. Willems fit dix-huit jours dc
captivit', et les Freres Maristes environ deux mois.)
1" septembre. - L'ambassade de France conseille a tous
les etrangers de Chala de rentrer le soir en ville a cause de
l'isecurite. En effet. des bandes de pillards operent dans les
environs de la ville et dans toule la campagne. Le soir-mime
tous les confreres se rendirent au Pet'ang, laissant 1-, quatre frbres coadjuteurs chinois pour garder la maison. Les
Frrres Maristes non chinois rentrerent aussi en ville dans
un de leurs etabhssements. Le recteur revint & Chala le
lendemain et le soir retourna au PMt'ang pour la dernirre
fois, ne voulant plus laisser seuls ici les freres coadjuteurs.
Les autres confreres continuerent ces allees et venues jusqu'au 12 septembre, malgre les invitations r6iterees de l'ambassade de rentrer en ville et de n'en plqs sortir, si ce n'est
pour une grande necessit6. Nous pens&mes que ces craintes
Maient exagerees.
15 septembre. - Des seminaristes de Poking meme et
des environs arrivent, ainsi que trois de Yungp'ing ; en tout
vingt Bleves.
Nous leur faisons faire un jour de retraite et nous les
meltons h l'Ntude. Evidemment nous ne pouvons reprendre
le cours r6gulier des Btudes, car il faudrait r6piter les mbmes classes a I'arrivie des autres eleves. Nous etablissons
done un programme provisoire se composant surtout de
cours accessoires.
30 septembre. - M. Nauviole rentre de sun cunr
en
France. II est envoy6 imm6diatemrnt a Saint-Michel, comme
cur6 interimaire.
22 octobre. - Une triste nouvelle se r6pand: Mgr Schraven a 6te saisi i sa residence episcopale le 9 octobre avec
cinq pritres, dont un Prre Trappiste. deux frbres coadjuteurs et un laic, et emmen6 on ne sail ol.
16 novembre. - Nous apprenons avec grande douleur
que Mgr Schraven et tous ses compagnons <,nt Wt massacres et brfiles le soir-mnme de leur capture.
N.-B. - Sur ces evnnements, voir Annales, tome 103
(1938), p. 347-353 ; 354-370 : La Iraiddie du 9 noobre 1937.
i" ddcembre. - Depuis le 25 septembre, les s6minaristes n'ont cesse d'arriver par petits groupes A intervalles plus
ou moins longs. ls sont maintenant a cinquante-cinq. Alors
le Conseil decide de reprendre les cours r6guliers. On r6tablit l'horaire des classes et l'ordre du jour.
M. Riera fait le cours de lann6e de philosophie, en l'absence de M. Fong Simon.
17 decembre. - Apres un voyage assez perilleux. M.
Fong Simon rentre enfin de Shunteh.
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24 ddcembre. - Nous avons A present soixante-sept seminaristes de tous les Vicariats, sauf de celui de Chaohsien,
oh ils sont douze, et il en manque encore dix autres.
28 dicembre. - Nous retablissons le chant des vepres
les dimanches et fetes. Retraite de trois jours.
31 dicembre. - Interruption des exercices spirituels
pour aller presenter nos voeux de nouvel an a Mgr l'Ordinaire du lieu et A la Dle6gation apostolique.
14 janvier 1938. - Mgr Montaigne confere le diaconat a cinq l1vites.
17 janvier. - Les seminaristes sent au nombre de quaIre-vingts. Trois seulement de Chaohsien sont venus.
1" mars. - Nous avons quatre-vingt-six eleves. Quatre
de Chaohsien et un de Ankwo, s'~tant enfuis dans le Sud.
n'out pu revenir. les voies 6tant coup6es. Ils ont 6t6 admis
a ad tempus , dans les Grands 36minaires de Kaifeag et
Hankow.
Nous statuons que tous les l6~ves qui ne furent pas prosents ici A Chala le 1" octobre 19p7, devront svppleer les
6tudes omises pendant un somestre.
Avril. - Apres PAques, nous passons la journ6e du mercredi a Palichwang comme de coutume.
12 juin. - Fete de la Sainte Trinit6. Mgr Montaigne
confere les ordinations.
Juillet 1938. - Pour des raisons exceptionnelles (troubles dans les campagnes), quelques sdminaristes passeront
une partie des vicances a Chala.
10 aolt. - Changement de M. Poncy, professeur de philosophie. II est place au P6t'ang, et sera remplac6 par M.
Boudet, vicaire A Tunkiachwang.
11 ao.t. - M. Marijnen vient de Tientsin pour remplacer M. Riera, directeur spirituel, qui prepare son voyage en
Europe.
31 aodt. - Depart de M. Riera, et jour de la rentre.
La Communaut6 de Kiahing, rdfugiee A Shanghai depuis octobre 1937, n'ayant pu retourner a Kiahing, nous sommes pri6s de recevoir les postulants en attendant qu'ils puissent partir. Ils sont venus A sept, ont fait la retraite avec les
n6tres et sent partis le 7 septembre 1938 pour Kiahing.
M. Boudet n'ayant pu venir, M. Fong Simon reunit a
sa classe de i" annee les 61eves de la 2"ann6e.
15 novembre. - M. Klamer, malade, est oblig6 d'abandonner son cours de morale. M. Ferreux fait les classes a
sa place.
20 novembre. - Ordinations conferees par Mgr Montaigne.
15 janvier 1939. - M. Van Wagenberg nous arrive de
Loshoeito en remplacement de M. Klamer, comme professeur de morale.
La decision prise en mars dernier au sujet des retardataires Je l'ann6e 1937, nous oblige A decaler la date des
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ordinations g6enrales et de la fixer au milieu de l'annee,
c'est-A-dire, apres les examens du premier semestre, et cela
pendant cinq ou six ans.
1" fdvrier. - Ordinations g6n6•ales. Elles sent conferees par Mgr Chow Joseph, vicaire ap. de Paotingfu.
10 fivrier. - Ce vendredi, vers quatre heures du soir,
la Delegation apostolique annonce la mort du Souverain
Pontife Pie XI. Sa Sairitetl a rendu son Ame a Dieu a cinq
heures trente du matin (A Romo) ; il etait ici environ une
heures apres midi. Or, trois heures apres, la triste nouvelle
6tait repandue A Pbking.
N.-B. - Sur cette mort de Pie XI, voir Annales, t. 104
(1939), p. 334-336.
16 fivrier. - Messe solennelle de Requiem, celibr6e par
Mgr Zanin, delegue apostolique, au Pet'ang. Ceremonies et
chants ex6cutes par nos seminaristes.
20 fvrier. - Mgr le D0legue apostolique clSture A Chala
la c neuvaine ) de prieres pour le repos de I'Ame de 8.S.
Pie XI, par la c6lebration d'une messe de Requiem avec absoute. Messe non chantee, mais dont les principales parties
out 6t6 chantees par les s6minaristes. Comme conclusion,
dans une allocution familibre doonne A l'oratoire, Monseigneur exhorte les seminaristes A l'imitation des vertus du
grand Pontife Pie XI.
3 mars. - DMs le matin, la Dl66gation apostolique annonce la nomination du Cardinal Eugene Pacelli au siege
pontifical, sous le nom de Pie XII.
5 mars. - II* dimanche de la Quadragksime. Au nP
t'ang, messe pontificale a De creatione Summi Pontificis ).
Nos s6minaristes soot charges du chant et des c6r6monies.
M. Fong Simon interpr6te le sermon de Mgr Zanin.
11 juin. - Les ordinations devaient avoir lieu aujourd'hui.dimanche, mais les portes de la ville resterent fermees
jusqu'A une heure avancde dans la matinee, pour une cause
inconnue, de sorte que Mgr Montaigne ne put pas venir a
Chala.
Elles eurent lieu le lendemain a six heures.
5 juiUet. - Reunion annuelle des vicaires apostoliques
ayant pour objet le S6minaire r6gionaL Exception rare, ils
dtaient tous presents.
Entre diverses choses, il a Wth statu6 que les nouveaux
pretres n'emporteraient plus tous leurs livres de classe,
comme ils P'ont fait jusqu'A present, mais, A cause de la
cherte des livres, ils -n'emporteront que les deux manuels de
theologie et les deux livres a manuels de piMt6 n a leur
usage ; de plus, le prix de ces livres sera mis au compte du
Vicariat auquel ils appartiennent.
3 septembre. - Le Conseil du Seminaire dtablit quelques restrictions a imposer au refectoire, par raison d'dconomie, A cause de la hausse des prix.
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3 octobre. - Fete de sainte Th6r6se de 1'Enfant-J6sus.
Celebration du cinquantieme anniversaire de la fondation
de l'OEuvre Pontificale de Saint-Pierre Ap6tre pour le Clerge indigene, par un triduum de messes et de communions.
Mgr Zanin, arriv6 la veille d'une tournee dans le Sud
de la Chine, est venu presider. la solennite. Messe Prdlatice
A 8 heures..
15 octobre. - Ordination partielle conferee par Mgr
Montaigne.
i" ftvrier 1942. - Ordinations g6ndrales conferees par
Mgr Soucn Melchior, Vicaire apostolique en retraite a
Tsingho.
2 fevrier. - Fete de la Purification de la Vierge. Mgr
Souen a bien voulu cl16brer la Fete au S6minaire.
8 heures : Benediction des cierges et messe pontificale.
2 h. 30 : renovation des promesses cl6ricales. Allocution
appropriee en chinois et benediction du T. S. Sacrement.
24 mars. - Fete de Paques, Mgr le Dblegu6 apostolique
a daign6 venir c6hlbrer la feLe ches nous.
8 h. 30 : messe pontificale.
10 heures : exhortation A l'oratoire.
Ensuite Monseigneur est alle diner chez les Frres Maristes, oh il a donn6 le salut a 2 heures.
9 juin. - Ordinations de fin d'annee, confer6e par Mgr
Montaigne.
16 juin. - Dimanche. Par un salut donna A 5 h. 30,
Mgr le Delegue apostolique inaugure la a Semaine de Conferences Episcopales
e
. Y prennent part les Vicaires apostoliques chinois seulement, au nombre de onze. Ce snt :
Mgr Simon Tsu, Vicaire apostolique de Haimen ;
Mgr Jean Tchang, Vicaire apostolique de Chaohsien
Mgr Joseph Fan, Vicaire apostolique de Tsining ;
Mgr. Jean-Baptiste Wang, Vicaire apostolique
de
Ankwo ;
Mgr Thomas T'ien, Vicaire apostolique de Yangku ;
Mgr Joseph Chow, Vicaire apostolique de Paotingfu ;
Mgr Joseph Ts'ou, Vicaire apostolique de Yungnien ;
Mgr Joseph Tchang, Vicaire apostolique de Suanhoa ;
Mgr Francois-Xavier Tchao, Vicaire apostolique de
Sienhsien ;
Mgr Job Tch'en, Vicaire apostolique de Chengting ;
Mgr Pierre Tch'eng, Prefet apostolique de Hungtung.
Ces conferences out lieu b I'oratoire des s6minaristes
transform6, chaque jour A 9 heures et a 2 h. 30, et durent
environ deux heures et demie. Nos Seigneurs les Evdques
prennent leurs repas ensemble au r6fectoire commun et
leurs recr6ations dans la salle des s6minaristes contigui a
l'oratoire ; tandis que les confreres de la maison se servent de la salle des FrBres comme r6fectoire, et prennent
leurs r4creations au lieu habituel. Chaque jour & 6 heures,
salut du Saint Sacrement donn6 par le recteur ; chant du

« Pange lingua n, une partie des litanies des saints, priere
sp6ciale recit6e par Son Excellence, puis a Tanlum ergo u
et l'oraison. Les fiddles ne sont pas admis.
Le service des messes est assure par les ~61ves des Fr6res Maristes.
La plupart des 6veques logent a l'6tage, daus les cellules des diacres.
22 juin. - Les Conferences se sont termindes ce samedi & midi.
13 oclobre. - Ordinations conf6rees par Mgr Montaigne.
16 octobre. - Messe chantee de (c Requiem a pour le
repos *de P•me de M. Crapez, SupBrieur du Seminaire de
Chala de 1923 A 1929, d6ecd6 & Shanghai, le 10 octobre 1940.
5 novembre. - Triduum en l'honneur du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre.
Le mardi 5, apres la Messe de communaute, v6neration
des reliques.
Le mercredi 6, messe solennelle. Officiant : M. le Recteur. A 3 heures, salut solennel donn6 par Mgr Zanin. Ensuite courte allocution A l'oratoire et distribution d'images
du bienheureux martyr. A 5 h. 30, conference donnee par
le Recteur.
Le jeudi 7, fete du bienheureux. A 9 heures, messe pontificale au P6t'ang de Mgr le D6legu6 apostolique ; apres la
procession ou transfert des reliques du salon a la calhedrale. Nos seminaristcs s'acquittent du chant et des ceremonies. Sermon de Monscigneur, apres Pl'vangile, traduit par
M. Fong Simon. Le soir, A 6 heures, salut chez nous.
31 d.cembre. - Par suite de l'assassinat d'un officier
japonais, des mesures s6evres ont 6et impos6es A la ville
de Pking par Pautorite occupante : l'accs des portes est
interdit a tous les Chinois depuis le 29 novembre, et les
6trangers ne passent pas sans quelques formalites remplies.
En consequence la visite habituelle des sdminaristes
pour la presentation de leurs voeux n'a pu se faire.
17 janvier. - Les portes de la ville sont enfin ouvertes
a la circulation.
"*fdvrier. - Ordinations g6nerales conf6rees par Mgr
Souen.
2 fdvrier. - Comme Pan dernier A pareil jour, Monseigneur a fait 1. b6endiction des cierges et a c6lebr6 la messe
pontificale au faldistoire.
Le soir, meme cer6monial que Pan dernier, y compris
une belle allocution sur les vertus sacerdotales, qui, imprimee, fut distribude a tous les 61Bves.
8 juin. - Fete de la Trinit6. Ordinations conf6rdes par
Mgr Montaigne.
La guerre qui s6vit en Europe ayant interrompu toute
communication avee ce continent, nous pr6voyons que durant plusieurs ann6es nous serons dans l'impossibilitd de
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nous procurer des livres. En cons6quence, nous devons
conserver tous ceux dont nous nous servons dans dos cours,
et, par suite, nous ne pourrons m6me plus c6der aux jeunes
pretres les manuels de theologie. Nous noterons leurs noms,
et lorsque la paix sera r6tablie, nous nous haterons de lear
rendre ces livres si n6cessaires.
Juillet. - Le faubourg de Chala d6pendait jusqu'ici
de la paroisse du Sit'Ang (en ville), et, comme le cure de
cette paroisse ne pouvait pas facilement se d6placer pour
venir administrer cette chretient6, sinon une on deux fois
par an, le ministere habituel 6tait exerc6 par 1'un de nous,
le plus souvent par 1'Nconome, ce qui lui imtposait.un fort
surcroit de travail. C'etait une situation anormale. C'est pourquoi Mgr Montaigne d6lacha cette chr6tiente
du Sit'Ang, et en fit une nouvelle station A la tdte de laqualle il plaga un recteur. Le premier tilulaire en fut M. Van
Wagenberg, lib&r6 d6sormais de son cours de morale, grace
la gu6rison de M. Klamer.
2 juillet. - M. Fong Simon, tres fatigue, est oblige de
prendre un long repos. 11 sera remplac6 par M. Poncy, vicaire a Tunkiachwang. 'Quant a M. Boudet, il a 6te chang6
et sera remplac6 par M. Hahn, arriv6 ici le 22 juin dernier.
M. Van Wagenberg, peu charge par son minis~ire,
pourra encore nous rendre service en faisant quelques cours
accessoires.
28 seplembre. - Arriv6e de Mgr Zanin, qui vient faire
sa retraite a Chala, comme il P'a d6ja faite plusieurs foiL.
II ce6ibra sa messe a l'oratoire de la maison, et, chaque soir,
a 6 h. 30, il fit la lecture spirituelle a la place du recteur,
donnant aux seminaristes le fruit de ses m6ditations. Le
3 octobre, fete de sainte Th6erse de l'Enfant-J6sus, il ce16bra a 1'6glise, et voulut qu'a ses frais, le repas de midi fut
plus copieux, avec dessert. et donna a Deo gralias ,.
Le 4 octobre, Monseigneur terminait sa retraite.
A la fin de ce mois, nous eimes la douleur de perdre un
bon s6minariste : Chow Hyacinthe, du Vicariat de P6king ;
auparavant tres bien portant, il revint de vacances portant
les signes d'une grande fatigue. Au deuxieme jour de ai -ctraite, son etat paraissant grave, on dut le conduire a I'H6pital Saint-Vincent, dont le docteur d6clara que la tuberculose des poumons 6tait tres avanc6e. Sur le desir du malade il fut transfere A I'H6pital Central, et c'est 1 que le
23 septembre, a 11 heures du soir, il rendit son Ame a Dieu
en pleine connaissance et trWs bien prepar6. Le 25, messe
des funerailles, A 8 h. 30, et inhumation an petit cimetiere
reserve aux s6minaristes.
7 octobre. - Fete du Saint Rosaire. Ordinations de neuf
diacres, conferee par Mgr Montaigne.
2 dtcembre. Depuis l'occupation japonaise, I'on
s'abstient de faire des promenades en ville en groupes nombreux. De plus, les confreres hollandais, etant consid6rbs
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comme de nationalit6 hostile depuis la declaration de guerre
avec 1'Amerique, ne peuvent entrer en ville.
Les visites de pr6sentation des vceux se sont faites par
d6putation de deux l66ves par Vicarial, formant ainsi un
groupe peu nombreux conduit par les trois confreres chinois et francais.
i" f(rwier. - Ordinations g•nirales conferees par Mgr
Montaigne.
M. Klamer ayant eu une rechule, sera remplac6, comme
professeur de morale par le recteur jusqu'a la fin du semesIre. Soigne a l'H6pital Central pendant un mois, il est rentr6e
Chala, oui, se remettant pen a peu, il a pu s'occuper
de l'dconomat, puis assurer la messe quotidienne chez les
FrBres Marisies.
Mai. - Rien de sp6cial ne s'est pass6 au cours de ce
semestre. Nous n'avons pas eu d'ennuis de la part des autorites japonaises, si ce n'esl que d6ej A plusieurs reprises,
nous avons presentk A la police (par ordre de l'Autorit6), la
lisle de tout notre personnel, y compris les domestiques. avec
beaucoup de details minutieux sur chacun.
De plus, nous avons pu nous ravitailler asses facilement et A des prix relativement has
8 juin. - Mgr Zanin fait sa premiere visite an S6minaire. Visite tres courte d'ailleurs ; arrive a 4 heures du soir,
pen'r'nt la retraite des ordinants, il se retirait A 5 h. 30,
apres avoir fail une petite conference.
14 juin. - Ordinations conferees par Mgr Montaigne.
1b juillel. - Arriv6e de M. Antoine Herrijgers. du Vicariat de Yungp'Ing, en remplacement de M. Klamer, pour
la morale. M. Klamer se repose a Heishanhu pendant les vacances, comme l'an dernier.
17 juillel. - Depart de M. Hahn, place6
Chcngting.
4 aolt. - Arriv6e de M. Robert Cartier, de Chengting,
en remplacement de M. Hahn, pour la philosophie.
2 seplembre. - A la rentree, dix B1Bves du Vicarial de
Paoting out t61retenus par leur Ordinaire Mgr Chow, pour
cause d'embarras p6cuniaire.
2 oclobre. - Fete des Anges Gardiens. Ordinations au
sous-diaconat, conferees par Mgr Montaigne.
3 octobre. - Fete de sainte Thurese de l'Enfant-Jesus.
Ordinations des mumcs au diaconat, donnee par le mrme
prelat
31 ddcembre. - Les visites se sont faites comme l'an
dernier.
31 janvier 1943. - Ordinations generales donn6es par
Mgr Montaigne.
* 2 f[vrier. - Fete de la Purification. Monseigneur est revenu pour presider la cerumonie de la R6novation des propromesses cl6ricales et, a celte occasion, a prononc6 ule allocution en chinois bien pratique sur les devoirs des cleres
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et des prEtres, en lace des difficult6s et meme des persecutions.
12 mars. - Vers 10 heures, une douzaine de policiers,
bientOt suivis du vice-consul japonais, sont venus signifier
A nos trois confreres hollandais, MM. Marijnen, Op Heij et
Herrijgers que, dtant de nationalite hostile, ils auraient A se
rendre le 15 en ville A un endroit d6sign6, et, de la, le 24
mars, ils seraient emmenes a Weihsien (Shantung), dans
un camp de rassemblement (en r6alitk d'internement).
Le vice-consul donna A chacun sa feuille de route contenant les renseignements n6cessaires tant pour le depart,
que pour leur sejour la-bas ; puis les laissa sous la garde
des policiers jusqu'au i6 m!ars.
Ce fut un grand desordre dans la maison durant ces
trois jours, bien que Jes agents se soient conduits asses
convenablement, mais ils suivaient a deux chacun des trois
confreres dans toutes leurs d6marches, meme pendant la c616bration de la messe, A une distance respectueuse toutefois.
Le 15 mars, ils furent conduits au P6t'ang et y demeurerent jusqu'au 24, jour of, avec un grand nombre de missionnaires helges, hollandais, am6ricains et canadiens, ils
prirent 16 train pour Weihsien.
DBs leur d6part, comme M. le Visiteur ne pouvait nous
donner aucune aide pour reimplacer ces piofesseurs, nous
ffumes contraints de nous partager les cours qu'ils, donnaient. Voici la r6partiLion des classes depuis cette triste
date jusqu'au 13 juin :
M. Ly Augustin : quatre de dogme, deux d'histoire eccl6siastique, deux de chant ;
M. Ferreux : quatre de morale, une de droit canon, une
de pastorale, une de liturgie et une de sciences.
M. Poncy : sept de philo aux deux cours r6unis ; une
de droit canon aux philosophes.
M. Cartier : cinq d'6criture sainte.
Se trouvent done supprim6s les cours de pr6dication,
de sociologie et d'histoire de la philosophie.
Quant aux exercices qui 6taient pr6sid6s par M. Marijnen, directeur spirituel, ils seront pr6sid6s en partie par le
directeur de semaine, et par le recteur.
12 juin. - Ordinations conf6rees par Mgr Montaigne.
13 juillet. - Arriv6e de M. Casl Joseph, Yougoslave ;
venu en Chine en octobre 1939, il a Bludi6 la langue chinoise A P6king pendant deux ann6es, ensuite a 6et envoy6
en mission dans le Vicariat de Peking. II fera ici les classes
de morale et de droit canon.
20 juillet. - Arrivde de M. Sojka, Polonais, venu en
Chine le 7 mai 1939. Comme le precedent, il s'est applique
A l'Ntude du chinois pendant deux ans, apris lesquels iA a
6th place dans la Pr6fecture apostolique de Shunteh. II sera
charge des classes d'6criture sainte et d'histoire de la philosophie.
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25 aoolu- Par des demarchcs longues et laborieuses,
Mgr le DRLkuB apostolique a oblenu des autorit6s japouaises le transfert des religieux missionnaires internes a Weihsien dans des etablissements de leur congregation respective. Aujourd'hui, nos trois confreres hollandais ont 6•t
ramenes a PCking avec environ deux cent cinquante autres
religieux et religieuses et s'installerent les uns a Chabanel,
d'autres A Taiping-Tsang, etc... et les Lazaristes, au nombre
d'une quarantaine, dans une ancienne ecole de catechistes,
le Mingtao au Pet'ang. Parmi ceux-ci se trouve Mgr Lebouille, Vicaire apostolique de Yungp'ingfu.
Quoiqu'assez 6troitement loges, ils sent infiniment mieux
la qu'a Weihsien, pouvant plus facilement mener la vie
de communaut6.
Ils sont d'ailleurs sous une surveillance assez large, et
jouissent de certaines libertos, comme d'aller et venir dans
toute la residence 6piscopale et m6me de sortir en ville,
moyennant quelques permissions, mais nullement extra muros.
11 ociobre. - Fete de la Maternit6 de la Sainte Vierge.
Ordinations confer&es par Mgr Montaigne.
30 janvier 1944. - Ordinations conferees par Mgr Montaigne.
It fivrier. - Ordinations conferdes par Mgr de Vienne,
Vicaire apostolique de Tientsin.
17 mai. - Ordinations generales conf6rees par Mgr
Montaigne.
Au cours de cette annie, plus encore que les ann6es
precedentes, nous avons eu beaucoup de difficultks du c6t6
du ravitaillement, de sorte que les depenses furent dnormes. Par consequent, avec l'assentiment des Vicaires apostoliques nous avons avanc6 la date de fin d'ann6e scolaire
de trois semaines environ, par pure raison d'6conomie, et
sans que les etudes en aient 6prouv6 le moindre detriment;
car, en pr6vision de cette mesure d'exception, nous avons
supprim6 les vacances habituelles entre les deux semestres,
et aussi un certain nombre d'autres jours de conge. Le rAsultat obtenu a Wtlune notable diminution de nos d6penses.
Le licenciement des semiharistes a done eu lieu le
19 mai.
25 mai. - M. Sojka, dent la sant6 est en mauvais Rtat,
retourne dans son Vicariat de Shunteh.
7 aodt. - M. Tch'ang Joseph, du Vicariat de Paotingfu,
professeur au Petit Sminaire de ce Vicariat," vient remplacer M. Sojka.
1" septembre. - La rentree est peu nombreuses : cinquante-six 616ves, y compris huit nouveaux philosophes.
C'est que, comme I'an dernier, le Vicariat de Chaobsien ne
nous envoya aucun BlBve, et.un tres petit nombre nous sent
venus de Paotingfu.
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La chert6 des vivres nous oblige a des restrictions de
plus en plus skvrres.
21 ,dicembre. - Vers une heure du matin, une lueur
insolite 6clairant les chambres des s6minaristes logeant a
l'ouest, face & l1'tablissement des Freres Maristes, nos voisins, les 61ves, s'apergurent que leur chapelle dtait en flammes. Aussitdt la cloche d'alarme se mit en branle et toute
la Communaute se porta sur le lieu du sinistre. La chapelle
attenant au corps du batiment etait d6ej consumee. Nos Bleves se mirent avec toute leur ardeur A aider les Freres A
sauver le mobilier. Un quart du bAtiment fut la proie des
flammes, et c'est grace a des cloisons de ciment arme, sagement disposees dans la construction, que le reste fui. pargne.
II sera impossible aux chers Freres d'entreprendre des.
r6parations en ce moment de crise. Its ont am6nag6 une
salle de classe en chapelle provisoire et pourront n6anmoins
continuer leur belle oeuvre d'6ducation de la Jeunesse.
23 decembre. - Ordination de neuf sous-diacres par
Mgr Montaigne.
17 janvier 1945. - Mgr Lebouille, interne au Mingtao,
ayant obtenu une permission toute splciale, est venu ici donner l'ordination du diaconat aux neuf sous-diacres ci-dessus.
En prevision de l'avenir, nous avons encore supprimk
cette annee les quelques jours de vacances entre les deux
semestres et aussi plusieurs jours de cong6 traditionnels, de
sorte que nous avons commence le deuxieme semestre le
15 janvier ; ce qui nous permettra de licencier le Seminaire
A une date plus.avancee encore que I'an dernier, et allegera
d'autant nos d6penses.
15 avril. - Le deuxieme dimanche apres Paques. Mgr
Zanin est venu dans la matinee, faire sa visite traditionnelle
A Chala. Apres diner, Monseigneur est alle visiter les Fr&res Maristes, et, A son retour, a assiste aux vepres et a donn6
la benediction du Saint Sacrement
Deux allocutions ont 6tW donndes, l'une avant midi A
toute la Communaut6, l'autre apres le salut, aux seuls sminaristes.
3 mai. - a In inventione S. Crucis >. Ordinations generales donn6es par Mgr Montaigne.
6 juin. - Licenciement du S6minaire.
7 juin. - M. Nauviole, curd de Saint-Michel, - notre
ancien collaborateur - apres un s6jour de quelques mois
a l'hpital, vient. se reposer & Chala. II est dans un 6tat de
langueur assez inquidtant, disent les mddecins.
30 juillet. - Le premier mois se passa asSez bien et on
le croyait en convalescence, lorsque vers la fin de juillet
son 6tat s'aggrava visiblemeqt.
4 ao&l. - Le cher inalade, dans un dtat de faiblesse extreme, est transporte & l'H8pital Saint-Vincent oh, deux
jours apr6s, ii recevait les derniers sacrements.
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i aott. - M. Nauviole s'esl endormi dans le Scigneur
ce matin a l'h6pital.
t4 aodto.- On nous annonce que les bellig6rants ont
conclu un armistice.
Des bandes de communistes s'approchent des grandes
villes, Tientsin et Peking, d6truisant les voies ferries et faisant sauter les ponts, de sorte que les trains de voyageurs
sont en grande parfie supprimns.
27 aodu. - MM. Marijnen et Op Heij, enfin liberis, rentrent au S6minaire, quant A M. Antoine Herrijgers, ii prpare son retour en Europe.
29 aoil. - Nous privoyons que la rentree sera difficile.
Quatorze seminaristes seulement soen arriv6s.
1" septembre. - Apres avoir retard6 la retraite de deux
jours, nous la commencons ce soir avec dix-neuf seminaristes. Les trains du sud ne d6passent pas Paoting. Aucun, sur
trente-deux le6ves de Chengting, Shunteh, Ankwo ne peut
faire le voyage. A noter que ceux de Chaohsien, qui se sont
abstenus durant deux annees, nous sont annonces par leur
Ordinaire..
2 septembre. - Le Japon a sign6 le traite de paix &
Tokio.
7 septembre. - Nous inaugurons les cours avec trente
61ves... Ce debut d'annee ressemble A s'y m6prendre . celui de 1937... TWte et queue de la guerre nous disent ee que
vaut le corps...
20 septembre. - Nous avons trente-six ellves, dont
vingt-quatre theologicns et douze philosophes.
4 oclobre. - Le Seminaire a Wt6 fort trouble et boulevers6 ces jours-ci. Le 26 octobre, des officiers vinrent nous
avertir que leurs hommes, arrivant de Shanghai par avions
et ayant atterri A I'a6rodrome de Siyuan, viendraient passer une nuit ches nous et chez les Freres Maristes pour partir le lendemain A Tientsin. Nous d6clarames que le Seminaire n'est pas un lieu de campement, mais en vain. Nous
avons, dirent-ils, ordre de loger au Fakwokiaot'ang (Etablissement religieux frangais - d6nomination inusitee de notre
Seminaire). Nous dimes aussi que pendant les huit ann6es
d'occupation japonaise, jamais leurs soldats ne sont entres
ches nous. Rien n'y fit. Vers 3 heures, cinq cents soldats arrivaient avec leur fourniment. Nos classes furent aussit6t
interrompues et nous logeanies les soldats aux deux :tages
de I'est, A peu pres vides, puis dans les salles de classes.
27 octobre. - DWs sept heures du matin, ils firent leur
paquetage et s'en allerent Mais, A midi. d'autres, beaucoup
plus nombreyx, vinrent prendre leur place. II en vint jusau'au soir environ, trois mille cinq cents. Us occuporent
tout, y compris 1'eglise et l'oratoire. Nos 6leves se serrerent
A trois ou quatre dans une chambre pour leur faire place
dans Icurs propres chambres. Le grand r6fectoire, toutes
nos.chambres d'h6tes. la cave, le silo pour l1gumes, tout 6tait
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rempli, et plusieurs centaines d'hommes durent passer la
nuit dehors, dans la cour du nord. Nos cuisiniers ne pouvant
meme pas entrer A la cuisine pour preparer nos repas, nos
le6ves mangerent de la pitance des soldats ; de leur c6t6 les
professeurs durent prendre leur souper dans la chambre
du recteur.
28 oclobre. - 11 en fut de m6me le lendemain, fete du
Christ-Roi, avec une occupation de deux mille hommes.
Nous pomes ce jour-l, prdserver I'eglise, dans laquelle
n6anmoins, ii n'y eut aucune office public. DMs le matin, le
recteur avertit Mgr Montaigne, le suppliant d'urger aupres
des autorites militaires afin de faire cesser au plus vite cette
absurdit6 de prendre le S6minaire pour une caserne.
29 octobre. - Aucune troupe ne vint remplacer les deux
mille hommes qui 6taient partis A neuf'heures. Nous savous
qu'une intervention de M. de Margerie, charge d'affaires par
interim, et des autorites amiricaines a eu lieu ; mais nous
savons aussi que les troupes venant de Shanghai avaient
cessd d'arriver. Aussit6t nous mimes un peu d'ordre dans
les classes et les cours reprirent sans encombre. En r6alit6
tout 6tait sens dessus dessous, et il a fallu une semaine pour
remettre I'ordre dans la maison. Des d6gAts out Wth causes,
dont nous espirons bien obtenir r6paration.
9 novembre. - Peu a peu d'autres s6minaristes sent arriv6s. Ils sont aujourd'hui au nombre de soixante, dont dix
de Chaohsien. I1 en manque encore six de cette Mission
et quatre de Shunteh.
10 novembre. - Des policiers nous avertissent que des
troupes venant de Tientsin - les m4mes qui avaient campe
chez nous - viendraient probablement sous peu loger encore ici.
it novembre. - Ce dimanche, quelques officiers viennent voir les lieux, sans avertir personne.
12 novembre. - Lundi, dans la journee, deux mille sept
cents bommes arrivaient chez nous et autant chez les Freres,
Maristes. Nous pdmes priserver 1'6glise et la moiti6 seulement du bAtiment de I'Ouest, oii s'entasserent les le6ves.
Tout le reste fut occup6 et, cette fois-ci, non pour une nuit,
mais pour un temps indetermin6. Nous faisons les classes
A l'oratoire des s6minaristes et dans leur salle de recreation,
oh ils prennent aussi leurs repas. Une autre se fait dans la
chambre meme du professeur de philosophie.
Or, comme les militaires remplissaient la moitiO de ce
cote ouest, les classes se faisaient au milieu d'un bruit assourdissant ; de plus, entass6s dans leurs celilues, les 616ves
ne pouvaient preparer leurs lecons ; neanmoins, nous nous
refusames A interrompre les cours, afin d'occuper les seminaristes et les tenir en 6veil. Mais nous 6tions lilt6ralement
accabl6s.
20 novembre. - La fete du Seminaire passe inaperque.
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21 novembre. - Le recteur teltgraphie a Monscigneur
le DIlegub, actuellement A Shanghai, lui disant que la situation au S6minaire est intenable, et le suppliant d'intervenir
aupres des autorites sup6rieures en vue de faire cesser cet
btat. de choses.
Effectivement, l'intervention se fit par radio auprbs de
Huyng-Ching, gouverneur de Nanking, qui donna aussit6t
des ordres a Peking. Ce jour-l4 mnme, un officier
I e declarant envoy6 directement par le Quartier G6neral de Lytsongjen, gouverneur de P6king, vint dans la matinee, inspecter
les troupes occupantes et, voyant le desordre qui r6gnait
dans la maison, dit au recteur qu'il ferait le possible pour
les faire 6vacuer. Celui-ci lui r•pondit que 1'6vacuation de
ces militaires ne suffirait pas pour nous mettre en securite,
car ces troupes sorties d'ici, d'autres viendraieut certaintment les remplacer, puisque depuis quelque temps le S&minaire est consider6 comme un lieu de campement militaire. Done, ce qu'il nous faut, c'est une piece officicile.qui
nous autoriserait A refuser aux troupes lentr6e du S6minaire. L'officier promit cette piece, puis donna son adresse.
Le lendemain, le recteur lui ecrivit afin de lui rappeler
sa promesse.
24 novembre. -- Samedi. Les troupes pr6parent leur depart. A deux heures apres-midi, le Seminaire et la Maison
des FrEres 6taient completement d6livrws. Cependant nous
craignons que d'autres troupes en stationnement autour de
la ville, ne viennent s'installer A la place des sortants.
25 novembre. - Dimanche. Nous recevons une grande
affiche, munie du sceau du Quartier GBneral, prohibant a
toutes troupes de mettre pied A terre dans notre Btablissement et d'habiter nos locaux. C'est le document tant desir6
qui nous met en s6curite pour 1'avenir, car, bien sftr, aucun
militaire n'osera enfreindre un ordre formel du gouverneur.
(La suite nous montrera que nous 6tions dans l'illusion.)
6 ddcembre. - Vers 10 heures, un officier se prssente
seul et annonce brutalement qu'a it heures des soldats viendraient ici, accompagnant un m6decin militaire, pour installer un h6pital militaire dans la partie est de la maison.
TrBs surpris de cette audace, le recteur r6pondit que cela
n'6tait pas possible et qu'il ne devait.ni ne pouvail metlre
aucun local A leur disposition. Alors il me dit qu'il ne demandait pas mon avis, mais qu'il avait des ordres et qu'il
les mettrait A execution. Sur ce, je lui fis lire le a Document » prohibitif. a Peu m'importe votre affiche, dit-il,
j'obeis A mes chefs immediats ! D
C'6tait a n'y rien comprendre !...
De fait. A midi, le Foi-disant m6decin-chef arrvait avec
environ deux cents soldats, et quatre cents autres devaient
venir ensuite. Ils s'installerent eux-memes oi ils voulurent,
le recteur se refusant A leur indiquer les locaux, voulant
\
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montrer par 1l que leur intrusion tlait faite par violence.
De plus, il afficha le document a la porte d'entrte.
Sans plus tarder,. nous entreprimes des demarches simultanues au Quartier General et A I'Etat-Major des troupes occupantes, qui 6tait install6 au Yuet'an (Temple de la
Lune). Nulle part nous ne pfimes avoir audience.
Le lendemain, un confrere retourna au Quartier Gt6ural, et, en meme temps une lettre etait envoyee au Yuet'an,
dans laquelle le recteur expliquait ce qu'est notre Sminaire,
son importance, et surtout l'incompatibilite de notre muvre
avec la pr6sence des soldats.
8 ddcembre. - A midi, le medecin-chef vint voir le recteur ot lui declara asez poliment qu'il. tait charge par ses
chefs de me proposer un arrangement. C'6tait le r6sultat de
la lettre ci-dessus mentionnee. II dit que ses chefs ignoraient I'itnportance de notre ktablissement, et que, par consequent, ils consentaient a retirer les soldats ; quant a l'h6pital, prevu pour quarante lits, il reslerait avec une cinquantaine de soldats n6cessaires pour le service. Le recteur r6pondit que l'6vacuation devait etre totale, et qu'il ne permeltrait jamais qu'un h6pital militaire s'installa chez nous,
ne fusse que pour quelques jours. Et il ajouta : a Si nous
etions en temps de guerre, non seulement nous vous ouvririons nos portes, mais nous vous offririons notre concours pour soigner les blesses. Or, nous sommes en temps
de paix, n'est-ce pas ? , I insista et proposa un essai de
dix jours, promettant qu'une discipline severe serait observ6e par les soldats, de;sorte que notre oeuvre-ppurrait continuer sans inconvenient. Le recteur refusa cathgoriquement.
Vers quatre heures, les soldals partaient, mais I'h6pitai
demeurait. Le medecin-chef, qui ne voulait plus voir le recteur, dit & M. Auguste Ly que malgr6 le refus du Superieur,
l'h6pital serait definitivement 6tabli ici. R le fut, en effet,
si bien que le 10, un g6ndral vint en celebrer Pinauguration.
Entre temps, nos demarches se continuaient au Quartier General et non sans rdsultat.
11 dicembre. - En effet, ce mardi, dis le matin, nous
voyons les soldats s'cmpresscr de diemnager le materiei
d'h6pital et de faire leurs paquetages. A midi. tous Mtaient
partis.
Un ordre formel du Quartier General d'6vacuer completement la maison, etait donn6 depuis deux ou trois jours,
mais n'avait ete execut6 qu'a moitie, car on espirait toujours obtenir du recteur un consentement du moiis -tacite
pour 6tablir P'h6pital. Or, voyant que l'6n se heurtait a un
refus sans conditions, on n'osa, pas, sans doute, aller plus
avant.
12 ddcembre. - Ces jours derniers, six 6leves de Chaohsien sont arrives. Nous sommes i soixante-six,

31 ddcembre. -

Le Sdminaire au complet fail ses visi-

tes habituelles au P&t'ang et

.

laIDelgation apostolique.

Janvier 1946. - Quelques tentatives relativement timides ont etW faites par les militaires pour insaller ici une
ecole militaire, sans aucun rbsultat.
Bien que la guerre sino-japonaise soit terminee depuis
cinq mois, un grand nombre de missionnaires lib&r&s ne
peuvent rentrer dans leurs Missions respectives infestees de
communistes.
Le Superieur des Peres Scheutistes, Belge, est venu ici
au debut du mois, avec un de ses confreres pour s'informer
si nous avions assez de place pour loger une quarantaine
de leurs confreres qui doivent quitter Chabanel, maison des
Peres Jesuites, oh its 6taient intern6s, afin de permeltre A
ceux-ci de recevoir leurs s6minaristes de Sienhsien, obliges d'abandonner leur Seminaire occup6 par les communistes.
Nous leur avons offert tous nos locaux.libres, mais quelques jours apres, ils trouverent en ville de quoi se loger et
nous avertirent de ne pas les attendre.
Entre temps, une autre communaute nous demanda
l'hospitalitk. C'etait un Petit Seminaire pr6paratoire des
( LDisciples du Seigneur a, congregation indigene 6tablie A
Suanhoafu, et institute par Mgr Costantini, autrefois D6legu6 apostolique.
27 janvier. - Nous recevons trente eleves de cette Congr6gation, conduite par deux Peres chinois. Mais comme ils
6taient presses par la fuite (devant les communistes), ils
n'avaient pas apporte leurs livres et devaient par consequent
passer leurs journees dans l'oisivet. C'est pourquoi, un
mois apres, ils nous quittaient pour aller 6tudier au Nant'ang dans une 6cole de Freres Maristes.
2 fivrier. - Aucun 6veque n'ayant eu le loisir de venir
presider la' < Renovation », celle-ci s'est faite devant le
Saint Sacrement expose, selon le c6ermonial prevu en cas
d'absence d'un prklat.
18 fhvrier. - Nous recevons aujourd'hui la visite de
Mgr Yu Pin, Vicaire ap6stolique de Nanking, de passage a
P6king. Monseigneur fit une conference d'une heure devant
toute la Communaute, pendant laquelle il proposa des methodes d'action propres A instaurer l'ordre dans une Chine
victorieuse du Japon, mais maintenant encore sous L'emprise du Communisme.
20 fdvrier. - Nouvelle intrusion de soldits. Ce mercredi, vers deux heures, des troupes viennent stationner en
face de notre 6tablissement. Aussitot, des officiers se pr6sentent et disent au recteur qu'ils avaient ordre de loger leurs
hommes chez nous. Celui-ci repondit qu'il ne saurait le leur
permettre ; a d'ailleurs, dit-il, montrez-moi vos ordres. Notre chef va arriver, il vous les montrera. ) II arriva, en
effet. et d6clara au recteur que s'il n'avait pas des ordres
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d'en haut il ne se permettrait pas d'entrer chez nous ; a au
reste, dit-il, nous ne sommes qu'un millier d'hommes, nous
passerons demain une revue en ville, ensuite nous nous retirerons. » Le recteur protesta en montrant le document prohibitif. Rien n'y fit, ils entrerent.
21 fevrier. - Le lendemain, les soldats qui restaient
pour garder le materiel pendant que les autres passaient la
revue, nous dirent ouvertement qu'ils ne partiraient pas
dans la soiree, mais qu'ils logeraient ici quelque temps. Sur
ce renseignement, le recteur se hAta d'avertir Mgr le D616gu6, qui, sur-le-champ 6crivit au gouverneur.
Or, a midi, les soldats rentraient de la revue, et, tres
empresses, faisaient leurs paquetages et partaient au complet.
Dans la soiree, un officier vint nous faire des excuses
et paya largement tous les d(gqts que ce court sejour des
troupes avait cause au S6minaire.
26 mai. - Une grande nouvelle est annoncea : 1'6tablissement de la hierarchie en Chine. Les vingt Regions ecclesiastiques auront chacune leur archeveque et les vicaires
apostoliques deviendront 6veques.
Le cardinal Thomas T'ien sera archev-que de Pekin
ou plut6t de Peip'ing, car la ville a de nouveau change de
nom.
molest6s par les
Juin. - Bien que nous n'ayons pas 1et
militaires durant ces derniers trois mois, 'nous pouvons
craiidre que pendant les vacances, nos chambres vides ne
tentent les soldats de venir les habiter, car les troupes stationnant autour de la ville sont tres nombreuses.
Nous envisageons done .de ne pas licencier les 61•ves
cette ana6e. Pour cela, le recteur a demand6 aux Vicaires
apostoliques leur avis sur cette question.
Or, leur sentiment a t16 & peu pres unanime de prendre
cette mesure preventive, malgre la cherl6 excessive des vivres, qui leur imposera un fort surcrolt de d6penses.
15-16 juin. - Ordinations g6nerales conferees par Mgr
Montaigne.
Tableau du personnel de la Maison de Chala..
(le 15 janvier 1934)
MM. Paul Corset, Superieur ; Rend Flament, Jean Riera,
Antoine Op Heij, Henri Nauviole, Philippe Ou, Jean Herijgers.
Arrivdes :
MM, Octave Ferreux, 16 janvier 1934 ; Pierre Tcheng,
7 aoit 1934 ; Simon Fong, 12 septembre 1035 ; Jean Poncy,
26 juillet 1936 ; Augustin Ly, 13 aout 1936.; Corneille Klamer, 28 aout 1936 ; Henri Marijnen, 12 aoit 1938 ; Roger
Boudet, 3 octobre 1938 ; Martin Van Wagenberg, 15 janvier 1939 ; Pierre Hahn, 23 juin 1941 ; Jean Poucy, 2 aoft
1941 ; Antoine Herrijgers, 15 juillet 1942 ; Robert Cartier,
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4 aodt 1942 ; Joseph Casl, 13 juillet 1943 ; Joseph Sosjka,
20 juillet 1943 ; Joseph Tch'ang, 7 aoit 1944 ; Henri Marijnen, 27 aoit 1945 ; Antoine Op Heij, 27 aoit 1945.
Dparts :
MM. Paul Corset, 16 janvier 1934 ; Philippe Ou, 20 juin
1934 ; Rene Flament, 6 juillet 1935 ; Pierre Tcheng 20
juin 1936 ; Jean Herrijgers, 19 juillet 1936 ; Henri Nauviole,
en conge en France, 18 aoit 1936 ; Henri Nauviole, de retour, va a Saint-Michel, octobre 1937 ; Jean Poncy, 10 aoiL
1938 ; Jean Riera, cong6 en Europe, 31 ao0t 1938 ; Jean
Riera, de retour, va & Paoting, en octobre ; Van Wagenberg,
cure a Chala, juillet 1940 ; Roger Boudet, juin 1941 ; Simon
Fong, juin 1941 ; Pierre Hahn, 17 juillet 1942 ; Corneille
Klamer, 2 septembre 1942 ; H. Marijnen, Ant. Op Heij, Antoine Herrijgers, 13 mars 1943 ; Joseph Sojka, 25 mai 1944 ;
Jean Poncy, aott 1945.
Personnel de la Maison, le 24 juin 1946 : MM. Octave
Ferreux, SupBrie.r ; Henri Marijnen, Directeur spirituel ;
Antoine Op Heij, professeur d'ecriture sainte ; Augustin Ly,
professeur de dogme ; Joseph Casl, professeur de morale ;
Joseph Tch'ang, professeur de philosophie ; Robert Cartier,
professeur de philosophie et Bconome.
N,-B. - Dans les Notices, il n'est jamais fail mention de
la Retraite annuelle, pr6cisement parce qu'elle se fait toujours a la meme 6poque, c'est-a-dire apres le 15 aoit et
avant la rentr&e qui e4t fix e au premier mercredi qui suit
le 27 aoit.
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PEKIN
Notices-journal (1939-1945)
18 aril 1939. - Assembl6e sexennale a Tientsin. M. Ferreux, 6lu depute, renonce A son election. M. Tr6morin, substitut, prend sa place et part pour I'Assembl6e, le 9 mai.
4 mai. - Mort de la Scur Constance Hambo (80 ans),
a I'Hpital central.
5 juillet. - Les eveques, vicajres apostoliques, patrons
du Seminaire r6gional de Chala, Liennent conseil & P6kin.
19 aotU. - Visite de M. Desrumaux, Visiteur. Retraite
annuelle.
20 aolt. - M. James Milner, C.M., du Tong-T'ang, succombe & une congestion A Peitaiho, oi il passait ses vacances. II 6tait Ag6 de 38 ans.
10 seplembre. - Mgr Souen, C.M., prdche la retraite
aux prdtres seculiers.
17 septembre. - Mort de M. Wang Matthieu, CM., 53
ans.
28 septembre. - M. Tichit et M. Vandorpe, mobilises,
sont affects a P6kin. Ils s6journent & l'ambassade, quinse
jours seulement.
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26 oclobre. - Un assassin chinois poursuivi par la police, se r6fugie au Pei-t'ang. La police envahit le Pei-t'ang
et l'assassin parvient a se cacher au Jen'tse-t'ang. Des le
matin, les Saeurs le denoncent aux policiers qui s'en emparent.
6 novembre. - Nouvelle descente de la police japonaise
dans le Pei-t'ang. Deux domestiques le cellerier et le veilleur de nuit, convaincus de vente d armes A Ieu, sont apprehendes et conduits en prison. Le cellbrier, nomme Ho,
meurt dans sa prison.
18 novembre. - M. Y6 Paul, prdtre suculier, accuse
d'avoir des relations avec un espion, est emmen6 en prison
par les Japonais, qui le garderont pendant deux ans et
demi. L'intervention du charge d'affaires n'eut aucun rsultat.
23 decembre. - Grand'messe de requiem au Pei-t'ang
pour le repos de l'&me du T. H. Pere M. Souvay.
Publication du livre de M. Hubrecht, La Mission de Phking et les Lazarisles.
14 janvier 1940. - M. Verhaeren A Fujen, a PUniversilt
catholique de P6kin, donne une conf6rence sur lhistorique
de la bibliothbque du Pei-t'ang.
19 fevrier. - Lettre de S. E. Mgr Zanin, dil6gu6 apostolique, invitant A c6lbrer le centenaire du martyre du bienheureux Perboyre.
29 avril. - M. Lebbe, ancien confrere, prisonnier des
communistes dans le Shansi, est d6livrd. Huit freres de sa
congregation ont Wt6 decapitbs.
5 mai. - M. Van Wagenberg donne A Fujen une conference sur le mariage chinois tel qu'il P'a vu en mission.
16 juin. - Assembl6e des vicaires apostoliques chinois seulement, convoquke par Mgr Zanin, a Chala.
P'H611 juillet. - Mort de la Scur Fraisse, 85 ans,
pital Saint-Michel.
14 juille. - Mort de M. Lebbe, notre ancien confrere,
A Chungk'ing.
7 aott. - Les Freres Maristes c61lbrent le cinquantieme
anniversaire de leur arriv6e en Chine, appel6s en 1891, par
les Lazaristes A P6king et A Tientsin.
11 septembre. - Centenaire du martyre du bienheureux
Perboyre. Messe solennelle au Pei-t'ang.
17 septembre. - Mort de la Seur Angele Chatagnon,
09 ans, a P1H6pital Saint-Vincent.
i" octobre. - M. le Visiteur nous' prie de dire vingt messes consecutives pour les confreres d6funts non annonc6s
jusqu'ici.
5 novembre. - Triduum du centenaire du martyre du
bienheureux Perboyre :
Premier jour : Messe pontificale de Mgr Montaigne. Pan6gyrique de Mgr Souen, C(M. ;
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DeuxiBme jour : Messe pontificale de Mgr Souen. Pandgyrique de M. Ly Augustin, C.M., professeur & Chala TroisiBme jour : Messe pontificale de Mgr
del6gu6 apostolique. Panegyrique en latin de S. E.,Zanin,
traduit par
M. Fong Simon, C.M., professeur a Chala.
A cette occasion, publication des lettres du bienheureux
Perboyre, editdes par le frere Van den Brandt, C.M.
10 novembre. - Mgr Montaigne, en pr6sence
apostolique, Mgr Zanin, expose en latin & Fujenduladelegu6
vie et
I'action du bienheureux Perboyre.
ii ddcembre. - Nouvelle descente des Japonais au Peit'ang pour une affaire d'armes. Ce sont encore nos domestiques qui sont en faute.
28 d4cembre. - Le Sacerdos in Siais annonce la fin de
son existence.
12 janvier 1941. - Un voleur s'est introduit
la
chambre de Mgr Montaigne pendant son absence etdans
a vol6
chaine et croix pectorale en or, de I'argent et d'autres
objets precieux.
22 fjrier. - Un grand diner est offert aux chefs
japonais dans les salons du Pei-L'ang, en I'honneur
du depart
des prAtres chinois d6signds pour aller visiter le Japon.
Ils
rentreront le 27 mars.
14 avril. - On fete au Pei-t'ang les noces d'argent
cerdotales de M. Huysmans, direnteur du; Petit Seminaire.sa10 novembre. - Mort de
If.J.-B. Tou, .M., 48 ans.
4 novembre. - Un incendie qui aurait pu avoir de graves consequences, dclate dans les 6tables du Jen'tse-t'ang.
1942. - Des mesures de precaution de toutes sortes sont
impos6es i la population par les Japonais en vue de lui apprendre a se pr6munir contre une invasion possible des
avions americains.
Nos confreres hollandais ont defense de sortir de chez
eux sans un permis special de P'autorite japonaise.
8 mars. - Les Japonais manifestent le d6sir d'obtenir
I'H6pital Central tenu par nos Scaurs, en remplagant le Comit6 fondateur de cet h6pital ; mais bientdt renoncent A ce

projet.

16 mars. - Les pretres chinois sont oblig6s d'assister A
des conferences organisees par les Japonais.
13 avril. - Mort de M. Fong Simon, 35 ans.
15 mai. - Messe solennelle au Pei-t'ang I' occasion du
jubile 6piscopal du Souverain Pontife.
Le soir, on joue au Petit Seminaire une piece intitul6e :
Cest moi qui vous ai choisis. La composition.est de M. Vandorpe, professeur au Petit Seminaire.
23 juin. - M. Routaboul, ayant fait une chute maladroite dans la chambre meme, a contracte une rupture & la
hanche qIi l'oblige i rester pendant quarante joura.dans le
plitre, i l'H6pital Saint-Vincent.
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1" juillel. - Reunion annuelle des Vicaires aposloliques
au Pei-t'ang, ayant pour objet le S6minaire regional de
Chala.
30 juillei. - Plusieurs jeunes pretres -de Pkin sont
designes pour aller faire du ministbre dans le Vicariat de
Kai-fong-fu, en remplacement des missionnaires internes.
10 aoil. - Les Filles de la Charitk quittent I'H6pital
Central oh elles 6taient depuis 1918.
14 ddcembre. - L'ecole pr6paratoire au Petit Seminaire
situ6e au Si-t'ang, est licenciee a cause de la cherte de la vie.
22 janvier 1943. - Mort de la Soeur Larmichaut. 74
ans, a 1'H6pital Saint-Vincent.
24 ftvrier. - La France renonce a son exterritorialit6
en Chine.
7 mars. - La cuisine du-Pei-t'ang a Wth d6truite cetlU
nuit par un incendie.
21 et 28 mars. - Nos confrbres et Saurs de naliouali.S
hollandaise, beige et anglaise partent.pour le camp d'internement de Wei-Hsien, au Shantong. M. Verharaen, a raison de son travail de la bibliotheque, peut demeurer au
Pei-t'ang.
11 avril. - M. Duvigneau a licencie tous les ouvricrs
de l'imprimerie an Pei-t'ang.
21 avril. -- Mort de M. Ou Philippe, 50 ans, a l'hipital
Saint-Vincent
19 mai. - La France r6trocide a la Chine les eo-cessions de Shanghai, Hankow et Tientsin.
23 juin. - Asscmbl6e des Vicaires apostoliques an Peit'ang pour le S6minaire de Chala.
21 juillet. - M. Raymaakers revient du camp de Wei1'HH6pital SaiutHsien A Peking, pour subir une operation
Michel.
5 aoiit. - M. Boudet. qui remplace provisgirement M.
Raymackers a Tunkiachwang, gravement atteint de. dysenterie, vient se faire soigner a 1'Hdpital Saint-Vincent.
27 aoat. - Transfert des intern6s du camp de WeiHsien a Peking. Les Lazaristes sont internes au Pei-L'ang.
Defense de sortir et aux gens du dehors d'avoir des relations
avec eux.
10 octobre. - Mort de la SBur AgnBs, 77 ans, a I'H6pital Saint-Michel.
5 ddeembre. - Mort de M. Ly Matthieu, "3M.,41 ans.
8 dhcembre. - Mort de la SBur Philomene Fan; 39 ans,
a L'Hpital Saint-Vincent
22 mars 1944. - Publication des lettres du bienheureux
Clet, par le frire Van den Brandt
20 mai. - Cinquanti6me anniversaire : noces d'or sa-*
cerdotales de M. Vanhersecke.
24 mai. - Mort de la Seaur Ccile Pien, 27 ans, A PH6pital Saint-Vincent.
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30 juin. - Reunion des Vicaires apostoliques pour le
Seminaire regional.
En juin. - Mort de M. Fan Vincent, 42 ans, execut6 par
les Japonais & Lao-Yang, ofi ii s'acquittait du ministare en
remplacement des intern&s de cette province (Honan).
26 juillet. - La police japonaise renforce les mesures
de protection pour la s6curite de la ville de Peking. On defend de porter des habits longs.
30 juillet. - Quatre-vingtieme anniversaire de la fondation de limprimerie du Pei-t'ang.
24 octobre. - Mort de M. Ly Paul, 41 ans.
La vie devient de plus en plus p6nible & Peking, mais
elle est plus dure encore pour les pretres du dehors : nourriture insuffisante, pas de feu, Iaute de charbon ; pas de
lumiere, faute de petrole, et toujours des tracasseries de la
part des Japonais et des brigands.
22 janvier 1945. - Par 1'ambassade de France, le Peit'ang obtient trente tonnes de charbon.
3 ffvrier. - Au quartier des l1gations un incendie a dktruit 'Phtel imp6rial, d6pendant de l'H6pital Saint-Michel.
GrAce & Faide des pompiers japonais, l'h6pital Bchappe &
I'incendie.
14 fvvrier. - Mort de M. Vanherseck3, 78 ans, A l'H6pital Saint-Vincent.
10 mars. - Ceite nuit, une troupe de soldats japonais
est all6e d~sarmer la garde de l'ambassade (trente soldats
frangais et autant d'annamites).
16 mars. - M. Rembry est installe Sup6rieur de la maison du Pei-t'ang.
30 mrai. - Les Vicaires apostoliques se r6unissent au
Pei-t'ang, pour le Sminaire de Chala.
12 juin. - M. Verhaeren regoit lextr6me-onction.
26 juillet. - Mort de la Seur Marguerite-Marie Wang,
82 ans, au Jen-tse-t'ang.
3 aogi. - Cette nuit la foudre est tombbe sur Pun des
clochers de la cath6drale.
ii aout. - Mort de M. Nauviole, 55 ans, A l'H6pital
Saint-Vincent.
19 ao•t. - La cath6drale c6lebre la victoire des Allies.
16 septembre. - Cinquantenaire de vocation de M. Verhaeren.
i" octobre. - Entree des troupes am6ricaines a P6king.
28 octobre. - A Chala, les soldats r6guliers chinois envahissent tout P'immeuble, au nombre de 3.500.
15 novembre. - Nouvelle occupation des militaires &
Chala.
15 novembre. - Mgr Montaigne est soign6 i l'H6pital
Saint-Vincent pour une felure de la cheville.
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VICARIAT APOSTOLIQUE DE TIENTSIN
(Notices sur les anndes 1937-1945)
Nous sommes depuis juillet 1937 sous la domination japonaise. Notre situation est toute difftrente en ville et A la
campagne.
En ville les autoritks japonaises nous comprendront
peu A peu, et deviendront assez bienveillantes. Pas de visites domiciliaires, ni de grandes requisitions. Ce qui ne veut
pas dire qu'en vill, nous n'ayons pas eu d'ennuis, de nombreuses formalit6s A remplir, etc..
Dans la campagne, nos missionnaires ont beancoup
souffert ; certains ont df fuir ; I'un a 6te mis en prison dix
ou quinze jours ; des residences ont 6te occupees par les
troupes ; un certain nombre de maisons, de chapelles ont
et6 d6truites, les materiaux 6tant employes par Pennemi a
faire des fortins, etc... Inutile de parler de quantit6 d'objets
de culte et autres voles, pilles... La vie chr6tienne a l:eaucoup
baiss6 parmi nos chrdtiens du dehors, tant par 1'absence des
prAtres qui ne pouvaient visiter leurs chr6tient6s que par
suite de la prescnce des ennemis et des corvees exig6es par
lui. Du reste, durant toute la guerre, des communistes se repandirent partout, nuisant autant aux paysans que les armees japonaises.
21 mai 1939. - Dans la cath6drale Saint-Vincent, sacre
de Mgr Job Tch'en, vicaire apostolique de Chengtingfu, par
Mgr de Vienne.
15 aobt 1939. - Les digues des fleuves proohes de TienTsin se rompent et la ville est sous I'eau pendant plus d'un
nois... Nous avons quarante centimetres d'eau dans nos
chambres et a 1'6glise ; plus encore a 1'eglise Saint-Joseph.
Nous recevons dans nos kcoles A Rtages de nombreux
malheureux dont les habitations sans.6tages sont devenues
des quvettes d'eau. Quand les eaux eurent baisse, beaucoup
de ces gens passerent I'hiver dans des huttes de nattes construites par la municipalit6.
Mars 1943. - Notre confrere hollandais, M. Jansen, est
envoye par les Japonais dans un camp de concentration a
Weih-Sien (Shantung) et, avec lui, environ six cents missionnaires (catholiques et protestants).
Par faveur, les pretres intern6s la seront transf6r&s a
Peking, dans les maisons religieuses de cette ville en aoit
1943.
15 aotU 1945. - Le Japon demande la paix. Nous f~tons
solennellement la victoire ; mais, hlas ! la guerre civile entre arm6e r6guliere et communistes fait suite & I'autre.
Ceux-ci, qui s'6taient ddveloppds beaucoup durant la pr6sence des Japonais, se multiplient, contraigne.nt la jeunesse
a les suivre, ravageant les campagnes, faisant la guerre A
nos ecoles, interdisant le culte ici et l1, exigeant nos 6glises

-

293 -

pour'y tenir leurs assemblies... Que de ruines mat4rielles
el morales !
Quand la paix reviendra il y aura quantile de reparalions materielles A faire A nos 6glises, residences ct dcoles,
mais surlout plus a faire encore pour ramener a la vie chr6tienne toule la jeunesse priv6e d'ecoles, d'instruction religieuse pendant ces trop nombreuses ann6es.
VICARIAT

APOSTOLIQUE DE CHENGTINGFU
(1937-1945)

L'6venement le plus saillant, non seulement de l'ann6e
1937, mais de toute l'histoire du Vicariat, a Rte le massacre
de notre Vicaire apostolique, Mgr Schraven, et des autres
victimes.
C'est par ce grand deuil qu'ont commenc6 les tribulations qui onu tant dur6. Voir Annales, tome 103, p. 347-375.
Comme M. le Sup6rieur et son Assistant ltaient au nombre des victimes, il fallait bien reconstituer la maison. C'est
ce que fit M. le Visiteur au debut de 1938, en nommant M.
Chanet, Superieur, et M. Tong, ancien Superieur, Assistant
Quant au Vicariat, M. Morelli, 6tant le plus ancien missionnaire, en devenait, ipso-faclo, 1'administrateur. Mais, a
cause de son grand Age et de ses infirmit6s, cette charge
6chut a M. Chanet.
Au d6but de l'annee 1939, Rome appela M. Tch'en Job
A la succession du regrett6 Mgr Schraven, et, le 21 mai suivant, Mgr Tch'en recevait la consecration 6piscopale dans
la cathedrale de Tientsin des mains de Mgr de Vieine avec
Mgr Chow de Paotingfu, et Mgr Tchang Jean de Chaohsien
comme Assistants.
En 1940, il y eut chez nous une autre victime du devoir:
M. Tch'en Laurent, qui, malgre les troubles, 6tait alle
administrer une extreme-onction, fut assassin6 a son retour
par des communistes A la sortie d'un village. On sait que
la cause de ce meurtre n'est autre qu'une vengeance de la
part de quelques mauvais garnements que le Prre avait repris de leurs mefaits. A cette occasion, son domestique
donna un bel exemple de fiddliti. En effet, il aurait pu sauver, sa vie, en prenant la fuite, comme le lui conseillaient
les brigands, mais, loin d'abandonner le PWre, il lui fit un
rempart de son corps, et fut ainsi tu6 le premier.
En 1941, nous efmes A d6plorer la mort de notre doyen,
le v6enrable M. Morelli. Son immense activite, pendant plus
de soixante ans, est rapportee dans le Bulletin catholique de
Pdkin.
En juillet, M. Aube, pour la deuxieme fois, a Wte appele A la direction de la maison, tandis que M. Chanet a
etBnomme cur6 du grand centre industriel de Chemen (on
Chekiachwang), en remplacement de M. Bruno, appele en

ville pour prendre la direction des Paulistes et des Jos4phines, deux congregations indigenes.
Au cours de l'annee 1942, plusieurs de nos oratoires furent detruits par les Rouges. De plus, chr6tiens et paiens
ont beaucoup A souffrir de la part des occupants. En effet_
ils sont soumis a de p6nibles corv6es pour des travaux imposes par l'occupant du jour, travaux qu'ils devront deIruire peut-tre le lendemain A l'arrivee du parti oppose.
non sans subir en outre quelque punition pour avoir cooper6 avec 1'ennemi.
En 1943, nous avons eu trois dec6s A deplorer : celui
du si bon M. Leymarie, de M. Mi Jean, confrere bien regulier, et de M. Pai Joseph, qui avait un vrai faible pour les
pauvres.
G'est aussi pendant cette annee que les confreres hollandais furent intern6s par les Japonais, d'abord a WeiHsien, dans la province du Shantong, et puis A Pdking, au
Mingato (Pai-t'ang).
Leur captivit6 a dure jusqu'en aofit 1945. Cf. Annales,
t. 110-111, p. 60-61.
En 1944, on a aussi intern6 les confreres italiens ici en
ville, mais cet internement a ete bien doux ; aucune vigilance de la part des Japonais. A un certain moment, on crut
qu'ils devaient rejoindre les confreres hollandais it P6king,
mais ce n'dtait qu'une fausse alerte.
En 1945, quelques moig avant la d6faite japonaise, il y
eut de terribles bombardements americains sur la ville de
Chemen, qui ont eu pour effet de ruiner les ressources de la
Mission, en d6truisant les maisons de rapport qu'elle y possedait. A, present tout eLst si cher que les prdtres doivent s'habiller avec ce que les confreres morts ont laissd ; malheureusement, ces restes seront bientt. completement uses, et
,dors nous pourrons dire que nous avqns 6mis et pratique
le vceu de Pauvrete.
Celui qui habille tous les Otres, ainsi que les lys des
champs, ne sera pas moins liberal pour ses cr6atures raisonnables !
Au cours de cette ann6e 1946, les consequences de ces
tristes annees de guerre se font de plus en plus sentir, tant
au point de vue materiel qu'au point de vue moril. Que le
bon Dieu veuille nous donner la paix complete, celle, si possible, dont nous jouissions avant cette 6poque de troubles!
MAISON D'ESCOBAR
(Notules d'histoire)
Le document le plus ancien concernant l'Ecole Apostolique, contenu dans les archives de la maison d'Escobar, ne
remonte qu'A l'annee 1905. L'Ecole existait bien auparavant
Le T. H. PWre Antoine Fiat y faisait allusion dans sa circu-
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laire du 1" janvier 1883 ; el, sans se perdre dans la nuit
des temps, sa fondation se confond presque avec l'6tablissement de nos confreres en Argentine.
Mais, a ses debuts, la modeste 6cole, intimement unie
au College de la rue Cochabamba, laissa beaucoup & desirer
quant aux resultats. Bien peu de fruits, compares a de grandes depenses. II est vrai toutefois qu'& cetle 6poque, les Apostoliques payaient une modique pension, soit aux frais de leur
famille, soit aux d6pens de quelques marraines (toujours les
marraines !) qui, la plupart du temps, furent de g6n6reuses
Filles de la Charit6.
e Bien peu de fruits, disons-nous. S'il faut en juger par
les dossiers de la statistique, A peine si un Bleve sur vingt
arrivait a franchir les portes du SBminaire Interne. Plus
d'un confrere se demandait a part soi : v Nos recrues ne
seraient-elles pas semblables a l'ombu, cet arbre de nos
plaines, charge d'un brillant feuillage et d'un aspect magnifique, mais au bois bien vite vermoulu ?... , L'histoire de la
Province oblige de reconnaitre qu'il y eut un moment de
d6sarroi. Vaut-il la peine de continuer ?.. Oui, laissa entendre M. Sarda, qui, en 1914, prit sous sa houlette le a pusillus
grex ) qui composait alors 1'Ecole apostolique.
Les peripeties ne manquerent pas. Comme une caravane de Buenos-Aires 1'Ecole passait & Lujan et de Lujan
revenait & Buenos-Aires. On comprit enfin qu'il 6tait indispensable de planter ce grain de s6nev6 dans un terrain propice et que, pour cela, il etait indispensable de compter avec
une maison indipendante, pauvre, si I'on veut, mais bien
situee.
Le v4ener M. Daniel Choisnard, Visiteur, pria M. Sarda
de chercher quelque chose appropride aux circonstances et..
aux ressources. Avant de jeter les yeux autour de lui, M. Sarda les leva en haut, choisissant pour protectrice Celle qui
n'4tait alors que Scour Therese de l'Enfant-Jesus, dont la
pluie de roses embaumait d6j& le monde ; et bien vite la
petite sainte iormande laissa tomber des petales sur les
pampas;
Le i" decembre 1917, 1'Ecole Apostolique 6tait transf&i'e d6finitivement A Escobar, coquet village situ6 sur la voie
ferree, A cinquante kilometres au Nord de la capitale, et dont
la paroisse porte le nom sympathique et suggestif de c Bethldhem ).La propriete acquise, quatre hectares, bien boisbe,
avait une maison qui, avec quelques retouches, suffisait &
abriter la vingtaine d'616ves d'alors. Ce fut dor6navant la
< Villa San Daniel ,,en souvenir de M. Daniel Choisnard,
qui mourait peu aprEs, le 16 juin 1918.
Si parler de temps heroiques serait un peu exag6r6, il
n'en est pas moins vrai qu'aujourd'hui nous restons pensifs
en songeant aux quasi-miracles que durent realiser les professeurs d'antan pour mener de front les cinq anndes d'dtudes et le cours pr6paratoire. Leurs sueurs ayant 6th b6nies
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de Dieu, le grain de senev6 prit enfin racine. Le nombre
d'6elves augmenta ; et, en 1931, grace & une g6n6reuse donation, I'aile droite de l'6difice actuel sortit de terre.
M. Bauden 6tait alors Visiteur.
En 1933, apres vingt ans de labeur meritoire, M. Sarda
passait la direction de 1'Ecole aux mains.de M. Etienne Mattias, ouvrier de la premiere heure, puisqu'il secondait M.
Alexandre Sarda depuis 1914.
D'importantes r6formes furent alors r6alis6es. En 1933,
construction du pavilion central et de l'aile gauche. En 1938,
on inaugura le Sbminaire Interne ; en 1939, les etudes de
philosophie ; en 1940, un troisieme 6tage recevait les premiers th6ologiens.
M. Jules Bauden, Visiteur en date du 7 novembre 1923,
fut l'animateur et le soutien de ces divers travaux. Mieux
que n'importe qui, il se rendit compte que la vie de la Province Argentine dependait presque exclusivement d'Escobar
et il agit en consequence. 11 avait recu 1'Ecole apostolique
comme une plante bien delicate, il la laissa comme un arbre robuste et deji charg4 de fruits.
Apres le deces de M. Bauden (9 mai 1942), la maison a
servi avec un rythme croissant sous la haute vigilance de
son successeur, M. Philippe Prat. Actuellement, sans nier
qu'il y ait encore bien des progres a realiser, optimisme beat
hors de cause, on peut dire que l'omuvre est en marche.
Un jour (il y a de cela pros d'un demi-siecle), le Cardinal Bourret, 6veque de Rodez, et le Cardinal de Cabrieres,
6v6que de Montpellier, s'entretenaient de 1'etat des S6minaires de France. Tout a coup, le Cardinal Bourret dit au
Cardinal de CabriBres : a Mes seminaristes sont comme
des boxufs, tandis que les votres, Eminence, sont comme des
chevaux fringants. Je pr6fbre mes boaufs a vos chevaux fringants. ,
S'il fallait comparer nos grands .l6ves d'aujourd'hui
aux anciens el1ves de Montpellier et de Rodez, le soussignk.
Sup6rieur d'Escobar, depuis 1941, dirait qu'ils se rapprochent plus de ceux du Cardinal de Cabrieres que de ceux
du Cardinal Bourret.
Qu'en conclure ? Sans jouer au proph6te, il est probable que c'est au mieux de la Province argentine.
Leon SALLEs, C.M.
AUSTRALIE
DEUX SILHOUETTES MISSIONNAIRES
M. Joseph Lowe. Le samedi 19 avril 1947 mourait a Sale
(Victoria), en Ausfralie, le dernier survivant de cette 6quipe
de Lazaristes qui, en 1888, deBarquait d'Irlande. Ils venaient
prendre en mains A Bathurst, la direction du Seminaire
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Saint-Charles pour les clercs, et celle du collbge Sainl-Slanislas, que des pr4tres s6culiers avaient r6gi, nombre d'annees auparavant.
M. Joseph Lowe, depuis ces temps lointains, ne quitta
jamais plus 1'Australie, et cinquante-huit ans durant, y
prolongea son s6jour et son dAvouement.
N6 le 9 septembre 1861, il approchail done a sa mort,
de quatre-vingt-six ans d'Age. 11 avait 6mis ses vceux a
Blackrock, le 18 novembre 1884, et il fut ordonn6 prdtre le
8 septembre 1888, A Sligo (Irlande), par notre confrere, Monseigneur Laurent Gillooly (1819-1895).
Peu apres, M. Lowe gagnait 1'Australie pour consacrer
sa vie au travail du college, A celui de la paroisse et des
Missions.. Au college de Bathurst, ii fut quelque temps boursier (6conome), plus tard, pr6fet de discipline et finalement,
de 1915 A 1921, Superieur. Entre temps, il fut employe au
travail paroissial a Malvern (Victoria), et a Ashfield (Nouvelle Galles du Sud). C'est meme A Malvern qu'il revint pour
les dernirres ann6es de sa vie.
Bien qu'il soit parvenu A un Age fort avance, n6anmoins, it souffrit constamment de son asthme invet6r6, et
sur la fin de ses jours fut\mame pratiquement un impotent. Toutefois, ceux qui le connurent de pros demeurerent
6merveillis de son indomptable courage et de sa merveilleuse patience devant la souffrance. Cette attitude d'Ame lui
permettait d'en parler avec l'autorith que lui facilitait en-core une imperturbable allegresse qu'il garda continuellement dans le support des attaques de la maladie. Outre cela
chacun de ses confreres sait galement 'extraordinaire
amour qu'il garda pour la sainte messe. Rien ne le torturait
davantage que les quintes de touxi durant la nuit ; mais
toujours il evita de prendre quelque remade sedatif apres
minuit afin de se reserver sa messe du matin. Une autre
caracteristique de sa vertu fut le merveilleux esprit de bonte
pour les pauvres et les afflig6s.
Mais ici ce devrait Otre les gens du dehors, s'il en est
encore de survivants qui, plus que les gens de la Compagnie, pourraient parler avec le plus d'6motion de ces oeuP'amour du Christ tevres que sa charit6 toute semblable
nait cachees a ses confreres.
En r6sumB, sa vie demeure un bel exemple de ce que
doit Otre un fils de saint Vincent ; solidement pieux, mais
simplement, sans vaine ostentation, ouvrier infatigable,
agr6able compagnon dans la vie de communaut6, et merveille -de charite pour les pauvres. Que le Seigneur lui accorde I'4ternel repos,, dans la paix. In pace.
M. John Ryan (t 6 juin 1947). La Province australienne
eprouva une autre perte, peu de semajnes apres lat mort de
M. Lowe. Au matin du 6 juin 1947, juste quand les pretres
achevaient leurs messes c6lebrees A son intention, M. Jean
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Ryan mourait A l'hdpital Saint-Benoit, A Maivern (VictoBien qu'un pen moins Ag6 que M. Lowe, il avait cependant d6pass6 les soixante-quinze ans : cette redoutable
pierre milliaire sur le chemin de la vie.
N6 & Dublin, le 1" janvicr 1872, il fut recu comme enfant de saint Vincent, A Blackrock, maison Saint-Joseph, le
26 septembre 1893, et fut ordonn6 pretre le 27 mai 1899 a
Dublin, par Mgr Donnelly. Il travailla tout d'abord en Irlande, principalement en cet illustre CollEge Saint-Vincent
de Castieknock, aux portes memes de Dublin,
P'ouest de
Phkenix Park. En 1906, il arrivait en Australie. Depuis lors,
ces quarante et un ans de vie australienne lui menagerent
de se d6penser sur toute la gamme des diverses ceuvres de
la Congregation. Exceptionnellement capable et doue pour
la predication, il se fit avantageusement connaitre dans ses
predications tant en Australie qu'en Nouvelle-ZUlande. Entre temps, il fut Directeur spirituel des 6tudiants au college
Manly, a Sydney ; plus tard, en 1922, il fut le premier Superieur de notre nouveau 86minairý interne d'Eastwood.
Ii se montrait de la sorte fort adapth aux deux muvres fondamentales de la Compagnie : les Missions et la direction
du Clerge.
Cependant ce n'etait pas encore tout : le travail paroissial l'attira pour un temps, et il fut des lors pr6pose a la
ate de la cure de Malvern.
Plus tard, un office aupres des etudiants l'engagea dans
une autre phase de son activitA : quelque temps il fut en
effet charge de la discipline du college Saint-Stanislas A
Bathurst ; ii fut mema recteur du college Saint-Joseph proche I'Universite de Sydney, durant une absence de M. Maurice O'Reilly.
Sa vie des lors, avail parcouru et bouclI le cycle multiforme de nos divers ministhres.
M. John Ryan, tout comme M. Lowe, fut un pretre eslime et aim6. II possedait une patience et une amabilit6
puisees A l'ecole du Christ, et chacune de ses actions montrait combien lui tenait au cceur la recommandation du Sauveur : c Apprenez de moi, combien je suis doux. )
Dans les deux Communautos, et au dehors, M. Ryan
6tait toujours aimable et facile d'acces, qualit6 qui donnait
une note tres seduisante A son zdle pour les Ames. II affectionna toujours ie ministare de la predication; seul un mal
de gorge I'en Acarta irr6m6diablement. Peu de semaines
avant sa mort, il 6crivait A un de ses confreres : a Si le Seigneur, dans son divin vouloir, m'avait envoy6 une 6preuve
tout autre que la mienne, j'aurais peut-4tre pu continuer le
travail de la predication que je cherissais tant. Puisqu'il en
est autrement, j'esprre qu'il voudra changer cela en facilito
de priere : s'il en est ainsi, je ne puis oublier mes amis.
R. . P.
(Sydney, juitlet 1947.)
Mark HALL.
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PANEGYRIQUE DE SAINT VINCENT DE PAUL
donn6 a Paris, 95, rue de Swvres, le 20 avril 1947
par Monseigneur Jean CALVur
Protonotaire apostolique
Recteur 6mbrite de l'Institut Catholique de Paris
Mes bien chers Freres,
Pas plus aux membres de la Congregation de la Mission qu'aux fideles habitu6s de cette.chapelle,je n'ai nrn
a apprendre sur saint Vincent de Paul, le fondateur et le
patron tres connu et tr6s aime. Aussi, au lieu do tenter on
pandgyrique dans lequel A tout instant vous pourriez me pre venir, je me propose de mediter avec vous sur un caractere
particulier de sa saintetf qui est son actualitd. Assur6ment
la saintet6 est de tous les temps et n'a pas d"age ; mais les
saints sont plus ou moins marqu6s par I'6poque dans laquelle ils sont engag6s. Or, saint Vincent, dans une action
pourtant tru s adapt6e aux circonstances, est rest6 tellement
lui-mdme, qu'il parait d'avance accord6 & notre temps, a
ses inquietudes, a ses exigences, et cela en particulier dans
le domaine social et dans le domaine spirituel.
I
Dans le domaine social, tout a Mt6 dit sur les prodiges
qu'il a accomplis A un moment oi la guerre avec l'6tranger
et !a guerre civile d6vastaient le pays et empechaient toute
culture, & un moment oh le d4sordre s'6talait dans les villes,
ajoutant sa nuisance A celle de la famine et des 6pid6mies :
il y a 1a plus qu'une oeuvre magnifique, il y a, an sens plein
du mot, un miracle, parce que toutes les misiree ont 6EWen
partie soulagees, et que la France a; dte sauvee de la famine et de la revolution dont elle 6tait gravement menac6e.
Gette action prodigieuse a un caractere particulier qui
noWs sollicite et qui devrait arreter 1'attention de tous les
hommes de notre temps : elle est fraternelle et organisee.
- Elle est fraternelle. La charit4 qui soulage la misere
des corps, est incomplete si elle ne rapproche pas les cours.
On ne rapproche les cours que par la tendresse fraternelle.
L'aum6ne seule, parfois, irrite plus qu'elle ne reconcilie.
Le riche qui donne aux pauvres une part de son superllu,
les aide a supporter la pauvrete, et c'est assur6ment un beau
geste, mais il ne fait pas avancer d'un pas'la solution des
probl6mes gociaux les plus douloureux. I1 y a des chr6tiens
sinc6res et fervents qui aident les pativres par devoir, par
ascetisme, pour obbir A un commandement difficile, et qui
verraient ainsi dans la misere des autres une sorte d'attention de la Providence, qui a mis a leur disposition-ce moyen
de choix de faire leur salut
Cette maniere d'entendre et d'exercer la charitM chr6tienne, mdme si elle reste inconsciente et cachee, est tres
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exactement percue par ceux qui souffrent. IUs en sont blesses. Ils acceptent le secours et ils repondent par la haine,
A la stupefaction eternelle des bienfaiteurs, qui ne comprennent pas cette reaction et n'y voient que noire ingratitude.
La charite, dans ce cas, n'est pas un instrument de paix sociale.
Regardez saint Vincent : sans doute, ii s'est tourný
vers les pauvres pour obeir au prdceple de Jesus-Christ,
mais d'abord parce qu'il les aime pour son compte personnel, avant que I'amour soit commandd. II aime spontandment le visage humain, surtout quand il est travaillM par
la douleur. Il est arriv6 naturellement, par la pente de son
coeur de chair, & ule chose difficile et rare : il est arrive
A se persuader que le malheureux vetu de loques, abaiss6
par I'indigence, disgracie, d6grad6, est reellement son frbre,
et reste son frere, ne autrefois du meme pere et de la meme
mere que lui, de sa famille, de son sang. C'est pour cela,
pour cette raison qui tient aux entrailles, qu'il aime les
malheureux et qu'il trouve, pour parler d'eux et pour leur
parler, le langage juste, digne d'eux et de lui, pas condescendant, pas apitoye, mais rdellement humain, le langage
qui etablit immediatement le contact et le lien, parce qu'il
est le langage de la fraternite.
Ce comportement fraternel n'est pas une affectation
d'6galitarisme ; Vincent de Paul n'est pas un r6volutionnaire qui voudrait supprimer les classes sociales. Disciple
des fails, il accepte les classes comme un fait ; et l'inegalite extreme qui en r6sulte necessairement, il la resout dans
1'6galite des cceurs. Dans la misere et dans la charite, lorsque les cceurs sont fraternels, toutes les classes se fondent
en une seule qui est une fraternite. Ce sent les aumbnes du
petit peuple de Paris qui permettent & saint Vincent de secourir la noblesse de Lorraine tombee dans I'avilissement
du malheur ; et, lorsque les affaires de la province sont retablies, ce sont les aum6nes de la noblesse de Lorraine qui
donnent du pain au peuple de Paris. L'egalite ne se decrete
pas, elle se realise dans la fraternit6.

*
Fraternitk et Organisation, ai-je dit. Dans la nccisile
le coeur improvise, mais il n'improvise que du provisoire.
Si on s'en tient li, on n'a rien sauve. La charit6 catholique
a commis, dans le passe, bien des fautes qui tiennent presque toutes &ces improvisations dans le provisoire. Saint Viiicent, lui aussi, est capable, an besoin, de quelques coups
d'audace. Mais ce n'est pas sa .maniere. Sa maniere est
toute d'organisation m6ticuleuse et lente. Voyez ses rgglements de la charite : tout y est prevu jusque dens les derniers details ; et le dernier detail ne boucle pas un cercle,
il reste ouvert pour recevoir les ajustements que les citconstances imposeront. Le saint ne croit pas que l'assistance
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par l'aumane puisse Wtre autre chose qu'un accident pas.ager. Ce qu'il faut avant tout, en face du desordre de la
misere, c'est retablir les conditions normales du travail, et
organiser le travail sur des bases stables. Rien n'est instructif A ce isujet, et m6me emouvant, comme le soulagement qu'il a apporte a la Province de Picardie, cruellement
ravagee par la guerre, recoltes incendibes, cheptel enlev6,
instruments de travail brises. Les missionnaires et les freres, envoyes sur les lieux, se rendent compte des besoins des
populations, village par village ; au lieu de leur envoyer
de 'argent qui aurait fait mouter le prix des denrdes, on
leur envoie des vivres, des vdtements, du bois pour construire des abris, des .charrues pour labourer les champs, du
grain pour les ensemender ; et saint Vincent, qui se souvient de son enfance paysanne, recommande de bien veiller
afin qu'on ne consomme pas le bl, et qu'on le confic A la
terre pour les moissons futures. Nos temps troubles trouveraient d'utiles legons dans la correspondance qui traite
ces sujets. Quand je vous disais que saint Vincent est actuel dans sa maniere de resoudre les problemes sociaux de
son temps par ia fralernite et par l'organisation !

*
Mais celte solution d'amour et d'ordre requiert chez ceux
qui l'apportent et prl6endent la faire accepter du peuple,
une condition pr6alable d'oii le succes depend entiereipent.
Ni le genie de l'organisation, ni meme la bonte fraternelle
n'arrivent A s'imposer aux hommes d'une maniere continue
et decisive. parce que la fraternite et 'ordre impliquent une
discipline et des sacrifices, et que les malheureux pensent
qu'ils souffrent assez pour avoir le droit de ne pas subir des
contraintes supplementaires. Seul, celui qui est vraiment
pauvre peut leur demander d'accepter la pauvrete ; celui
qui s'oublie pour les autres peul leur demander de s'oublier
parfois afin que le bienfait soit social, arrive aux plus
desh6rites et les touche chacun A leur tour. Cela revient A
dire que l'apostolat social requiert la saintet6 chez les ap&Ires sociaux. Oui, la saintete.
Je vous ai dit que l'enuvre sociale de Vincent de Paul
est un miracle perpetuel. Ce miracle ne peut s'expliquer que
par sa saintete. II etait arrive a tuer en lui l'egoisme, a se
detacher peu A peu de toute affection aux biens de ce mondt,"
A se d6pouiller de son sens propre, de sa volont6 propre. II
n'avait plus dans 1'esprit et sur les bras aucun embarras,
aucune gene. 11 6tait a la lettre le voyageur sans bagages
que Jesus-Christ donne pour ideal .ses apatres quand il
les envoie. Ainsi depouille, ainsi libre, n'ayant dans les
mains que ce qu'il donne, ii peut se presenter aux malheureux, et leur dire qu'il les aime. Is le croient. I n'a. mme
pas besoin de Ie leur dire, ils le verront bien de leurs yeux
de> chair et des yeux du cceur. 11 pourra.leur imposer une.
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rggle, les ramener a l'ordre et au travail ; ils accepteront
tout ; o; ne discute pas avec les saints, on ne discute pas
avec la saintete.

*
Quelle legon pour nous, et comme chacuu peut trouver
ici matibre A refl6chir ! Jamais peut-4tre les apdtres sociaux
n'ont 6t& aussi nombreux, jamais on ne s'est autant pr6occupe des problemes qui touchent A la douleur et au travail.
L'ideal de tout pr6tre et de tout laique fervent n'est-il pas
de hater l'heure de la justice et de la paix sociale ? On en
parle dans toutes les chaires, on ecrit sur ces sujets des
exhortations et des livres tres 6loquents. Certes toule cette
activit6 est louable et a donn6 au moins ce resultat qu'on
ne peut plus ignorer, ou oublier, le devoir social. Cependant
la masse reste peu permeable et peu dispos6e a accepter la
discipline de la loi chr6tienne qui assurerait, nous le lui
promettons, l'ordre dans la societe, l'Pquilibre juste ef le
commencement du bonheur. C'est un fait : la masse ne nous
croit pas. Pourquoi done ? Pensons-y. Uniquement parce que
nous ne sommes pas des saints : nous prechons la pauvrete,
et nous cherchons le profit ; nous prAchons l'humilite, et
nous cherchons les honneurs ; nous prechons la bont6, et
nous sommes vindicatifs ; nous prechons lausterite, et nous
cherchons nos aises ; nous prdehons la gdnerosit6, et nous
sommes 6goistes. Ce sont nos d6fauts qui perdent notre ac-.
tion.. La foule voit ces defauts, elle les voit encore plus
graves qu'ils ne"sont, et elle ne croit pas notre parole. La
solution chr6tienne du probleme social dans la fraternit6
et dans l'ordre reste efficace en elle-meme : si elle n'est pas
appliquee au reel c'est notre faute. R~flchissons.
Saint Vincent lui-meme s'accusait d'etre cause que le
bien ne se faisait pas, que la grace de Dieu ne passait pas
jusqu'aux ames. Et nous, que dirons-nous done ? Et combien grande doit Atre notre confusion !
Jeunes s6minaristes, novices, scolastiques, qui vous pr*parez A etre des ap6tres, je suis bien str que vous rdvez de
transformer la cite, de reconcilier les classes et d'6tablir le
regne de la justice fraternelle : vous le pouvez si vous Ates
des saints ! Pensez-y et comprenez qu'au fond il n'y a
qu'un probleme, celui de la saintet6. I1 est difficile a resoudre ; il faut y travailler tous les jours par un effort parfois
sanglant ; mais si on arrive a le resoudre, tous les autres
deviennent miraculeusement simples.
Notre temps est A la recherche d'une spiritualit" ; et
c'est un fait consolant a constater qu'il en 6prouve le besoin. Plus la civilisation accentue son materialisme, plus les
chr6tiens fervents sentent la necessith d'6chapper A l'esclavage de la matiere, en vivant par 1esprit. On s'est apercu
alors que ce qu'on cherchait avec tant d'ardeur on 'avait
deja sous Ia main, une doctrine spirituelle qui fait partie
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de notre culture chritienne. Elle vient de cette tradition religieuse, 4ie de l'Evangile et du Cat6chisme, qui a Mt6 renouveie au xvu* siecle par les grands ouvriers de la RLforme catholique, B6rulle, Olier, Vincent de Paul, en con-formite avec les decisions du Concile de Trente. Voila de
quoi a v6cu, pendant trois siecles, la communaut6 chr6Lienne en France.
Mais voilh que les chretiens d'aujourd'hui, 6tudiant plus
a fond cette tradition, sont tent6s de l'abandonner, la jugeant
insuffisamment adaptee aux necessites de I'heure.
Vous savez ce que commande cette spiritualite : la
priere, l'oraison, l'humilite, le renoncement, la penitence, la
vigilance sur soi-meme, la correction continuelle de ses dfauts, !e pardon des injures, la douceur charitable envers
tous nos freres. On considere qu'un pareil programme replie I'homme sur soi, l'enferme dans la vie interieure, dans
une position n6gative de defense tremblante, et lui enl6ve
tout dynamisme dans la conquete de la masse dechristianisde. Laissons-la, dit-on, ces habitudes de temps de paix et
de loisir, ces occupations de luxe pour oisifs spirituels, et
allons A l'action, A l'action seule. Tout doit ltre subordonn6,
tout doit etre sacrifiM a l'action : agir c'est prier, c'est mditer, c'est blever son Ame, c'est corriger ses d6fauts, c'est
se rapprocher de Dieu. Le chrdtien d'aujourd'hui est un
homme d'action.
Rendons hommage a ce qu'il y a de genereux dans ce
mouvement et aux accents passionnes qui en traduisent la
vie. Je reconnais 1a le zle qui est une passion, qui est un
feu. Quand on a cette passion de Dieu au coeur, il semble
qu'on ne pourra plus tenir en place dans son oratoire ; on
ne pourra plus accepter que Dieu ne soit pas aim6, que son
regne n'arrive pas sur la terre, que sa volonte ne soit pas
faite, on ne pourra pas accepter que la Redemption de JesusChrist, qui a coft6 tant de' douleur et de sang au Fils de
Dieu, soit un fiasco et un avortement ; on ne peut pas accepter que les choses marchent comme si rien ne s'etait
passe, et que la terre continue a tourner comme si elle
n'avait pas 6tW arroste du sang d'un Dieu.
On ne peut pas le supporter, et on part. Mais pour aller
oi, et poir quoi faire ? Pour donner au monde ce Dieu qu'il
a renid on oubli6. Or, c'est un axiome de sagesse qu'on ne
donae que ce qu'on a. La verite et la vertu de Dieu, la grace
de Dieu, ce sont 1A des raalites spirituelles qui ne sont entretenues en nous que par la vie interieure, par I'oraison, par
Plascetisme, par la discipline religieuse. Si l'homme d'action
neglige de renouveler chaque jour ce tresor, il se trouve bientMt vid6 de toute substance, et il devient, quel que soil son
premier elan, ce que saint Paul a prevu : une cymbale retentissante, et d'autant plus retentissante qu'elle tient plus
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de place et qu'elle est plus vide. C'est une loi contre laquelle
on ne peut rien : il n'y a pas d'action possible ýans vie int6rieure ; et 1'action est d'autant plus profonde et efficace que
la vie interieure est plus riche. On n'a qu'k l'apprendre A
l'ecole de saint Vincent de Paul, le plus intdrieur des agissants et le plus agissant des spirituels.

*
II faut done rappeler cette necessit6 de la vie interieure
aux chr6tiens d'aujourd'hui, preoccup6s d'action. Mais
apres l'avoir fait, il convient de comprendre que tout n'est
pas A rejeter dans. leurs reclamations, que notre temps ne
ressemble pas au xvif sitcle, qu'il requiert peut-dtre dans
1'apostolat des methodes nouvelles, et puisque une spiritualitA est indispensable, il convient de fixer les grandes lignes
d'une spiritualite d'action.
Or, c'est ici que saint Vincent me parait tellement actuel que je n'hesiterai pas A dire qu'il a te6 providentiellement suscite pour preparer A notre temps la spiritualite dont
il a besoin. Car toute sa spiritualit6 est essentiellement une
spiritualite de Faction. Tous les themes de la spiritualite de
B6rulle et de ce qu'on appelle 'Ecole FranFaise se retrouvent chez lui, si bien qu'il a pu paraitre a quelques-uns
qu'il n'6tait qu'un disciple. Mais tous ces themes, au lieu
d'etre point de depart de contemplation sont point de depart
de 'action. Comme les autres spirituels, il insiste sur la necessit6 du renoncement, du d6pouillement ; mais, comme je
viens de le dire, si le chretien doit se d6pouiller, c'est afm
d'avoir les mains libres pour travailler. Et il en est ainsi
de tous les principes de la vie spirituelle.
Saint Vincent part de l'homme. C'est dans Ihomme
qu'il aime Dieu ; c'est l'homme qu'il veut rapprocher de
Dieu. La source de son admirable activite est non pas dans
un principe m6taphysique, mais dans la constatation douloureuse d'un fait temporel : a le pauvre peuple des champs
meurt de faim et se damne ) ; il faut done lui apporter le
pain et la verite religieuse qui le preserveront de la mort
temporelle pour le moment, et de la mort 6ternelle pour toujours. Comment les modernes pourraient-ils rdver un mouvement apostolique plus fond6 sur a le rdel vdcu P, et plus
detach6 de toutes ces ideologies dont on nous dit qu'il faut
se gu6rir definitivement ?
Prenons garde. Ce n'est 14 qu'un point de depart et nous
allons rejoindre les principes les plus classiques et les plus
exigeants de la vie interieure. Gette oBuvre apostolique d'as-'
sistance et d'enseignement, ce n'est pas nous, A proprement
parler, qui l'accomplirons. Nous, nous ne sommes rien, nous
ne faisons rien ; c'est Jdsus-Christ qui fait tout 11 sauve le
monde, non pas une fois pour toules, mais thus les jours :et
a tout instant ; entreprise gigantesque pour laquelle il a
besoin de beaucoup de bras. Ces brasc'est nous-mdmes.:
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De meme que notre corps est l'instrument de notre ame
dans toutes ses operations, de meme les membres' du corps
mystique du Christ, c'est-&-dire tous les chretiens, sont les
instruments du Rbdempteur pour le salut du monde. C'est
IA, je crois, I'idee centrale de la spiritualite de saint Vincent. C'est chez lui surtout une doctrine sacerdotale, car
c'est a des pretres qu'il la pr6sente tout d'abord. J6sus-Christ
est le Souverain Pretre, le seul pretre, le seul etre. Do nime
que nous ne sommes que par la participation a l'Etre de
Dieu, de meme le pretre n'est pretre que par la participation au sacerdoce de Jesus-Christ. C'est Jdsus-Christ qui agit
en lui et par lui. C'est pour cela que le pretre au confessionnal ne dit pas : c Jesus-Christ vous .absout , ; mais, parce
que Jesus-Christ parle par sa bouche, il dit cette parole etonnante : a Je vous absous. ) C'est pour cela que le pretre
au saint sacrifice de la messe ne dit pas : a Ceci est Ip
corps du Christ , ; mais parce que le Christ parle par sa
voix, il prononce cette parole bouleversante : , Ceci est
mon corps ,!
Doctrine essentiellement sacerdotale, mais- que saint
Vincent applique aux Filles de la Charite, aux pretres de sa
Congregation, aux chraliens pieux qu'il dirige, et qu'il faut
appliquer aujourd'hui A tous les apStres laiques. Nous avons
tous la mission de collaborer a l'dction r6demptrice du
Christ, et dans cette action nous sommes ses instruments,
et il agit par nous.

*
Realisons cette doctrine et refl6chissons. Mon intelligence, ma volonte, ma parole, mes mains sont les instruments du Christ. Primat de l'action, tant que vous voudrez;
j'irai mime jusqu'A dire : rien que 'action. Mais l'actipn
de qui ? - De nous, pauvres d6chets, pauvres grains de
poussiere ? Non certes, mais action de Jesus-Christ par nous.
Et vous voyez les consdquences 6tQnnantes de cette belle
doctrine :
HumilitL. Comment et pourquoi s'enorgueillir, quand on
n'est qu'un instrument ? La belle chose que ce serait qu'un
mulet qui serait fier de son bel harnachement, qu'une cogn~e qui se glorifierait des arbres qu'elle abat !
Confiance. Car si 'instrument n'a pas a se glorifier de
la t&che qui est faite par lui, ii ne doit pas se laisser decourager par les lenteurs et par les d6ficiences de l'actiqn ; ce
n'est pas lI son fait, s'il obeit.
Obdissance. L'instrument-doit ob6ir A la main qui le
conduit, etre souple, maniable, malleable, mort, faudrait-il
dire. La belle chose qu'un instrument qui voudrait avoir ses
idees A lui, et conduire la besogne, au lieu de se laisser conduire !
Adhdrence totale d Jsus-Christ. On dit du bon instrument qu'il est bien en main. 11 n'est pas attach6 A une main
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par accident ; il est si bien adapte & cette main qu'il finit
par faire partie, pour ainsi dire, de l'organisme qu'il prolonge. Le chretien, instrument de J6sus-Christ, adhere intimoment & Jesus-Christ, a ses 6tats interieurs, a sa volonti, & son amour, afin qu'on lui passe le plus pur et le
plus profond du vouloir redempteur du Christ, qu'il n'y ait
pas un geste, pas un pli de l'acte qui ne reproduise exactement les gestes et les actes du Christ.
L'imitation de JBsus-Christ, si 6troite qu'elle devient
une sorte d'identification, voilA le terme de la spiritualitk
de I'homme d'aclion, instrument de Jesus-Christ. Peut-on
imaginer une action qui se fonde plus intimement sur la
vie inltrieure, et peut-on imaginer une vie interieure qui se
realise davantage en action ? C'est vraiment la spiritualite
de l'action que notre 6poque desire et attend.
Mais il ne vous Bchappe. pas que realiser pleiniement
ce fait, que nouw sommes les instruments de J6sus-Christ et
rien que des instruments, et tirer de 16 les consequences
d'humilite, de docilite, d'obbissance, de renoncement, de confiance, d'adhnrence a Jesus-Christ, c'est proprement la
sainteth.
Nous voilA ramenes toujuurs au m4me point. Saint Vincent nous donne cette grande legon, que pour resoudre aujourd'hui, comme il 'a fait de son temps, Ic probleme social
et le probleme spirituel qui se pbi!ent A nous, il n'y a qu'un
seul moyen : la sainteMA. Tout ce que nous pourrons faire
en dehors de ceite voie sera du fragmentaire, du provisoire,
A moins que ce ne soit du gAchage et de la malfagon. A la
rigueur, avec des soutenants m6diocres, en temps de calme,
on peut conserver ce qui est, mais dans les temps troubles,
on ne conquiert qu'avec de l'absolu. G'est la durete de notre 6porlue, et c'est aussi sa grandeur, qu'elle nous condamne A la saintet& ILemandons i Dieu, et demandons A
saint Vincent de nous obtenir la grice de le comprendre A
fond, et la grace d'entrer dans les effot.s de saintetl dont
il nous a donne si magnifiquement I'exemple. Ainsi soit-il.

DIX LETTRES INEDITES DE SAINT VINCENT DE PAUL
Voici encore (Cf. ies tables publiees dans Annales t.-102
p. 234-236 et t 106-107, p. 568-570), plusieurs inddits de
saint Vincent de Paul a verser au dossier de sa Correspondance.
Les photos des originaux de ces lettres vincentiennes
nous ont Wth adress6es et par M. Annibal Bugnini (dossier
de Florence) et par M. Jean Oreibal (dossier de la Haye).
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Dossier de Florence : Voici, d'apres une note de janvier 1947, quelques precisions sur ces lettres conserv6es &
Florence. a Le d6emnagement de la vieille maison florentine (Borgo San lacopo) rendue inhabitable par suite de la
guerre, et son transfert a la nouvelle residence (via SantaCatarina d'Alessandria), ont mis A jour et fait decouvrir
ces trois lettres de saint Vincent, inconnues A l'edition
Coste : deux letires signdes, et une, entierement autographq,
du 19 mai 1646.
Ces lettres sont conserv6es, comme de veritables reliques, dans une magnifique custode, en forme de livre, recouvert de velours rouge, en excellent 6tat, avec gallons et
bossettes ornementales d'or. Sur la couverlure on lit : Epislularum collectio a divo Vincentio a Paulo C. Miss. fund.
sua manu scriptarum. Collection de lettres 6crites de la main
de S. Vincent de Paul, fondateur de la Congr6gation de la
Mission. A l'interieur, sous une espkce de frontispice richement orne, ces paroles : Leltere di proprio caratlere e una
softoscrizione e N* 4 letlere di S. Vincenzo a Paolo
fond.(ator)e della Congr" della Missione di S. Lazaro di Parigi e una sopracarta di proprietd del P. Luca Caetano Cartei. A s'en tenir A cette inscription, le dossier devrait contenir quatre lettres autographes et une signee. En raalit6 aujourd'hui, il ne contient plus que deux lettres signees et une,
de la main meme de Vincent de Paul. Mais de par le d6cousu du dos, 4'apris l'interieur et autres indices. il est
clair que quelque chose a Wt6 enlev4, - par devotion s'en-'
tend. De fait, on trouve une feuille de papier reliee dans le
volume ; sur son recto est collee une coupure d'un missel
donnant l'oraison de la messe de Saint-Joachim, avec cette
annotation : Parte del Messale o vogliamo dire una Orazione di S. Gioacchino che usava in vila S. Vincenzo de
Paoli sacerdote della Congre della Missione di S. Lazaro di
Parigi.
Au verso la feuille contient : Questo libro e slato aperto
l'anno 1831 a invece di quattro lettere non se sono state trovate che due e queste neppure autografe, ma solamente sottosegnate da S. Vincenzo. L'indiriszo at Sup. di Caors a di
mano propria.Le due lettere si sono riportalein una raccolia
di Tifres choisies. che sla presso il procuratore.En conclusion, en retrouvant et en ouvrant le volume, plus de cent
an apres 1831, nous avons te6 plus fortunes que le glossateur d'alors, puisque nous voici en presence de trois letLres,
dont une est totalement autographe.
Cette derniere, du 19 mai 1646, est envoyee a M. Guillaume Delattre, Superieur de Cahors. C'est de l'excellent
saint Vincent : intkr6t paternel pour la sante du bouillant
sup6rieur cadurcien ; avis fermes et precis pour le comportement du cur6. Relire les lettres 796, 799, 893, 1147 et it80
de I'edition Coste.

-

30

-

Les deux lettres suivantes, bcrites par le secr6taire de
Vincent de Paul et simplement sign6es par le superieur,
viennent completer la longue sdrie des billets A Jean Parre
qui nous sont deja connus (Cf. Edition Coste, tome VIII,

p. 584.)

Celui du 15 d6cembre 1657 est un des mots hebdomadaires de Vincent de Paul au Frere Jean Parre : des breves
nouvelles et une parole d'encouragement.
La lettre du 17 juillet 1660 rappelle le n* 3158 deja publi6 dans 1'Ndition Coste. Ne sachant au juste oil se trouvait ledit frere Jean Parre, et pour I'atteindre plus sirement,
Vincent de Paul envoya en double, aux deux adresses possibles et probables de Reims et de Rethel, ce qu'il avait
alors a faire teuir au frire Parre.
Voici publi6 ici, d'apres l'original r6cemment retrouv6 A
Florence, l'exemplaire expedie a Rethel. Le double, envoye
A Reims et conserve, lui aussi, en Italie, A l'Orfanotrofio
femminile San Lorenzo de Grosetto, a d6eja 6t6 dit' par
Coste, au tome VIII, p. 324.
Evidemment, fond et expressions des deux lettres etablies par le secr6taire sont quasi identiques : i y a toutefois
de menues variantes.
Dossier de la Haye. Parmi les archives rcyales (Allg.
Rijksarchief ; fonds O.B. C. Amersfoort), M. Jean Orcibal,
un des jeunes maitres de 'histoire du xvrt siecle (Cf. Annales, L 110-111, p. 466) a trouv6, A la Haye, et remarqu6
entre autres, dans les papiers de l'abbe le Roi, ces copies de
lettrcs de Vincent de Paul a Jean des Lions, doyen de Senlis, docteur de Sorbonne bien connu, que Vincent s'efforCa
d'arracher a la vigoureuse emprise et aux manoeuvres enveloppantes de Port-Royal. Voir sur ce personnage et les 6v&nements de ces presentes lettres, Coste, Monsieur Vincent,
tome III, p. 202-204, et surtout sur les incidents et activites
de cette annie 1656, consulter les copieux M.,moires de Godefroi Hermant, docleur de Sorbonne, chanoine de Beauvais,
ancien Recleur de lUniversit sur 'histoire ecclisiastique
du xvif siecle (1630-1663), six volumes publi6s par A. Gazier ; spkcialement ici le tome III (1656-1667), Paris, 1906,
618-pages in-8".
Apres une lettre autographe de Sguier, thUologal de
Paris, A M. Vincent (30 juillet 1656), voici des textes de Vincent de Paul A des Lions : 30 juillet 1656 ; 22 octobre 1656 ;
22 novembre 1656 ; 11 d6cembre 1656, et 6 avril 1657. Pour
cette derniere leitre publi6e, des 1664, par Abelly, et reprise
par M. Coste, t. VI, p. 266-270, sons la date du 2 avril 1657,
on saisit dans le concret le choix l~gitime et le d6coupage du
texte qu'a 6dite le premier biographe de saint Vincent de
Paul ; il sera rendu sensible par la publication. La copie
de la Haye permet de donner ici un texte plus complet, plus
proche de I'original avec ces citations savantes qui conve-

-

309 -

naient au docteur de Sorbonne, mais qui se trouvaient moins
A leur place dans un livre imprim6 pour le grand public.
Ceux que de lels textes interessent retabliront dans leur
cadre ces 6changes de reflexions et ces joutes thbologiques
ou apostoliques auto.ur des problemes alors v6hementement
agiths et discutls : des lettres nouvelles sont toujours les
bien venues en de telles circonstances. Toujours la force est
aux sources...

Fernand COMBALUZIxR.
LETrRE AUTOGRAPHE DE SAINT VINCENT DE PAUL
A M. GULLAUME DELATTRE
SUPRIEEUR DES PRHTRES DE LA MISSION, A CAHORS

De Paris ce 19 may 1646
Monsieur
La grdce de Nostre Seigneur avecq. vous po[ur] jamais.
Je viens de recevoir prdsenteinent la vostre. Pour res[ponse
4 laquelle et d tostre prdecdente, je vous diray, M[onsieu]r
que fay •itfort sensiblement contrislI lorsque fay
veu par la vostre que vous avez.esl si malade.
Je loue Dieu de ce que ce n'a pas estd avecq.
danger el le prie qu'il vous conserve Iongues
anndes pour son service et pour celuy de son espouse.
Au nom de Dieu, Monsieur, mesnagez vous.
. Non, Monsieur, ce n'est pas celuy que vous
somfbonne qui m'a diet ce qui m'a donnd subject de
vous escrire la dernihre fois, ains au contraire c'est
lui qui me l'a donnd de vous... (1) les
paroles de oratification...
et de cela je vous en assure devant Dieu qui est la
veriti mesme, mais c'est quelqu' autre qui m'en a
.parld.Je vous diray tout simplement, Monsieur,
que ce que j'ay trouvd 4 souhailler sont deux
choses, la premiere que vous pouvies
ne pas vous roidir contre la chaleur de ce peuple
d'autant que vous n'estiez point encore curd et
que Mr le Curd estoyt de contraire sentiment au
vostre, la seconde qu'il eust esti expddient, estant
dans la ville, de mener ce peuple vers le grand vicaire
d'abord qu'il commenca d ese roidir ou de le
luy renvoier. Je voy bien que c'est le put z~le de
faire observer les ordonnances de Monseig[neu}r de Cahors
mais quoy honor regis judicium diligit, et puis
I'on ne s'advise pas tousjours de toutes choses sur le champ.
C'est pour ceste fermetI que vous avez que
(5)Une mouliture de 1origlnal ne permet pas de lire ietces quelques

mols evanescents, dans la bonne photographbe mise sous nos yeux.
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Monseigneur vous estime el vous aime el
mesme lesmoigne qu'i vous ddsire plus qu'aucun
autre qu'it cognoyst dans Lemploy que vous
avez. Obsequium tuum ejus judicium diligit.
Ce rencontre icy, Monsieur, et les actes de
r
patience que vous y practiques vous meriteront
quelque nouvelle grdce pour des rencontres
semblables.
Au reste je suis ravy de voir les oblations
si souvent rhritdres que vous avez faictes et
faictes si souvent a Dieu. 0 Dieu Monsieur
que je le prie de bon ceur qu'il s'honnore luy
mesme de la gluire qu'il en retire et qu'il
soit son remerciement d soy mesme et un aide
de vostre chore ame.
Je ne puis vous exprimer la tendresse .
que N[ot]re Seigneur me donne pour vous et
pour vostre petite mais bien bonne famille que
fembrasse avecq. toute la tendresse de mon
vostre mil fois plus
cceur qui chhri Ile
que soy mesme ; en celuy de nostre Seigneur en I'amcur
duquel je suis. Monsieur,
votre tres humble serviteur.
Vincent DEPAUL,
indigne pbre de la Mission
en esprit d ses
J'embrasse vostre chere famille prosternt
[pieds.
LETTrE SIGNEB DE SAINT VINCENT DE PAUL
AU FRERE JEAN PARRE, A RETHEL

De Paris ce 15. Xbre 1657.
Mon cher frere. La grace de N. S. soil avec vous pour
jamais. Nostre assemblde d'hier vous a ordonne trois cens
livres pour les besoins du quartier de Rethel, vous les prendrez s'il vous plaist, et, en tirerei lettre de change sur
Mad[moisel]le Viole. Vostre missive du 6 me donne sujet
de louer Dieu du voyage que vous avez fait pour le soulagement du pauvre peuple, et des forces qu'il vous donne pour
luy continuer cos services. Plaise d sa divine bontd de vous
continuer ses benadictions de corps et d'esprit.
Je suis en son amour, mon cher frere, vostre Wtrs
aff[ection]nt serviteur,
Vincent DEPAUL,
Ind.p.d.l.M.
A Nostre frere, le frere Jean Parre, de la Cong. de la Mission a Bethel.
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LETTRE SIGNEE DE SAINT VINCENT DE PAUL..
AU FRERE JEAN PARRE, 4 BETHEL

De Paris, ce 17 juillet 1660.
Mon cher frere. La grace de Nostre Seigneur soit avec
vous pour jamais. 11 y a huit jours que je vous ay escrit d
Reims et duA depuis je vous ay encore escrit d Laon et d
Saint-Quentin dans le doute si vous esliez encore en Champagne. Je vous escris la prisente d Rethel afin qu'en quelque lieu que vous soyes vous y receviez de nos nouvelles. .
L'assemblee derniere ainsi que je vous ay desja mandd
vous a'ordonnd huit cent quarante-huit livres pour les empliyer & rpalrr quelques 4glises les plus ruindes et les plus
delaissees que vous trouverez en Champagne et Picardie,
non pour entreprendre les grosses repara[ii ons, car il n'en
faudroit qu'une pour consommer tout, mais pour faire en
plusieurs les choses plus necessaires, afin qu'on y puisse
cdl6bier la sainte messe, avec quelque decence et que 'aute?
soil d couvert de la pluye et des vents ; encore faul-il excepter celles ou les seigneurs diamiers, et les habitans peuvent
faire cette depence, car s'ils le peuvent ils e doiuent,9t faut
se contenter de les y ex[h]orter. Nous avqns edans lesd. 848
livres que vous pouvez prendre et les tireO sur may quand it
vous plaira ; ensemble les 500 lires destines pour en acheter des grains et les donner d semer aux pauvres gens
I'hyver prochain ainsi que je vous ay escrit cy-devent, car
ce n'est pas une nouvetle aumosne. je vous en parle seulsment pour vous en faire souvenir.
J'attends que vous me mandiez ou vous voulez que nous
vous adressions un petit balot de linge et d'ornemens d'Eglise. Je vous auois escrit que nous vous les envoirions 4 SaintQuentin, mais cela n'a pas Jstd fail, ayant pensd qu'il valoit
mieuz attendre vostre rdponce.
Nous ne pouvons pas vous dire encore si vous prendres
congd de la Champagne.
.Je suis en N.S.
Mon cher frere,
[votre tIrs humble serviieur. Vincent DE PAUL.]
Je viens de recevoir vostre lettre du 12. Je ferais scavoir
aux Dames ce que vous me mandez. Je doute fort qu'elles
se veuillent mesler de ces deux filles qui ont desir de se retirer en quelque CommunautM ; pour la troisieme qui veut
estre de la Charitd, elle y pouvra estre receue dans quelque
temps si elle persevere, ayant les bonnes qualitez qu'elle a,
mais ii est d propos de la remettre pour L'prouver. Vous la
pourrez cependant observer.
Je suis en N. S.
Mon cher frere.
Vre tres humble serviteur.
Vincent DEFAUL,
i.p.d.l.M.
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AUTOGRAPHE DE SGUIER, TtHOLOGAL
A SAUIr VINCENT DR PaUL

DZ PARs

Le dimanche au soir 30 juillet [i6]56.
SMonsieur,
Suivant la parolle que Monseigneur de Meaux vous a
donnde ce matin de vous faire spavoir sa resolu[t]ion sur
faffaire dont vous avez pris la pe[i]ne de luy parler ii m'a
recommandd de vous escrire pour vous dire qu'il consentoit
d ce que Mons[ieur] des lyons et vous desires de luy en ceste
occasion sur la parolle que vous Iuy donnez de la disposition
dudit sieur qui ayant ,esti incognue jusques icy, le dit seigneur ne pouvoit agir autrement avec Monsieur deslyons.
Ce n'est pas qu'il ne luy fasche fort de faire une bresche d
la discipline qu'il prdtend faire en son diocese, mais it considere tellement la personne dudit sieur qu'il espere que le
bien dont vous luy faites concevoir I'espirance recompensera abondamment le prejudice que pourra souffrir prdsentement la bonne Cause, mais it me semble, sauf votre meilteur advis, qu'il seroit A propos de faire cognoistre & Monsieur deslyons que sans fondement ii se pique de ce qu'on
Luy a demande accusant ceux qui luy onl escript et le Conseil de M. Meaux. Comme si on luy avoit tendu un piige,
puisqu'd moins des circonslances et exceptions particulires qui estoient cachdes et secrettes aux uns et aux autres, on
ne luy a rien demandd que de juste et ndeessaire. Si vous ne
jugez pas d propos de lugy oucher ce point, monsieur Grandin (1) le pourra faire dans sa response, cela pourra servir d
mettre son esprit plus en repos. Je vous baise tres humblement les mains et demeure
Monsieur,
Votre tres humble et Ires obeissant serviteur,
SEGUIER, Th ologal de Paris.
(L'original de cette lettre est a La Haye : Algemeen
Rijksarchief P.R. 888.)
PROJET DE LETTRE DE M. DES LIONS AU PAPE

TABuI Pan sAINT VINCENT DE PAUL
Note de M. des Lions: Ce broullon est de la main de M. Vincent
qui me le lonna comme un formulatre de Il lettre qu'U me consellolt
d'ecrire au Pape. et qu'll se charges odenvoyer.

le 8 juin 1856.
Tres St Phre,
L'intention der notre Seigneur et do son Eglise tlant que
dans les choses de la foy l'on consulie son vicaire en terre
qui est loracle de la veritd el de ses verites ; je N., Docteur
de Sorbonne, Thdologal'et Doyen de la cathddrale de Senlis,
prens la hardiesse de supplier tres humblement V[otre]
S[aintetd] de me faire entendre sa vo(ontd au sujet dune
(1) Sur Martin Grandin, volr dans Joseph Grandet. Les saints pretres
franCais du xvit siecle, t. I, p. 1O1-104.
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difficultd qui a eld agilte en Sorbonne depuis peu. Dez que
la Bulle d'innucent X-, d'heureuse memoire, fut venue en
France, je la publiay et ddclaray publiquemenl qu'il falloil
s'y soumettre, comme je.m'y soumis moy-meme tres volontiers : mais depuis, Mr Arnauld, Docleur de Sorbonne, sur
L'explication de la 1" des cinq propositions condamndes, en
aiant avancd une qui a ed1censurde de la dite Sorbonne, par
laquelle il maintient que quelque fois, en certaines rencontres, Dieu ne donne pas 4 certains justes la grdce d'accomplir quelque precepte, lors meme qu'ils font lous leurs efforts pour cela, alleguant l'exemple de St Pierre, qu'il dit
avoir manqud de grace lorsqu'il renia notre Seigneur. Je
saupplie tres humblement V[otre] S[aintetld de me faire entendre la verild sur ce point, et si elle juge aussi bien que
la Sorbonne a fail, que celte proposition soil fausse et h&rdique ; avec protestation sincere que je suis dans la rdsolution de me soumettre entierement et Ires fidellement a tout
ce qe'elle prononcera la-dessus.
(Cette piece et les suivantes sont extraites de La Haye :
Algemeen Rijksarchief P.R. 3060 a-g.)
LETTRE DE M. VINCENT DE PAUL
A M. DES LYONS, DOIEN DE SENLS

De Paris, ce dimanche, entre une et deux heures,
39 juillet 1656.
Monsieur,
Je ne vous puis exprimer la douleur que cetle derniere
Croix dent notre Seigneur vous a exerce m'a affligd, ny combien la consolation m'a etd sbnsible que voire commandement de vous servir en cette affaire m'a apportd, je vous en
ret•ercie trks humblement, et vous supplie de ne me pas
4pargner en toutes rencontres.
IVabord que je vis volre lettre je me difiay que je pusse
obtenir de M. de Meaux ce que je lui demanderois, et pensay comme je dis d ce bon Mr 'prsent porteur ma petite
pensde, ce matin, M. Leschassier est venu auquel fay dil
ma difficultd, ii est tombd dans mon avis, mais la rddention
de la leltre que vous avez dcrite & Mr Grandin nous a d&tournd de ceite resolution, et je suis alle chez Mr Grandin
pour m'expliquer avec lui de cette affaire, mais ne l'aiant
pas rencontre, je suis allez trouver Mgr de Meaux, et luy ay
dit la chose en sa substance et en ses circonstances, mais
non pas le secret. Je I'ay trouvu dans 'estime de voire personne et que je lui disois vray, et que n'etoit le desir qu'il
m'a dit qu'il avoit d'en confdrer avec ces Mrs les Docteurs
pour faire toutes choses dans les circbnspections convenables, ii m'auroit dit le bon mot. II estime votre personne et
I'aime, el m'a dii en4uile qu'il croyoit que je luy disois way,
et qu'il en confereroit avec ces Mrs les- Docteurs, el me donneroit avis de ce qu"il auroit resolu.

-

314 -

En descendant de sa chambre, fay rencoqntr M. le Thdologal auquel pour abr.ger je vous diray que j"ay diil e que
jay raporltd mon dit Seigneur de Meaux, mais ii m'a paru
un peu plus ferme, et que cela alloit contre la resolution
prise de ne pas donner ses chaires pour precher a ceux qui
refuseront de signer la censure, et que neanmoins Mgr de
Meaux pourroil dire qu'il ne sgavoit pas celte conclusion, et
qu'il le verroit. Je pense qu'it a disnd avec luy.
En m'en revenant fay eu diverses pensies sur le sujet
de Mr [le nom est raturf], prdsent porteur et de son retour,
la premiere a dttde la retenir, mais apras y avoir repensd,
fay cr4 qu'i etoit expedient de vous remercier aujourdhuy,
afin que vous m'envoyez entre cy et demain a huit heures
une lettre d Mgr de Meaux par laquelle vous le priez de vous
excuser de ce que quelgue petite incommoditd que vous avez
vous empdche de faire la prddication jeudy quoy qu'on tous
ail demandd de sa part, et ce que je lui faira rendre. S'il me
fail une reponse contraire, voire mdme de lui envoier d
Meaux s'il eloit parti. Voila Mr, ma petite pensde sur ce sujet, et un renouvellement que je vous fais icy de mon obdissance qui suis en I'amour de notre Seigneur,
Monsieur,
Votre tres humble et trfs obdissant serviteur.
Signd : Vincent'DE PAUL,

indigne prAtre de la Mission.

[LETTRE] DU MIME [VINCENT DE PAUL] AU MdIr
[:SS LyIONS]

* De Paris, ce 22 octobre 1656.
Monsieur,
La grace de Notre Seigneur soit avec nous pour jamais.
Void ce que m'dcrit le Superieur de la maison de la
Congregation de la Mission de Rome au sujet que vous savez. Le retardement vient de la pesle, dont cette ville d1est
travaillge, qui a fail cesser les assemblees' et a rendu Faccez
de S[a] S[aintetd] plus difficile. J'ay fail faire un extrail
de toules les letires que m'ecril ce bon Supdrieur depuis la
reception de votre lettre, que je vous envoye, comme aussi
le Ddcret de la Congregation des Cardinaut dlablie pour
I'approbationdes livres. Ce n'est pas celle de l'inquisition 4
ce qu'on m'a dit, mais une autre erigda A cet effet, a cause
de la difficultd qu'on fait de recevoir ce qui s'ordonne par
l'inquisition aux pays oit elle n'est pas introduile. *
Le pretre auquel M. Jolly a confi6 voire letire est chapelain secret du Pape, et tres bon serviteur de Dieu ; il a
beaucoup de bontl pour nous, d cause qu'il a travailU en
Hybernie d'oi il est, avec les Prdtres de la Mission que nous
avions envoy6 en ces pays Ld, et est fort estimd du Pape.
J'esphre qu'il nous fera avoir rdponse du Pape, ou de son
Secretaire d'Etat.
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Depuis ce dessus ecrit, jay retd la reponse que le Secretaire du Pape vous fait par ordre de S[a] S[aintete]. Je
nie puis vous exprimer la consolation que fen ay refue, fespore que celle que- vous recevrez ne sera pas moindre, je
vous supplie, Monsieur, de m'en faire part. Voicy le moment
venu auquel j'espere que notre Seigneur vous comblera de
nouvelles graces, et notamment de celle de retirer du danger
de la voye de perdition les ames qui semblent Atre au bord
du precipice de leur damnation, et c'est ce que fespere de
la bonit de Dieu qui semble 4tre le premier mobile de la conduite de cette wuvre, en considerant l'ordre que sa divine
providence a tenu pour le mener au point qu'il est, et d l'estime que ceux 4 qui il a tli nhcessaire de communiyuer votre lettre ont cong, de. vous, Monsieur, et lespfrance qu'ils
ent que vous 4tes capable de ramener les personnes engagdes au parti contraire, ou une bonne partie h l'union indissoluble avec leur chef, el c'est ce que je demande 4 la bontd
infinie de notre Seigneur en l'amour duquel je suis,
Monsieur,
Votre, etc...
Sign6 : Vincent DE PAUL,
indigne Pr6tre de la Mission.
Je vous supplie de me renvoyer le decret de la censure,
fay promis d une personne de consideration de la lui faire
voir.
Du MgME [VINCENT DE PAUL] AU MEIE [DES LIoN&]

De Paris, ce 22. novembre 1056
Monsieur,
La grace de notre Seigneur soil avec vous (sic) pour jamais.
J'ay une tres grande confusion de ce que me voicy en
demeure vers vous depuis la Toussaints pour ne vous avoir
dcrit, et quelque excuse que je vous poutrois donner, j'aime
mieux recourit au pardon que je vous demande pour cela,
accompagnd de regret et de bon propos de m'amander avec
l'aide de Dieu, el de faire une autre fois toutes choses d point
nomme que vous me ferez lhonneur de me commander.
Voicy, Monsieur, la pensde de Mr de St Nicolas au sujet
de l'affaire dont il est question. II pense que vous ferez bien,
Monsieur; d'user de cette occasion pour la plus grande gloire
de Dieu et pour l'Udification de son Eglise selon que votre
zele et votre sagesse le trouveront convenable.
El que si vous le trouvez bon, qu'it sera d propos d'dcrire
d ce Seigneur et linviler 4 se declarer par quelque lettre,
ou i S[a] S aintetl], ou ce qui paroit suffire 4 quelqu'un de
ses amis en cette ville comme ilse soumet sincerement et
absolument 4 la Constitution du deffunt Pape, et at petit
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Bref envoyd depuis ladile Constitution, par lequel S[al
S[ainltel] a ddclarM d'avoir condamni la doctrine de Jarndnius dans les cinq propositions et au sens de Jansdnius, et
gMndralement d tout ce que le Pape defunt a ordonnd, et ce
que le present ordonnera sur cette matiere sans aucune rdserve m&me aux ddcrets qu'a fails la Congregation de Lendichi (1).
Voild, Monsieur, le sentiment de ce bon serviteur de
Dieu, auquel souscript celui qui est indigne de cette qualitd,
et auquel vous souffres, celle de, Monsieur,
Votre, etc...
Sign]
: VINCENT DE PAUL,
indigne Pretre de la Mission.

Du M.EME [VINCENT DE PAUL] AU MAME [DES LIONS]

De Paris, ce 11 decembre 1656.
Monsieur,
Votre lettre du 26 novembre, m'a fail aviser de faire
chercher, parmi les miennes, les dernibres de Rome, qui
parlent de celle que vous y avez dcrit, dont je vous envpye
es extraits. Je n'avois pas seulement oubli de les faire
chercher, selon votre premier commandement, mais favois
meme perdu les especes de ce qu'on m'avoit mandi sur ce
sujet, en sorte que je pensois qu'elles ne contenoient rien
qui meritat de vous dtre connu, mais la lecture que je viens
d'en faire m'a convaincu du contraire ; et je serois bien
marry, Monsieur, que ce que M. Jolly a mis en la derniere
fut demeurJ dans 'obscurit6. C'est un homme si candide
et si judicieux en tout ce qu'il ecrit, et d'aiUeurs si craignant
Dieu qu'il dit les choses comme il les voit et les connoit, el
toujours au sens le plus veritable. Si bien, Monsieur, que
vous pouvez croire d ses paroles comme d I'dvidence de ces
choses memes, si elles vous etoient prisentes. Or ces extraits
ont etM tirez mot a mot et syllabe A syllabe. Plus je pense d
cettd affaire, et plus fy vois le doigt de Dieu, et grande apparence qu'il en vent le succes pour sa 'gloire et L'ddification
de son Egliie. Si vous jugez que mon entremise puisse quelque chose vers le Seigneur que vous spavez, je m'y emploieray au temps et en la mani&re que vous m'ordonneres, dWsirant de vous obhir en lout.
C'est votre, etc...
Sign6 : VINCENT DE PAUL,
ind. p[rAtre] de la Mission.
de !a Congretation de I'lndex, da l'Indice. Sur toutes
(1) 11 s'aglt lce
ces questions fanzdasantes, volir e savant article d'ensemble de Jean Carreyre Jan*adsemie, colofnes 318 & 599 du Dictionnaire de TAWologie CalkAIhque (Letousey, eWteur).

-

317 -

SINr VINC&NT DE PAUL
A JEAN DES LYONS, doyen de Senlis
Tete d'Abelly

Manuscrii de La Haye
De Paris, ce 6 avril 1657.
Monsieur,
La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais.
oici une letlre que Mgr
I'Evdque de Pamiers m'a
adressee pour la vous faire
tenir, ma misere a fail que
vous ne l'aesz recue pllati
(sic). Je vous enr demaihde
[2 avril 1657.]
tres humblement pardon.
Je vous envoie la nouvelle
Voici aussi la Bulle de noConstitution de notre Saint- ire Saint Pere le Pape, qui
Pare le Pape, qui confirme confirme celles d'Innocent X
celle d'lnnocent X et des au- et des autres Papes qui out
tres Papes, qui ont condam- condamni les opinions du
ni les opinions nouvelles de
emrs. Je croy, Monsieur, que
Jansdnius. Je crois, Mon- vous la trouverez telle qu'il
sieur, que vous la trouveres ne vous restera plus de lieu
telle qu'iL ne vous restera de douter, apres I'acceplation
plus de lieu de douter, apres et publication de NosseiI'acceptation et publication gneurs les Prdlats, tant de
qu'en ont faite Nosseigneurs fois assembles sur ce sujet,
les Prdlats tant de fois assem- et depuis peu Nosseigneurs
blds sur ce sujet, et depuis de I'Assemblie du Clergd qui
peu, Nosseigneurs de l'As- en ont fait imprimer une resemblde du Clergd, qui en lation, laquelle je vous auont fail imprimer une rela- rais envoyde n'dloit la criantion que je vous envoie aus- ce que fay que vous l'avez
si, et enfin apres la censure ddja veue, et enfin apres la
de Sorbonne et la lettre qui Censure de Sorbonne, et la
vous a dei dcrite par ordre de leltre qui vous a did dcrite,
Sa Saintetd.
par ordre de N. S. Pere. SeJ'espBre qu'd ce coup, lon cela, Mr, jespire qu'd ce
Monsieur, vous donneres la coup, vous donneres la gloigloire d Dieu et I'ddification re a Dieu et l'dification A
'Eglise, que chacun attend
d son Eglise que chacun attend de vous, en cette occa- de vous en celte occasion, car
sion ; ear, d'attendre davan- d'attendre davantage, it est 4
tage, it est 4 craindre que craindre que .'esprit malin
Lesprit malin, qui emploie qui emploie tant de souplestant de souplesses pour elu- ses, pour Aluder la vdrild, ne
der la veritd, ne vous mette vous mette imperceptiblement en I'tat que vous n'auimperceptiblement en tel dta
que vous n'aures plus tant de res plus la force de le faire
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forces de le faire, pour ne
vous tire pas privalu de la
grdce, depuis un si longtemps qu'il y a qu'elle vous
sollicite par des moyens si
suaves et si puissants que je
n'ai pas oui dire que Dieu
en ail employe de tels 4 I'gard de qui que ce soil de ce
cdi-lI.
De dire, Monsieur, que les
miracles qte fail la sainte
Epine au Port-Royal semblent approuver la doctrine
qui se professe en ce lieu-la,
vous saves celle de saint
Thomas, qui est que jamais
Dieu n'a confirmd les erreurs par des miracles, fondd sur ce que la veriMi ne
peut auloriser le mensonge,
ni la lumidre les 9tnibres.
Or, qui ne voit que les propositions soulenues par ce parti sont des erreurs, puisqu'elles sont condamnees? Si
done Dieu fail des miracles,
ce n'est point pour autoriser
ces opinions, qui portent A
faux. mais pour en tirer sa
gloire en quelque autre mani&re.

pour ne vous etre pas privalu de la grdce, en suite d'un
si tong tems qu'il y a qu'elle
vous sollicite par des moyens
si suaves et si puissants que
je n'ay pas ouy dire que
Dieu .en aye employe de tels
d l'dgard de qui que ce soil
de ce cdit 4.
De dire, Monsieur, que les
miracles que fail la sainie
Epine d Port-Royal, semblent
approuver la doctrine qui se
preche en ce lieu-ld, vous saves celle de saint Thomas qui
est que jamais Dieu n'a fail
des miracles pour confirmer
des erreurs, fonde sur ce que
la verit ne peul authoriser
le mensonge.
Or, qui ne voit que les propositions dont it s'agit, soutenues par ce parti-ld, sont
de cetle nature, puisqu'elles
sont condamndes par le Souverain Pontife, et que saint
Augustin dit sur ce meme suiel : Locutus est Petrus sufflcit.
Je vous envoye un imprime qui a Atd fail au sujet de
ces miracles, qui fail voir
comme les miracles ne sont
pas des marques infaillibles,
de la sainetet des personnes
qui les font, ny des lieux oif
its se font. J'y ajoute une autoritd de Jansinius, eveque
d'Ypres, dans son Commentaire sur les Evangiles, dont
te temoignage ne peut dire
reproche par ceux qui pour
le soulenir paraissent disposes 4 tout perdre et jusqu'd
leur propre salut. II dit au T
chapitre sur saint Mathieu,
verset 22, sur ces paroles :
Multi dicunt in illa die. Daemonia ejicere virtutes multas facefre
effeeulta effeeest multa
id est
tas facere id
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" "
ta virtutis seu potestatis divinae, quae non sunt alia,
quam multiplicia miracula :
quod enim per (sic) parte
dixerat, generaliter concludit intelligi autem debent verae prophetiae verae daemonum ejectiones, verae virtutes et miracula. Non enim
necesse est, ut mentiri intelligantur, qui ista sive voce sive cogitatione dicturi
sunt, nam omnia ista ab improbis fieri posse, exemp[l]o
Balaam et Caiphae et filiorum Scevae et aliorum patrum, unde Basil[ius] in
Moralibus Reg. 7 vocat ea
dona spiritualia quibus occulto Dei consilio ornari sinuntur improbi, sed vanam
istorum fiduciam, esse, si
fidei, non adsit vita proba,
declarat Xristus.
Iatlendre que Dieu envoie
D'attendre que Dieu vous
un ange pour vous dclairer envoie un ange pour vous
davanlage, it ne le fera pas; eclaircir davantage, ilne le
it vous renvoie d P'Eglise, et fera pas ; ii vous renvoie d
'Eglise [437J assemblde 4 l'Eglise, et 'Eglise assemTrente vous renvoie au Saint- blde d Trente vous renvoie au
Siege, au sujet dent ii est Saint-Siege au sujet dont il
question, ainsi qu'il paraft est question, ainsi qu'il papar le dernier chapitre de ce 4 roil par le dernier chapitre
concile.
de ce Concile.
VDatlendre que le mnme
D'attendre que le meme
saint Augustin revienne s'ex- S[ainl] Auguslin revienne
pliquer lui-mdme, Notre-Sei- s'expliquer rui-mvme, Notregneur nous dil que, si l'on Seigneur nous dit que si Ion
ne croil pas aw• Ecrilures, on ne croit aux Ecritures, I'on
croira encore moins 4 ce que ne. croira pas d ce que les
les morts ressuscites nous di- morts ressuscites nous diront. El s'il tait possible que ront, et s'il dtait possible que
ce saint revint, it se soumetce grand Saint revint, it se
trail encore, comme il a fait soumettrait, comme it a fait
autefois, au Souverain Pon- d'autrefois, au Souverain
life.
Pontife.
D'attendre le' jugement de
lDattendre le jugement de
quelque facultd de theologie quelque facultl de thlologie
ameuse, qui decide encore fameuse qui decide encore
ces questions. O est-elle? On celte question, bi est-elle ?
n'en connalt point dans I'E- On n'en connati point dans

-

320 -

tat du Christianisme une plus
'Elat du christianisme
savante que celle de Sorbon- plus savante que celle une
de
ne, dont vous etes un trda di- Sorbonne, dont vous
tdes un
gne membre.
tres digne membre.
D'atlendre, dun autre cdD'attendre d'un autre cOld
id,qu'un grand docteur el qu'un grand Docieur
trbs homme de bien vous homme de bien, vousel tres
marmarque ce que vous avezs
que ce que vous avez d faifaire, os en 4rouverez-vous
re, out en trouverez-vous un.
un en qui ces deux qualitds en qui ces deux
se
se rencontrent mieux qu'en rencontrent mieuxqualilez
qu'en cecelui A qui je parle ?
lui 4 qui je parle.
II me semble, Monsieur,
que fentends que vous me queII me semble, M[onsieujr,
dites que vous estimes ne ditesfentends que vous- me
que vous estimez ne devous devoir pas diclarer sitft, afin d'amener avec vous, voir pas vous declarer si tdi
quelques personnes de con- afin d'qmener avec vous
dition. Cela est bon, mais il quelques personnes de condiest d craindre que, pensant 4tion. Cela est bon, mais il est
craindre que pensant sausauver du naufrage ces perver du naufrage ces personsonnes-ld, ils ne ons entratnes-ld, ils ne vous entrainent
nent et noient avec eux. Jc
vous dis ceci avec douleur, et noyent avec eux. Je vous
cecy avec douleur, d'aud'autant que leur salut m'est dis
que leur salut m'est ausaussi cher que le mien ; el lant
si
cher
que le mien et que je
je donnerais volontiers mile donnerais
mille vies pour
vies, si je les avais, pour eux,
si je les avois. It semble
eux. II semble que votre
exemple les fera bien plutdt qua votre exemple les fera
revenir que tout ce que vous bien plulct revenir que tout
ce que vous leur pourriez
leur pourriez dire.
dire.
Tout cela done pose, au
Tout cela done posd, au
nom de Dieu, Monsieur, ne
difftrez plus celte action qui nom de Dieu, M[onsieu]r, ne
doit dtre tang agreable a sa diffdrez plus celle action qui
divine bonlE. l y va de votre doit dtre si agrdable d sa dipropre salul, et vous avez vine bontd, ii y va de la ris'plus de sujel de craindre pour que de votre salut, et vous
vous-mgmes que pour la plu- avez plus de sujet de la
part de ceux qui trempent craindre, que la pluspart de
dans ces erreurs, parce que ceux qui trempent dans ces
vous en avez recu, et non pas - erreurs, parce que vous en
eux, un dclaircissement par- avez recu, el non pas eux, un
parliculier
ticulier de la part de noire Mclaircissement
del la part de Noire SaintSaint-Pire.
Quel ddplaisir auriezQuel ddplaisir auriez-vous. Phre.
vous,
Monsieur, si remettant plus tant M[onsieu]r, si remelplus longlemps 4 vour
longtemps d vouf ddclarer,
on venail d vous y contrain- declarer, on venoit t voi
dre, ainsi que la resolution en contraindre, ou 4a vous dSiW
rer contre, ainsi que la rd~.
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lution en a eld prise par Nosseigneurs les Prelats. C'est
pourquoy je vous supplie as
nom de Notre-Seigneur de
vous hdter, et de ne pas trouver mauvais que le plus
ignorant et le plus abominable des hommes vous parle
de la sorte. Si des bEtes ont
parli el des mechants prophUtise, je puis vous dire la
verit, sur tout en vous disant ce que vous diroient notre Saint Peee el tous les Prelats du Royaume, sils vous
parloient en ce sujet. 0
Monsieur, que ce vous sera
un grand sujet de consolation au jugement 4ue Dieu
fera de vous sur cette matiire, quand vous penserez que
vous avez prefere celuy du
Souverain Pontife et des Prelats, d Vopinion d'une poignee desprits.
Plaise & Dieu vous [438]
Plaise a Dieu, M[onsieujrr,
parler lui-mdme efficace- qu'il vous parle iui-mene efment, en vous faisant con- ficacement et vos fasse connaitre le bien que vous fe- naitre le bien que vous feres
res I Car, outre que vous vous en vous Adtant de Iwl donner
mettrez en ltal ois Dieu vous gloire en cette occasion.
demande, it y a sujet diespdCar outre que vous row
rer qu'& voire imitation une meltres en Felta auquel Dieu
bonne partie de ces Mes- vous demande, il y a sujet
sieurs-ld
reviendront
de d'espirer qu'& votre imileleurs. dgarements ; et au con- tion, une bonne partie de ces
traire, vous pourrez etre cau- personnes Id reviendront de
, se qu'ils y demeureront, si
eur igarement, et aL convous retardez ce dessein, et je traire vous powrrez etre caudoute mnAme que vous lexse qu'ils y demeureront Si
cutiez jamais ; ce qui me se- vous retardes ce dessein, et
rait une affliction mortelle, d je crains sensiblement el
cause que vous eslimant et avec sujet que vous ne Vexvous affectionnant au point cuties jamais, ce qui me ssque je fais, et,ayant eu I'lon- roit-une affliction mortelle, &
neur de vous servir en la cause que vous estimant et
qualild que fai fait, je ne affectiownnat au point que je
pourrais, sans une extrdme fais, et aant eu Phonneur de
douleur, vous voir sortir de vous servir en la qualith que
l'EFise. ' espere que Noireai faiit, jeee porrois san
Seignewr ne permettra pas ce une extreme dowleur vous
a ediprise par Nosseigneurs
les prdlals ! C'est pourquoi
je vous supplie derechef, au
nora de Notre-Seigneur, de
vows hater et de ne pas trouver "omvais que le plus ignorant et le plus abominable
des hommes, vous parle de
la sorte, puisque ce qu'il vous
dit est raisonnable. Si les bdtes ont parM et les mechants
onl prophilisd, je puis dire
aussi la veritd, quoique je
sois bdte et mckhant.
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malheur, comme je len prie
bien souvent, qui suis, en
son amcur, etc...

voir sorlir de 'Eglise. J'espBre que Notre Seigneur ne
permeltra pas ce maeheur,
comme je l'en prie bien souvent qui suis en son amour,
Monsieur, votre, etc...
Sign-

[La vie du Venerable serviteur de Dieu Vincent de
Paul, Instituteur, et premier
Superieur g6n6ral de la Congr6gation de ia Mission, divisde en trois livres, par Messire .Louis Abelly, de#que de
Rodez, A Paris, 1664 (Cf. Edilion Coste, 1. VI, p. 266-270).]

: VINCENT DE PAUL,

indigne pretre de la Mission.
Si vous n'avezs
faire de
cette bulle, je vous supplie
de me la renvoyer, comme
aussi l'imprimd, et si vous
n'avez vu la relation qu'ont
faite MM. de I'Assembtde
touchant ces opinions, je la
vous envoyeray.

UNE SEPTIEME DEDICACE DE LIVRE A SAINT VINCENT
Apres les six dddicaces connues que divers auteurs de livres
adresserent & Monsieur Vincent de Paul, de son vivant (voir
Annales, tome 106-107, p. 273-279), en voici une septiýme que
lui consacrait, en 1648. l'abbd de la Place.
Le XII des ides de mars (le 21 de ce mois) 1627, nomme par
Urbain VIII abbd du Val-Richer (Calvados), Jean-Baptiste de la
Place avait d ca-ur d'y favoriser la rdforme de I'dtroite observance de Citeaux. Dans ce but, le 30 novembre 1651, il se demettait de son obbaye en faveur de Dominique Georges qui, pr&edemment curd du Prd-d'Auge, & la nomination du Val-Richer,
venait d'achever son noviciat de religieux en 'abbaye rdformde
de Burbery. (Voir Vie de Georges (j 8 novembre 1693), par Buiffier, SJ., 1696).
Connu et fort apprecid de Vincent de Paul, de Bourdoise et
de Bernieres-Louvigny, docteur en Sorbonne, humble et zd6l,
Jean-Baptiste de la Place mourut sous I'habit cistercien, au-ValRicher, animd d'une vive pietd, le 25 novembre 1678 ag4 de 66
ans. (Voir Picot, Essai sur 1'influence de la Religion en France
pendant le dix-septieme sibcle... Paris 1824, tome H, p. 43-47.)
Gallia Christiana, ddition Palmd, 1874, t. XI, col. 450-451 ibid,
Epitaphe de J.-B. de la Place ; Cottineau : Repertoire des abbayes : sub verbo Val-Richer.
En 1648, labbd de la Place dddiait done d Monsieur Vincent
de Paul son Union mystique... Cette dddicace, tout en images
litteraires, et en abstractions, celebre le zsle apostolique de
Vincent de Paul, son influence au Conseil de Conscience, son humilitd. Le texte parle de lui-mhme.
Approuvd le 8 uillet 1648 par Fr. Bernard Guyard et Denyau, docteurs en thdologie, et acheve d'imprimer a la fin d'octobre 1648, cet ouvrage de 180 pages (8 cm. sur 14), prdcdddesde
14 autres non numdrotdes. contient huit illustrations hors texte,
prdsentant avec un Crucifix anonyme (p. 46), quatre gravures
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de Mariette : Annonciaticn, p. 1 ; Nativitd, p. 17 ; Resurrection,
p 98 ; ostensoir, p. 112 ; et trois autres de A. Brosse : foi, p.
134 ; esperance, p 152 ; charitW p. 166.
N,-B. - L'ouvrage n'est pas an catalogue de la Bibiiothoque
Nationale de Paris.
F.

COMBALUZIER.

Union Mystique
on
Exercices
Spirituels
pour s'unir & lesus-Christ
nostre Seigneur, dans tous les temps de
l'Annee selon l'ordre Ecclesiastique
par I'abbd de ia Place
A Paris
Chez Charles Savreux, Relieur ordin. du
Chapitre, ruB neuue N.-Dame aux trois Vertus
M.DC.XLVIII
Avec Approbation et Privilege du Roy
'

A Monsieur
Monsieur
Vincent de Paul
Instituteur et
Sup6rieur G~n6ral
de la Congregation des
Prestres de la Mission.

Monsieur,
Ie me Separerois de mron deuoir, si ie ne -ous offrois cette
Vnion, j'approche de 1'original pour iuger de la fidelitd de ma
copie, j'ay meditU cet ouvrage en vous voyant faire, le public
ne me doit Iu'un peu de toile et de couleurs, et beaucoup d'ombrages qui iuy cachent pins de beautez qu'il n'en decouure. Depuis que vostre zele a uni la pietd pour la disperser i tout un
monde chrestien, I'ignorance a quitt6 1'Autel, les cabanes ont leurs
Docteurs aussi bien que les Palais, et les bouches d'or se font
entendre oi I'on ne sacrifie que dans le plomb. Deuant que le
plus iuste de nos Monarques efit mis son Eglise entre vos mains,
on naissoit avec la Mitre et 1'Anneau, vous gouuernez les biens
de cet illustre mineure avec un equitable aueuglement, vostre
choix s'estend plustost sur une science roturiere que sur une
noble ignorance : et la vertu qui se pouuoit plaindre d'un pauvre berceau vous est redeuabie du throsne ou elle est esleude
au m6pris de la faueur. Vostre humilit,. Monsieur, 6gale vostre
zele, elle est couverte d'6clat et-se tient dans l'obscuritd, chargde de grandeur, et ne sort point de sa bassesse. La France vous
regarde comme l'aptiquitd ces Hdros qui ne se reservoient de
leurs conquestes que la gloire de les donner. Tant de vertus que
vous assemblez iustiflent la protection de mon ouurage, qui ne
s'esloigne point de mon dessein s'il m'attache i vostre personne
en qualit6, Monsieur, de Vostre tr4s- humble et tros-obeissant
seruiteur.
DE LA Pr.ACE.
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ACTES DU SAINT-SItGE
LES TRIDUUMS EN L'HONNEUR
DE SAINTE CATHERINE LABOURE
Cf. Instruction des Rites dans Annales, tome 99 (1934), p.
416 ; et 1. 95 (1930), p. 668-669.
SACRA

CONSREGATIO
RITUUM

N.C. 106/47.

Beatisstme Pater,
II Postulatore Generaie delia Congregazione della Missione,
prostrato ai piedi della Santitd Vostra umilmente espone che in
tutte le chiese ed oratori sia pubblici che semipubblici dei Preti
della Missione e delle Fighe della Carita, nonche in altre chiese
ed oratori pubblici da designarsi per mezzo dei rispettivi Ordinari, possa celebrarsi un solenne triduo in onore della nuova
Santa Caterina Labour6, con i privilegi indicati nella Istruzione
emanata dalla S. Congregazione dei Riti il 25 Marso 1925 n.
4394.
Congregattonis Missionis,
Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi.specialiter a Sanctissimo Do•ino Nostro Pio Papa XII tributis, petitum
Indultum pro trtduanis festivitatibus diebus a Superiore respectivae domus rite desigandis in honorem Sanctae Catharinae Laboure Virginis e Societate Puellarum a Caritate in Ecclesiis seu
Oratoriis praecipuis Presbyterorum Congregationis Missionis et
supradictae Societatis, necnon in aliis Ecclesiis seu publicis
Oratoriis ab Ordinario designandis quando congrue in supradictis Ecclesiis soUemnia peragi non possunt cum privilegiis Missae de eadem Sancta et Indulgentiae Plenariae et Partialis in
forma Ecclesiae consueta lucrandae benigne concessit, servatia
Rubricis aliisque servandis una cum Instructione Sacrae Rituum
Congregationis huic Rescripto adiecta. Contlrariis non obstantibus quibuscumque. Die 27 ulii .1947.
t A. CARiNCI, Archiep. Seleucien, Secretarius
H. Bo~•zzi, Adiutor a Studiis
LA SIXIEME LEgON
DANS L'OFFICE DE SAINTE CATHERINE LABOURE
SACRA CONGREGATIO

C. 1/948

RITUUM

CONGREGATIONIS MISSIONIS
Rev. mus Dominus Josephus Scognamillo, Congregationis
Missionis Procurator ct Postulator generalis, Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XII enize rogavi t t seztae leotioni Offtcii Sanctae Catharinae Labourd, Virginis, sequens additio afferri valeat : ,a ..ccmmuiavit. Fulgentem autem signis rite
probatis, Pius Papa undecimus ear beatarum, Pius twro duodecimus albo sanctarum virginum adscripsit. ) Sacra porra Rituum Coirgregatio, utendo facultatibus sibi specialiter ab Ipso
Sanctissimo Domino nostro tributis, praefatam additionem pr,bavit et adhibendam indulsit. Servatis de cetero Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 8 Martii 1948.
t. C. ,ard. MWsARA, Praefectus.
t A, CARINc, Arc. Seleucien. Secretarius.
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LA COMMUNION PASCALE EN TEMPS DE MISSION
Cf. Annales, tome 108-109, p. 7 ; Annales, tome 103, p.
630-631.
N*

SACRA CONGREGATIO
CONCILII

1842/48.

Beatissime Pater,
Procurator Generalis Congregationis Missionis, perdurantibus iisdem causis, a Sanctitate Vestra humiliter postulat ut sibi
prorogetur indultum iampridem concessum per rescriptum S.
Congregationis Concilii diei 6 Martii 1943, de satisfactione praecepti Communionis Paschalis tempore Missionum.
Sacra Congregatio Concilii, attentis expositis, petitam. prorogationem, in terminis et forma praecedentis rescripti. benigne
impertita est ad aliud quinquennium, contracto tamen tempore
a die prima cuissque anni usque ad festum SS. Apostolorum
Petri et Pauli, de consensu Ordinarii loci ac servatis de jure
Sservandis.
Datum Romae, die 11 Martii 1948.
Ro .i, a Seretis.
F. Card. MARMAGGI, Praefectus.
ROBERTI, a Secretis.

BIBIIOGRAPHIE
Etienne CANrrROT. - Le plus familier des saints : Vincent de
Paul. Paris, Librairie Vincentienne et Missionn.aire, 1947,
554 pages
En 1963, Georges Hourdin 4crivait dans Saintel Frangaise,p. 167 :
* M. Coste, dans les trois volumes qu'il a consacrEs au fonateur des
Pretres de la Mission, a tout dtt certes et it a rendu A I'histoire rel.gieuse de notre pays un service inestimable. Mais fi resterait 4 faire
apres lui une ceuvre non plus d'drudit, mais 'hwnwete homme et decriain, en disant dane une landue sobre, precise et vive, I'animateur
qu'a et4 saint Vincent, les ceuvres et les hommes qut eat gravitd autour
de lui. * Trbs pr6cisment un tel voeu eat ici r6alisd. Dans le volume
de M. Canitrot, I'historien tique a Certaines declarations, mais it comprend le but du present travail
1'erudit surtout pourrait aifement
souligner-certaines bavures, mats a quol bon ? Cette biographie, vivante et claironnante, a un chapitre, celui de Madagascar. mis sur
pied con amore : on y sent i'affection et la. competence de l'ancien
missionnaire ici plus spicialement chez lui. Partout on trouve un familier de la vie et de la lilterature traditionnelle de saint Vincent.
Gonzague TRUC. - Saint Vincent de Paul. Paris, Editions des
Loisirs, 1947, 152 pages.
Gette bibgraphie, conque dans ui~ esprit d'apostolat pour la bonne
lecture, retrace a nouveau et allegrement la vie et I'ruvre de M. Vincent. Signalons p. 133 : huit moines irlandais on franGais envoyes par
saint Vincent : ce sont eimplement huit missionnaires lazaristes, etc...
Ren6 BADY. - Vincenr de Paul. Paris et Fribourg, Egloff. Collection Le Cri de la France, 1946, 254 pages.
Une savoureuse notice biographi4ue (p. 9-28), precede un choix
de textes vincentiens (iettres, conferences, entretiens), ramassee sous
cinq rubriques : Moi miserable : r'ducation de la charit6 ; 1'exercice
de ia charit ;. le secret dLe la charit ; c'est Dieu qui a tout fait.
Le volume, agrdablement presente, nous introduit dans la oonnaissance et I'amour de Vincent de Paul, en qui i'auteur voit un poete.
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Poete 4 l'dtat brut, mais qui a plus d'une des qualites
Eh ! oui I
du potte : verdeur de tangue, agilitt d'esprit, foisonnement d'images,
puissance Xtincantation et jusqu'a cette fivre ou cette tension ittdrieure des vrais poetes qui reLreent le monde pour le conformer Leur
rdve et le rendre plus d'gne de la la Beaute qui obscurement les fascine. seulement le poale, ici,ne s'arrete pas aux mots. et la parole
n'est pour lui qu'un moyen au service d'une ouvre plus haute. Potse.
mais poEte au sens plein qul adople la Charite pour r.=se et compose
ses poemes en actes *, p. 27. Transposition litleraire d'une v6rliU historique.
LA VARNDE. -

Images et dialoyues pour Monsieur Vincent. Essai

cinematographique suivi de 1'Autre tie, fderie marine en

marge de Stevenson. Monaco, Editions da Rocher, 1947, 270
pages.
Les cent quatre-vingt-treize premieres pages (Le Chamblac, 1943),
forment le scenario et les vivants dialogues du film vincentien entrevu
au coure de la guerre 1939-1945, et que les circonstances n'ont pas
permis de realiser : trame de la bande projetee. Depuis la Liberation
nous avons eu, en novembre 1947, et nous tenons la version Jean
Anouilh : Monsieur Vincent. Habent sua fata libelli !
Vincent de Plaul ou l'amour des autrcs.
Claude FRANCHET. Troyes, Conference Saint-Jean Saint-Martin, 35, rue GenBralSaussier, 1947, 64 pages. Illustrations d'Henri Charlier,
Evocation de la charit6 en cet ardent patron des Confdrences de
Saint-Vincent de Paul : le petit berger des Landes, le cur de. campagne ; ...les boin Messieurs ; les belles Dames ; les Filles de la Charite, Renaissance (c'est-a-dire les Conferences de Saint-Vincent).
Devant i'extrume raret6 des precisions historiques de cetle brochure, pourquoi done (p. 5), afficher, avec complaisance, le mardi de
Paques 24 avril 1576, commi date de nairsance de Vincent, et p. 53
pour sa mort, parler du 26 septembre, sans meme donner I'ann6e ?
Cela caracterise et cet acte d'amour envers M. Vincent, et cette
page d'histoire I
Padre Guilherme VAESSEN, C.M., Mgnsageiro da fe. Sao Vicente de
P'aulo. Vida abreviada,Salvador, Bahia 1946, 128 pages.
En portugais, dans un esprit d'apostolat, - apres cinquante-quatre
ans de cet admirable et magnifique pays brsilien -, I'auteur, notre
confrrer, M. Vaessen, consacre cette biographie vincentienne. L'ap&tre se sent partout, 11 se rdvble dans l'appendice pralique : Neuvaine
a saint Vincent de Paul, p. 111-123, et dans lee trois pages : Aperfu
sur les (auvres vincentiennes au Brdsti, p. 123-126.
Georges HOURDIN. Saintete fran'aise. Paris, les Editions du
Temps present, 1943, 190 pages.
L'homme est un etre capable de Dieu dcrit magniflquement Berulle. Pour illustrar cette profonde formule et presenter quelques
exemples plus proches dc lui, l'Auleur s'et penci6 sur diverses biographies de saints de France : saint Louis, le roi juste, p. 11-38 ;
sainte Jeanne d'Are. p. 39-69 ; sainte Colette de Corbie. une sainte
oubliee, p. 71-89 ; le message de saint Francois de Sales, p. 92-103 ;
images de sainle Jeanne de Chantal, p. 105-137, et enfin un homme
d'action, saint Vincent de Paul, p. 139-187 ; les ann6es d'apprentissage. I'oeuvre, l'homnme. D'heureuses notations dans ce chapitre vincentien.
L. SIERRA, C.M. - Las Hijas de la Caridad... Lo que son y deben
ser y to que seran. Madrid, 1940, 304 pages.
S'appuyant sur , l'oeu\re admirable . de M. Coste, M. Laurent
Sierra a group6, en vmgt et un chapiTre, lee eneeignements de saint

-

327 -

Vincent et lee textes qui tentent & remettre les Pilles de 1l Charit6
en prisence de leur devoir et des moyens d'8tre fideles k leur vocation. Precieux vade-meoum, soigneux extraits, aveo refdrences, des
familiale
fbble
quatorze volumes des OEuvres de saint Vincent : cette
des enfants de saint Vincent.
Jose HERRERA, C. M. - Hacia las tierras del Negus, El beato Justinw de Jecbi*. Madrid, Editorial La Milagrosa, 1946, 262
pages.
Dans la collection Almas heroicas, une vivante et populaire biographie du bienheureux Justin de Jacobis, alertement presentde.
Jules TouRNIER. - Jean le Vacher, pretre, consul de France et
martyr (1647-1683). Rabat, Editions de la Porte, 1947, 232
pages.
S'appuyant sur les travaux de Gabriel Perboyre -M~moircs de la
Congr6gation de la Mision, tome IX, 1864). de Gleizes (1914), et Misermont (1917), cette habile esquisse biographique dvoque, avec la
connaissance du milieu, le sejour et les travaux de Jean le Vacher,
d'abord a Tunis (nov. 1647-juillet 1666), puis en Alger (mal 1667-Juillet 1683) jusqu'h sa mort glorieuse k la bouche du canon.
Eugenio EscRnmANo. - El alma de la Virgen Maria. Madrid, 947,
244 pages.
Cette etude eur le'caractEre de la Mere de Dleu d'apres lea Evangiles, fournit vingt-huit lectures cu meditations mariales. OEuvre
d'apostolat et de zele : les vertus et les enseignements de la Vierge
mis & la portee de tous.
Eugenio EscRIBAN. - La Virgen nuestra Senora. Madrid, 1945,
548 pages.
Illustrees de-ci de-la de quelques-uns des innombrabies tableaux
consacrts & la Vierge. ces pages avec leurs quelque qualre-vingt-dix
chapitres, accompaguent la Vierge depuis ses annonces antiques dans
1'Ancien Testament jusqu'A son triomphe dans le Cel. Un volume de
plus parmi oette bibliuih que fnarlale inlassabTement diTatee.
Edmond CRAPEz. - Le message du c&wur de Marie d sainte Catherine Labourd. Paris, 1947, Editions Spes, 256 pages.
Reprenant avec ferveur et remalaxant Ihistoire de sainte Catherine, M. rapez centre aujourd'hui son travail sur le message du cater
de Marie... C'est un signe des temps. Neuf chapitres nous prleentent
inlassablement sainte Catherine, fiddle messagere du eour de Marie..
Page 254. la biographie est volontairement sommaire et earacteristique ; signalons ici que les Annales de 1930 out consacrd leurs pages
453-464 a la question de la Medaille, etc...
Ricardo RABANOS, C. M. - El pensamiento misionero de San Pablo. Madrid, 1947, 224 pages.
dApostoliquement le professeur d'Ecriture sainte de Cuenca a etudi4 dans saint Paul le modele des missionnaires et scrute sa missiologie : universalite de la redemption et Avangelisation universelle.
Travail que presente avec chaleur un prologue de Mgr Ballester,
dvEque lazariste de Vitoria.
Gaetano nD SALES. - Swur Catherine. Rome (via XXIV maggio,
10) 1947, 112 pages,
Cri de reconnaissance d'une Ame retournee et proteg6e, ce resume
de I'histoire de sainte Catherine est une des nombreuses publications
qu'a fait lever et proliferer en sa canonsation. la voyante et semeuse
e la Medaille miraculeuse.
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Santa Caterina Labourd, figlia della Carita

di san Vincenzo de' Paoli. Rome, 1947, 198 pages.
Distribute g6ndreusement lore de la canonisation de sainte Catherice, ceile edition nouvelle de la biographie de la sainte du 27 juillet 194'l, redit aveo adification (e'est son but), la pieuse et modeste
vie de sgcur Catherine, agreolAe des splendeurs de la MBdaille et de
]a voyante clarld de la Vierge aux rayons d'or.
Margherita NIccoLI, figlia della Carith. - Santa Caterina Labour6, privilegiata di Maria, 4a edizione, Roma, 1947, 136
pages.
A l'occasion de la canonisation de sainte Catherine- Laboure, le6
Editions liturgiques et missionnaires (via XXIV magio, 10) ont reeditd
et mis & jour la biographie 6erite ddlicatement par sour. Niccoli.
Cette laborieuse et digne Fille de la Charlrd apree avoir consacr un
peu de sa plume a l'apostolat de sa vocation, elc4dait & Floece, en
1936, !e 31 ,iUeCmbre, tout comme sgeur. Catherine. Elle 6tait n6e, a
Castelfiorenlino, le 23 octobre 18i2. Longues ann6es en cette maison
Sainte-Catherine, & Florence I
Salvatore PANE, C.M. - LEvangelista dell' Imnacolata net secolo xx, Santa CaterinaLabourd, figlia della Caritd, studiata
nella sua missione storico-religiosa.Napoli (Via Vergini, 57),
1947, 124 pages.
Rftlexions. impressions... un bouquet en l'honneur de celte ivangbliste de Marie, de sainte Catherine Laboure : sa vie sa mission,
dan la gloire. Le tout est prdcede d'une simple fiche biographique,
toute en notations chronoiogiques. Notons que, dans la vulgate dea
apparitions, la premiere manifestation de !a Vierge est au 18-19 juillet 1830 el non en juin... etc...
Henry BonDwAUX. - Visions d. passe : Profits de hAros. Editions
de Fontenelle, abbaye Saint-Wandrille, 1947, 302 pages.
Recueil d'articles de journaux oh le fecond academicien, au fil
des ev6nements, a campd la silhouette de nobles ames, le proffi de
quelques heros. Ainsi nous y retrouvons les dix martyres de Tientsin
p. 169-209. et une grande cornette, p. 257-262. Ces dernieres pages
(seur Marguerite : Marie Gros), se peuvent lire djat dans les Annales de 1936, p. 286-291.
Marie ALIX. - Quelques Filles de Monsieur Vincent. A la mdmoire de seize Filles de la Charitd, victimes des bombardemeats en France, 1944. Paris, Editions Spes, 1947, 192 pages.
Pour le grand public, oes pages alertes (on y sent une plume el
un emur dilates par la brise du LAman), d6jt lues dans les admirables
Remarques annuelles de la Communautd, entretiennent le souvenir de
quelques-unes des victimes de la guerre totale : la silhouette morale de
seize Filles de la Charitd, tombdes A c6td d'autres innocentes et palsiblee martyres. Gdndrositd dans la simplicitd, du sang sur cette blancheur -: quel splendide eclairement... autour de ces seize cornettes I
Sister Mary Electa BOYLE. - Mather Seton's Sisters of Charity in
western Pennsylvania. Greensburg, Pa, Seton Hill 1946,
x-252 pages.
La Mere Selon ,;ne Elisabeth-Anne Bavley, 28 aoOt 1774-4 juin
1821), fonda en 1809 aux Etats-Unis, une socidt6 de emurs de ia Charitd. (Voir Ansnaes, t. 65, pages 246-250 ; 390-412 ; et tome 100, p.
16-24). En 1850, la Communautd setonlenne d'Enmmitsburg s'attllla 4 la
Compagnie des Filles de la (haritd Divenres autree branches dioc4saines ont continu6 l'ceuvre des bonnets oirs (black oaps) Sisters of
charity : Congregation du Mont Saint-Vincent sur 1'Hudson (N.-Y.) ;
du Mont Saint-Vincent d'Halifax ; du Mont Saint-Joseph sur I'Ohio
(Cincinnati) ; Convent station (N.-J.) ; Seto* Hill, & Greeisburg.

-

329 -

De sette derniere branche amnricaiie I'auleur evoque en ce volume, le souvenirs, l'histoire. les travaux et la gdnealogie de ses
aouvres. Ces pages ddroulent les annales de la Communautd, lee traditions de ces cent premieres anntee dans le ddvouement et les fondations de quelques-unes de see genereuses ouvrieres. Pour tous ces
souvenirs et ces nombreux noms (point a noter), manque epdoialement
la table alphabetique, secourable aux chercheurs.
Amiede Hue. C.M. - Mois de Marie aecc sainte Berniwette. Toulouse, 1940, 216 pages.
Un mois de Marie... done tradiiionnellement trente et une leolures de quelque sept A huit pages. Id, l'histoire de Lourdes, en petites tranches, suivies de rdflexions et d'applicatlons pratiques : les
grandes vdritds, lee vertns quotidiennes. Pour qui manle une plume
et la parole, c'est 4 .travail apostolique et tres vincentien, adaptl a

notre temps.

Centenario de los Padres Paulinos y de las Hija de la t'aridad
en Mexico (1945-1945), 158 pages.
Cet album des fetes c6lebrees a l'occasion du centenaire de la
venue des Lazaristes et des Filles de la Chariti au Mexique, rappelle
quelques dates et faits de ces cent ans de d6vouement et de travaiL
Le dooteur Manuel Andrade, president, en 1844 des Conferences de
Saint-Vincent de Paul au Mexique, fut I'artisan de cette entrde des
Filles de la Charit6, parvenues & Mexico, le 15 novembre 1844. Les
cent oinquante-sept pages de cet album oblong *voquent un pen des
fondations A Mexico. a Puebla de los Angeles. Guadalajara, Merida de
Yucatan, Oaxaea, Chihuahua, Lagos de Moreno, Leon au Nicaragua.
et auires maisons actuellement ferm s. De breves notices de confrires font revivre certains ouvriers de la Mission : LMM.
Antonio Learreta, Jeronimo Viladas, Ildefonso Moral, Sanliagq de las Heras. Les
pages 107-115 seont consacrees aux Filles de la Charite qui apres
trente ans de ddvouement, furent en 187i, expulsbes du Mexique par
Benito Juarez : elles y revlinnent au debut de 1946. L'euvre des
Enfants de Marie occupe les pages 116-121 ; suit en une tres breve
dvocalion le travail remarquab!e des Dames de la Charit : brandhe
ex(raordinairement active et.vaislante de la premiere fondation incentienne.
En fin de volume, hymnes et chants marquel ct traduisent ies
senliments et les f4tes du centenaire. Acheve d'imprimer le 2 mar*
19416, cet album nous transmet le souvenir d'un artisan de'ce centenaire, le P. Ataun Patricio, decddd le 28 janvier 1948.
Hippolyte HEMM-R. Monsieur Portal, pretre
la Missio
Ide
(1855-1926). Paris, B!oud et Gay, 1947, 250 pages.
Cette ceuvre pcsthume du. savant curd de la Trinits & Paris.
groupe de diverses mains quelques chapitres refl6tant les activitis
apostoliques de M. Fernand Portal (14 aoot 1855-19 juin 1926). Cette
esquisse retrace en maints tsbleaux cet apostolat de l'amitiO qui fat
la marque conqud•ante de M. Portal : professeur de Grand eminaire:

aani de la. Russie; PNre des Normaiiens. artisan aux conversations de
Malines ; ap0tre de I'Union des Eglises. Apres cette vie, si bien rem-

plie, M. Portal repose aux Corbibres, pris d'.Aix-ls-Bains, en Savoie,

dans la crypte des Dames de 1'Union du Christ-Redempteur.
Plusieurs pages de cette biographie peuvent dcjt se lire dans lee
Annales de 1938, p. 730-755.

Carmelo BALLESTER NIETO, C.M., episcopus legioninsis. -

Novi

tetamenti . Domini nostri Jcsu Chr'sti. hIlder theologies.

Madrid, Editorial Luz, 1943, 248 pages,
Extrait de l'Ndition El nuevo testamento de Nuestro Senor Jesucristo en latin y castellano, ce volume l1igamment pr6sente (papier

bible, et soigneuse despesition), groupe alphabtiquenment sous des th-
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mes thtologiques. versets et enseignement du Nouveau Testament.
Fruit longuement accumui6 par un patient travail et une attention
4veillie.
Chanoine Du MESNIL. sous-directeur de 1'Euvre d'Orient. -- Les
Missions. Leur action civilisatrice.. Paris, 1948, xu-288 pages.

Dans la collection aux vaetee horizons. La Vie dans I'Mstoire,
M. du Mesnil vient derouler 1'Ypopse missionnaire deputs saint Paul,
les Barbares, les Slaves, les Mongols, les Crolsades, les grandes ddcouvertes geographiques, les xxxe-xxe siecles. Ce survol suit et souligne
adroitenent f'action civilisa:rice des Missions.
Jesus Remirez MUNETA. -- La Mission de Cuttack (India). Su caracteristicas. su historia, su ambiente. PP. Paules. San Sebastian, 1947, 148 pages.
ultt;ck : cadre, population,
Une esquisse du diocese indien de
jeuvre missionnaire ; destinee aux amis, aux bienfaileuns de 1'aposiolat catholique dans l'Inde, poputeuse et complexe.
Pierre DUIU. - Le livre d'lsaie, tire A part, 65 pag's, du Dicus
Thomas, 1947, p. 7-34 et 157-193.

Avec competence, aisance et science, et d'apres les tout r6cents
progrbs de I'cxdgese biblique, autour du livre d'lsale, & travers lee
questions que souleve actuellement I'illustre prophste, cet expos6 resume ia question isaique, sans entrer resolument (au contraire) dans
lee Ihemes a l'ordre du jour & propos de ce texte v,4nrable et ca
particulier la dissection des derniers chapitres, 40 & 66.
Enrique ALIOLo, C.M. - Relieves de una revolucion Notas para la
pos.teridad. Madrid, 1947, 280 pages.

Recuell de cent articles ou articulets, prodigu&s orts de la guerre
civile espagnole de 1936-1939. L'apostolat de la plume continue ses
efforts : notiris, dit la preface, notas -ptra la posteridad. Engrangeons !
1 segretto di star tutti bene. Antologia bernardiniana sulla
ricchezza e sulla povertA raccolta e presentata da Arnoafo
Santelli. Rome (via XXIV maggio, 10) 1947, 152 p.

Bernardin de Sienne (8 septembre 1380-26 mai i444) fut un ardent predicateur : de ses paroles enflammees voici sur la richesf.e
et la pauvrete une authologie savoureuse et 6vocatrice, pour les Editions I Poveri.
Jos6 Maria ALCACER. Cancionero religioso Cn estilo popular.
Madrid, 1944, 4* edition, 564 pages.

Ces quelque deux cent quatre-ving'-douze canliques (imprimes- en
septembre 1944) prdvoient- les diversee parties de l'Ann6e liturgique
et lee be6oins du aulte. Chanter, c'est prier...
Henri GARNIER. Stanuslas Jar'in. Coliection Lavigeri?. Namur.
1940, 176 pages.

Prestement
de Mgr Jarlin,
1932), dcmeure
debute du xxe

enlevee et v'goureusement brossee. cette bingraphie
lazariste, dveque de Pkin (29 avrii 1900-27 janvier
un bel exemple de vie apostolique en Chine, en ces
sitcle.

Guilherme VAESSSEN.. nis'sionario ua Congregapao .a Missao. -

Vida abrevtada de Santa Lidmina (con novena). Fortaleza
(Brdsi!), 1946, 70 pages.

Cette brochurette apostolique pr6scnte aux lecteurt du porlugaisla figure et les exemplaires de i'lllustre nterlandaiee sainte Lidwina
de Schiedam (1380-1,33), palronne et module des pauvres malades.
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En d6cembre 1944. Mgr Abel Zayia a traduit et calligraphid en
ou aramaique Doctrine chretiemre dte JBglise
caholique. pour lei ecoles d'Orient. Cat6chisme illustrd de cent dix
petites pages.

langue syro-chald6enne

NfCROLOGE 1948
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

MISSIONNAIRES
N.-B. - Voir plus haut, pages 17-18.
Lecleroq (Pierre), pretre. drc. a Farafangana, 15 fdvr. 1948 ; 79, 61.
Hankeln (Charles), coadjut., dec. k Cologne 17 ftvr. 1948 ; 74, 54.
Ly (Joseph), pr., d6c. & Pdkin, 15 fivr. 1948 ; 56, 36.
Ly (Simon), pr4tre, dec. a Pekin, 15 fIvrier 1948 ; 42, 20.
Romo (Plutarque), clero ; dec. Guayaquil, 7 mars 1948 ; 30 10.
Farnell (Augustin), coadjuteur, d6c. Bellpuig, 22 mars 1948; 37, 20.
Tch'en (Pierre), prelre, dec. & Pekin, 12 mars 1948 ; 54 36.
Vernette (Jules), pretre, dec. a kiu-Kiang mars 1948 ; 71, 47.
Judge (Jean), pretre, dec. Baltimore, 29 fvyrier 1948 ; 49, 30.
Majavacca (Joseph), pretre. dec. Assomption, 16 mars 1948 ; 57, 36.
Harrigan (Marc), pretre, de.c PhIladelphle, 30 mars 1948 ; 42, 15.
Civit (Abdon), pretre, dec. Barcelone 2 avril 1948 ; 68, 51.
Stefai (Michel-Ange), protre, dec. Pekin, 28 mars 1948 : 71, 53.
Carrera (Victor), pretre, d6c. Valparaiso, 8 avril 1948 ; 63, 44.
Ryaa (Jean), pretre, d6c. Tokio (Japon), 5 avril 1948 ; 35, 11.
Maurin (Marius), pr6tre, dec. Valfleury 22 avril 1948 ; 79, 62.
Tesfa-Selassie (Paul), pretre, Addis-Abid, 18 avril 1948 ; 77, 36.
Falci (Antoine), prOire, dec. Rio-de-Janeiro, 23 avril 1948 ; 81, 56.
Spargel (Jean), pretre, dec. & Niederprum, 23 avril 1948 ; 62, 42.
Barry (Patrice), pretre, de6. & Cork 7 fWvrier 1947 ; 63, 42.
Henry (Jean), prtre, dec. a Cork, 9 mai 1947 ; 85, 57.
Berg (Guillaume), coadj., dco. Benrn-Chapelie, 3 mai 1948: 73. 57.

S(EURS
Hilaire 'Theriee), Sanatorium, Brianyon ; 38, 15.
Boisson (Adrienne), HOpital Saint-Joseph, Paris ; 60, 35.
Duprd (Marie), HOpital, Hennebont ; 73, 43.
Mangiapane (Marie), Orphelinat Sansevero (Italie) ; 75, 55.
Grisafi (Marie), Albergo dei Foveri, Naples ; 47, 26.
Perez (Rosa), Maiton de Charitd, Barcelone ; 82, 60.
Moureau (Laurence). Maison de Charitl, Reaune ; 57, 34.
Ferrand (Francoise), Hdpital, Coulommiers ; 76, 52.
Skrypczak (Agnes); Maison Saint-Vincent, Musinens ; 26, 6.
Martin (Marie) Maison de Charit6, Monlolieu ; 74, 52.
Mascaretti (Niccolina). Maison Centrale, Sienne ; 64, 39.
Rinaldi (Rina), Orphelinat, Potenza Picena (Italie) ; 64, 42.
Garufo (Thdere), HOpital Victor-Emmanuel, Catane (Italic) ; 89, 69.
Cuschera (Gerlanda), Orphelinat, Modica (Italie) ; 64, 41.
Granada (Maria), Dispensaire, Tulna (Colombie) ); 29, 9.
Majia (Barbara), de Bogota. Barnios-Uniodos (Colombie) ; 56, 35
Velasco fMaria), Hlpital, Villeta (Colombie) ; 43, 10.
Chartier (Berthe), Maison de Charitd, Clichy ; 80, 53.
Veray (Clotilde), Hopital g6ndral, Clermont-Ferrand ; 84, 66.
Prat (Honorine), Orphelinat, Marsaville (Tunisie) ; 71, 53.
Chasseriau (Louise), Misdricorde, Bfziers ; 74, 38,
Latour (Marie) HOpilal Saint-Joseph, Paris ; 87, 61.
Delattre {Rose), Maison de Chariet, Douai ; 74, 50.
Agnus (Berthe), Maison Principale, Paris ; 73, 32.
Murphy (Aiicia), Sanat. St-Vincent, Saint-Louis (E.-U.) ; 72, 50.
O'Connor (Anne), Sanat. St-Vincent, Saint-Louis (E.-U.) ; 75, 49.
Salvati (Amalia), Masion Centrale. Sienne ; 70, 47.
Brusco (Marie), Maison de l'Immaculee Luserna (Italie) ; 65, 66.
Lombardo (Adble), Asile. Montemagno (Itatie) ; 65, 37.
Deltoro (Francisca). Asile Saint-Vincent, Manille (Philippines) ; 82, 60,
Quiro (Maria), Institut de zieducaiion, CarabaacAel (Espagne); 69, 47.
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Azpiroz (Sintorosa), M.isercorde, Tolosa (Espagne) ; 67, 46.
Alejandro i(Maria), College San Fernando, Fuencarral (Esp.) ; 45, t7.
Corcuera (Ascension) Creche, Malaga ; 57, 28.
Miguel (Genoveva), H6pital militaire. Vitoria ('spagne) ; 41, 22.
cpioya (Maria), Hopital, Carranza (Espague) ; 60, 36.
De Brehier (Alix), Hospice, Saimt-Georges de Lisle ; 84, 58.
July (Marie), lHpital general, Sedan ; 47, 26.
Jammet (Marie), Maison de Charitd, Clichy ; 80, 55.
Patouillet (Victorine), H6tel-Dieu Castres ; 78, 46.
Rollin (Marie), H6pital Saint-Michel, Paris ; 79, 58.
Boquillet ;Gabrielle), Maison de Charitd, Clichy ; 80, 54.
Melis (Jeanne), Maison St-Jean-Baptise, Gand (Belgique) ; 81, 55.
GCaridy (lMary), insiilut Seton, Baltimore Eltats-Unis ; 79, 58.
Dewee (Annie), Maison Centrale, Emmitsburg ; 69, 46.
Ebner 'Anna) Hdpital Saint-Jean, Salzburg {Autriche) ; 85, 64.
Buchnel ;MIaria), Michaelbeuern .Auric!'e) ; 84, 66.
Motinero .Maria), Malson S.iin-Niculas, Valdeimoro (Espagac) ; 27,
Iriarte ,Maria), Urphelinat, Pamp'naia
(Espagne) ; 69, 39.
Beobide ,Maria), 1Hpital civil, at-Sebistlan (Espagne) ; 78, 62
Herrcro (Mlaria), Hospice provincial, Zamora (Espagne) ; 48, 28.
Guicoecicea (Brigida), iniedns, Murcia (Espagne) ; 71 44.
liurrioz.(Maria), inLlitut, Vera aue.avaia tEspagne) ; "64, 44.
Ltarumbe (Gregoria,, Hdpitai Saint-Jean, Burgos tEspagne) ; 83, 57.
Gtrum (Marie), MaDun de Charite, Saimt-Ambroise, Paris ; 80 57.
Dufayel (Blanche), Hospice de la Grave Toulouse ; 76, 53.
Honore (Louise), Maison de Charie, Clitidlon-sous-Bagneux ; 71, 47.
Pennavayre Mlarie), Pruvidence, Revel; ; 83, 57.
Beliat :Marie),
iuospice, Bas-ea-Basset ; s3, .1.
Holland (Marie), Maison Saint-Vincent, L'lay ; 78, 54.
Dupas (Augusta), Maison Centrale, Beyrouth ; 79, 57.
De Valicourt (Marie) Maison Centrale, Beyroult ; 77, 5&
Caprun Eaugdme), lispice Saint-Loui,,
Westerlao Belgique) ; 78, 55.
Pire (Marie), HOpital, .\ivelles (Belgique) : 63, 38.
Nitri Carmnela), HOpilal, Carbon•ira (alie)
; 75, 55.
Spagnoletti :lsabellc), Institut Saint-\iacent, Brindasi (Italie); 83, 61.
Tombolesi ,Albina), Maison Gentrale, Sienne (Italle) ; 64, 39.
Cerar (Jeanne), Maison de Retraite DuU (Autricle) ; 61, 39.
Draxler (Marie), Maison de Relraite, Dull (Autriche) ; 76, 46.
Eder (Leopoldine), Maison de Reiraile, Dult (Autriche) ; 72, 5i.
Steindl (Anne), H6pital Wilhelmine, Vienne (Autriche) ; 34, i.
Miheliak iielene), Asile Saint-Anoine, Vienne (Autriohe) ; 76, 48.
Conrad OJeanne),, Hopital, Boulay ; 52, 27.
Bodineau (E6onore) H6pital Purpan, Toulouse ; 76, 50.
Basset (Blanche), Maison de Charite, Saint-Loup ; 69, 39.
Uuestel (Marie), Maison Saint-Paul-Saint-Louis, Paris ; 85, 62.
Millier (Louise), H4pital civil, Alger ; 69, 49.
Geurts (Henriette), Maison de Charile, Rumpen (Holrande) ; 83, 58.
iatbuffi (Ernestine), Mlaison de Plmmaculde, Luserna (Italie) ; 84, 63.
Caratozzolo (Catherine) Maison Gentrale, Naples ; 46, 20.
Ribeiro (Amalia), College e li'rnaculde-Goncepiion Fortaleza ; 82, 58.
Bojarska (Clestine), lHpital de I'Enfant-Jdsue, Vrsovie ; 79, 58.
Stanislas Jankoweka, Hopital Saint-Nicolas, Leczyca Pologne) ; 74, 45.
Vaquette (Hloise), Maison de Charite, Vannes ; 81, 58.
Vaquer (Jeanne) Maison Saint-Michel, El Biar (Alg6rie) ; 42, 20.
Joos (Philomene,
16pital Aing-Po (Chine) ; 80, 57.
Liang (Marie), H6pital, Tientsin (Ghine) ; 32, 8.
Philibert (Julie), Santa Gasa, Rio de Janeiro ; 74, 51
Freitas (Raimunda), Maison de Charite, Socorro (Br6sil) ;36, 15.
Gonzalez (Carmen) ; Hopital, Cordoba (Argentine) ; 34, 11
Niziol (Maria), Maie. St-Joseph, M.-Gladbachk-arat (Allem) ; 67 41.
Peiner <Klara), Astle, Aix-la-Chapelle ; 76, 58.
Festi (Julie), H6pital, Fermo (Italie) ; 58, 37.
Farello (Ang e le), Inrrmerie de Flores, Buenos-Aires ; 91, 58.
Grietin (Marie), H6pital Alvear, Buenos-Aires ; 35, 1.
Vallat (Marie), HOpital S1e ; 79, 55.
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Langle (Anne), Maison de Charite Sainte-Croix, Bordeaux ; 89, 64.
Bernege {Madeleine), Orphelinat, Chambdry ; 55, 30.
Roux (Marie), Maison de Charitd, Chdteau-l'Eveque ; 78, 56.
Ancette (Marie), Misericorde, Alexandrie (Egypte) ; 67, 31.
Burke (Helen), Hopital de la Providence, Washington ; 66 33.
Ryan (Bridget), H6tel-Dieu, El Paso (Etats-Unis) ; 72, 46.
Gatta (Francoise), Asile d'AliBnes, Naples ; 94, 74.
Marelil (Marie), Institut des Sourds-Mueis. Genes ; 44, 18.
Hachim (Regina), Sanatorium, Nogueira (Bresil) ; 34, 13.
Gomez (Maria), H6pilal Cali. (Golowbie) : 31. 5.
Flors (Maria), Maison Saint-Nicoas, Valdemoro (Espagne) ; 86, 62.
Penagaricano (Francisca), H6pital provincial, Avila (Espagne) ; 82, 59.
Gurman (Maria), Asile San Eugenio, Valencia ; 72, 49.
A.berdi (Maria), Asilt, Barcena de Carriedo (Espagne) ; 74, 50.
Garcia (Luisa), Hbpital provincial, Palma de Matlorca ;54 37.
Alfaro (Canuta), H6pital San Carlos, Madrid : 89, 65.
Chu (Catherine), Maison de I'Enfant-Jsus, Ning-Po (Chine); 72, 50.
Bang (Thdri~e), Hospice Saint-Joseph, S.angiai : 22, 1.
Albiges (Marie), H6pita! Purpan, Toulouse : 65, 39.
Blanc (Marie), Hospice Coulanges ; 50, 26.
Delespine (Justine), Maison Sainl-Ldon, le Havre ; 72. 46.
Dagier (Marthe), Maison de Charit6, Hennes . 67, 47,
Caperra (Marie), HOpital, Sdte ; 72, 52.
Collanges (Juiie), Institut Saint-Pierre, Palavas ; 83, 62.
Pfannemuller (Marguerite), Hospice, Billens (Suisse) ; 45 19.
Lark (Miriam), Maison Ste-Anne, Melbourne (Australie) ; 51, 7.
Amschl (Dorothea), Maison de retraite, Dull rAutriohe) ; 40, 20.
Trinschek (Maria), Maison de retraite, iult (Autriche) ; 63, 41.
Rupnik (Maria), H6pita.l, Gorice {Yougoslavie) ; 65, 32.
Granger (Marie), Orpheilnat Nemours ; 74, 56.
Arens (Josephine), Maison Principale, Paris ; 76, 49.
Josso (HtiBne), Maison de Charit6, ChAlteau-l'Eveque ; 55, 27.
Auzias (Viotoire), H6pital, Montceau-les-Mines ; 83, 55.
Du Merle (Jeanne), Maison de Charite, Montolieu ; 76, 50.
McGowen (Rose), Institut Seton, Baltimore (Etals-Unis) ; 81 48.
Rogers (Mary), Villa Sainte-Louise, Normandy ; 75, 52.
Debenedettt (Marie), Ouvroir Saint-Joseph, Alassio (Italie) ; 86, 54.
Berzolla (Jeanne), H6pital S. Giovanni in Croce (ltalie) ; 42, 17.
Diim (Gertrude), Schwarzach (Autriche' ; 69, 50.
Toth (Maria), Varpalotq (Hongrie) ; 60, 30.
Kovacs (Elisabeth), Kamaraerdo (Hongrie) ; 83 56.
Hennek (Maria), Ecole Papa {Hongrie) ; 87. 70.
Erdelyi (Madeleine),
lotildliget (Hongrie) ; 76, 09
Mezneric
IMana), Klotildliget (Hongrie) ; 83, 65.
Marek (Hedwige), H6pital. Pzekszard (Hcr.grie) ; 67, M4.
Ureve (Anne), Marijin Dom, Ljubljana (kougoslavie) ; 64, 39.
Franchin (Francoise), Maison de CharitO Montolied ; 65, 45.
Brunier (Octavie), Maison de Charitd, Montolieu ; 89, 61.
SMorgand (Charlotte), Ecole Jeanne d'Are, Teheran (Iran) ; 71, 46.
'Nollet (Ldonie)), Maison Et-Jean-Baptiste, Gand (Belgique) ; 74, 51.
Quirke (Catherine), Home Notre-Dame, Dublin (Irlande) ; 72, 45.
Eckenrode (Mary-Frances), Maison Centrale, EmmRtsburg ; 61 44.
Aramburu (Francoise), Asile de la Recoleta, Buenos-Aires ; 718 52.
Labourdette (Suzanne), Hopital-Clinique, Buenos-Aires ; 81, 56.
Amazonas (Cacilda), College, Fortaleza (Bresil) ; 44, 21.
Guidini (Laura), Maison Centrale, Sienne ; 32, 8.
Torri (Laura), Maison Centrale Sienne ; 37, 16.
Segatori (Jeanne), Maison de Repos Monistero-Sienne ; 84, 62.
Lozza (EIise), H6pital, Mondovi (Italie) ; 58, 37.
Pin (Virginie), Hospice de Vieillards, Turin ; 79, 59.
Robbiano (Lucrece), Maison de 1'Immaculde, Lvserna (Italie) ; 75, 49.
Kaznica (Catherine), Maison Centrale, Cracovie ; 71 45..
Horowicz (Bronielas), Maison Centraie, Cracovie ; 64, 41.
Lindmajer (H16lne), Maison Centrale, Cracovie ; 38, 13. ..
Laubie (Marie), Hopital Saint-Andre, Bordeaux ; 82. 1...

-

334 -

Herfter (Maria), H6pital Saint-Andrd, Bordeaux ; 80, 50.
Touron (Marie), Maison de Charite Biarritz ; 81, 59.
Filippi (Josephine), Maison de Charitd Montoleu ; 57, 35.
De Pimodan (Albertine), Maison de Charit6, Lamballe ; 72, 48.
Mullane (Catherine), Institut Seton, Baltimore (Etats-Unis) ; 49, 27.
Serrade (Mariana), Maison Saint-Vincent, Quite (Equateur) ; 74, 57.
Rodriguez-(Maria), Maison Centrale, Quito (Equateur) ; 24 5.
Campos (Adelaide), College de ia Providence, Rio-de-Janeiro ; 73, 53.
Lergo- (Agustina), Asile, Sueca (Espagne) ; 81. 54.
Moreno (Maria), Asile, Cul<era (Espagne)
78, 59.
Goni (Mauricia), Hdpital civil, Bilboo (Espagne) ; 88, 64.
Arnedo (Francitca), Institut N.-D. des Douleurs, Muruabal ;61,. .1.
Martinez (Maria), Maison St-Nicolas, Valdemoro (Espagne) ; 62,. 40.
Frigola J.uana), CollUge Saint-Vincent, Benavente (Espagne) ; 78, 54.
Manero (Eduarda), College de l'Immaculee, Manatt (Porto-Rico); 83, 55.
Alegria (Enracia), College Saint-Vincent, Benavente (Espagne); 80, 62.
Ruiz (Josefa), Maison Saint-Nicolas Taldemoro (Espagne) ; 65, 40.
Lanz (Damiana), Hdpital civil, Bilbao (Espagne) ; 49, 29.
Brazina (H6lHne), Indochine ; 36; 16.
Rereeper (Marie), HOpital Saint-Joseph, Paris ; 58, 27.
Michel (Hel6ne), Maison Notre-Dame, Paris ; 64, 39.
Aubertin (Eugenie), Maison de Charite, Clt7y ; 72 49.
Plane (Louise), Maison de Charite, Montluon
63, 44.
Gorgoni (Maria), Maison Centrale, Beyrouth ; 87, 63.
Daou (Anna), Misericorde, Tripoli (Syrie) ; 77, 53.
Jacquemain (Emilie), Misieicorde, Tripoli (Syrie) ; 69, 47.
Kelly (Agens) St. Brigid's, Kitternan, Dublin; 70, 33.
Salazar (Helena), Maison Centrale, Emmitsburg ; 37, 54.
Mcequera (Maria), HOpital, Palmira (Colombie) ; 88, 66.
Gomez (Julia), Hdpital. Palmira (Colombie) ; 55, 29.
Olszewka (Marie), Maison Centrale, Cracovie ; 69, 42.
Urch (Marie) Contagieux, Vienae (Autriohe) ; 71, 54.
Ederer (Louise), Asile de Vieillards, Hamnburg (Autriche) ; 52, 24.
Adam (Marie), Maison de Retraitc, Dlult (Autriche) ; 64, 37.
Hippel (Angdlique), Maison de Reraite. Dullt (Autriche) ; 70, 4'.
Barutzki (Catherine), Maison de Retraite, Dutt (Autriche) ; 80, 52.
Fcntaine (Lydie) Maison Notre-Dame, Chalons-sur-Mare ; 83, 60.
Dallino (Louise), HOtel-Dieu, Valenciennes : 74, 53.
Aunos (Therese), Orphelinat; Alexandrie ,Egypte) :-73. '49.
Pinto (Guilhermina). H6pital franaie, Lisbonne ; 80, 52.
Todi (Anne-Marie), Orphelinat, Noi (Italie) ; 73 54.
Belti (Rose), Maison Saint-Vincent, Rome ; 78 57.
Campanello (Crooefissa), Sanatorium, Son Lorenzo CGo
;-36, 10.
Ridollo (Concetta), Hopital de la Trinite, Naples ; 69, 46.
De Bonis {Sopjhie), Insttut Riccobono, San Giuseppe lato ; 88, 65.
O'Reilly (Chnstinai, Priory, Mill-HilI (Angleterre) : 82, 56.
Westhoven iKatharina) Maison St-Vincent. Trcves CAllemagne); 76, 59.
Schulten (Gertrud), Maison St-Joseph M.-Gladbach-Bardt ; 75, 53.
Meeter (Maria), Godesberg' (Allemagne) ; 57, 34.
Delgado (Eulaia), Hospice, Quito (Equateur) ; 81. 58.
Mardones (Sara), Hapital Saint-Vincent, Santiago tChill) : 74, 51.
Ortiz (Corina), H6pital Saint-Joseph. Sintiaqo (Chili) ; 29, 1i.
Martinez (Maria)- Asile San Josd, San Sebastian (Espagne) ; 83, 60.
Murga (Josefa), Asile, Las Palmas (Iles Canaries) ; 57, 34.
Arana (Urhana), San;to Rerugio, Zaragoza ;Espagne) ; 72, 46.
Districh (Rosalie), Hoiel-Dieu, Chalons-sur-Marne ; 78, 38.
Deshaies (Marie), Maison de Charite, Montoleu ; 71, 47.
Heisser (Therse), Hpital, Dourdan ; 80 41.
Roche (Eugenle), Orphelinat Sainte-Therese. Olinda (Brsil) ; 77, 55.
Iribarren (Manuela' Aliened, S4vila (Espagne) ; 82, 57.

Siso (Maria), Aliene, Santiago (Espa ne

; 67, 42.

Sntiago (Maria), Fourneau San Josi Sevilla ; 67, 49.
Domenech (Maria), H6pital, Mataro (Espaglie) ; 35, 15.
Fernandez (Evarista), Bienfaisance, Ontentente (Espagne) ; 52, 27.
Callejas (Maria), HIpital central, Sevila (Espagne)) ; 88, 59.
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Ilerrcra (Consulo), .Maion Saint-Nicolas. Iuldemoro (Espagiie) ; 75, 41.
Osoro (Sira), Asile provincial, Logrono (Espagne) : 84 64.
Garmendia (Maria), Bienfatsance, Vergara (Espagne) ; 78, 54.
Sanchez del Villar (Maria), Maison St-Nicolae, Valdemoro ; 70, 47.
Leon (Teresa), Inst. N.-D. du Carmel, Puerto de la Luz (Can.); 66, 45
Aonzo (Marie). Hopital, Sampierdarena (Italie) ; 84. 64.
Aicardi (Angele), Mieericorde La Spezia (Italie) ; 68, 44.
Schwarzbook (Maria), Malson Centrale, Salzbourg (Autriche); 71, 48.
Maselaux (Marie), Asile Sainl-Vincent, Lyon ; 75. 54.
Beaudelot (Marie), Maison de Char:e, Verdun ; 78, 29.
Douet (Jeanne), iHpital, Angers ; b5. 61.
Lapierrs
Louise), Mais. de Convaiescence, Epinay-s.-Snart ; 81 57.
Rouger (Marie), Hopital, Aanchang (Chine) ; 79, 53.
Touhtarian,
r
Marie), Ecole Saint-Vincen!, Ismailia (Egypte) ; 49, 27.
Koenig {Maria), H6pital, Saint-Potten (Autriche) ; 50, 25.
Koeberl (Josephine), Maison de Retraite, Dult (Autriche) ; 81, 56.
Smolka (Pauline), Alients Feldhof ; 80, 56.
Walczak (Joedphine), Salatorium, Otwock {Pologne) ; 42, 22.
Pawelska (Rosalie), HI6pital de l'Enfant-J~,us, Varsovie ; 62, 36.
Boruszak (Ladislas), Hdpital, Inowroctaw (Pologne) ; 38,-19.
Santarelli (Catherine), Maison de Retraite, Moistero (Sienne) - 37, 69.
Neroni (Marie), Maison, d'Alifnes, Rome ; 45 21.
Sabbatini (Gertrude), Maison de Retraite, Monistero (Sienne) ; 78, 53.
Nempon (Addle), Creche Bethleem, Anvers (Belgique) ; 93, 54.
Vandorpe (Marie), Maison St-Jean-Baptiste, Gand (Belgique) ; 73, 4(.
Inza (Froilana), Asile Menocal, La tlavane (Cuba) ; 64, 45.
Rambla (Maria), Bienfaisance Palencia (Espagne) ; 62, 43.
Melero (Francisca), Asile-Ecole, Manises (Espagne) ; 66, 46.
Dubois (Mathilde), Maison Pnneipale, Paris ; 59, 39.
Oliviero (Elisa), Maison Saint-Vincent. L'lay ; 90, 65.
Amelia (Isabel), Asile San Joe•,
Jerez (Espagne) ; 59, 41.
Esteban-Blanco (Maria) H6pital. Guernica !Espagne) ; 90 70.
Fernandez (Victoria), Hlpital del Rey, Chamartin. Madrid ; 23, 3.
Ugalde (Isabel), Asile San Isidro, Aranjuez (Espagne) ; 68, 44.
Huiel (Maria), Hopital ;initaire. Carahanchel 'Esragne) ; 40. 16.
Paula (Zulueta), HOpital provincial, Pontevedra (EFpagne) ; 75, 52.
Herrero (Natividad) Hdpital provincial, Badajoz (Espagne) ; 60. 34.
Santelj 1fvano). Marijin dom, Ljubljann
iYougoslavie) ; 67, 40.
Giuliani (Marianne), Maison de Retraite. Varigliano (Italie) ; 87. 65
Casanova (Marie), Maison de 1'Immacul6e, Luserna (Italic) ; 71, 48.
Tomatis (Dominique), H6pital, Carignano ((talie) ; 72. 52.
Carpuat (Ernestine), Hospice, ViUemur-sur-Tarn
79, 54.
Boulier (Marie). Orphelinat, Boisguillaume ; 63, 28.
Bouscatel (Marie), Maison de Charit6. Tarbes ; 75, 56.
Defray (Victorine), Maison de Charit6, Chdteau-'Eveque ; 78, 57.
Carlirn (Rosaba), Maison Centrale. Emmalsburg ; 89, 68.
Maraval (Elisabeth), Orphelinat, Alger ; 78, 57.
Corelli (Anna), Maison de Retraile, Monistero (Italie) : 86, 64.
Baggiani (Eugenia) Maison de Retraite, Monistero (Italie) ; 76, 52.
Loncerotto (Celide), .Maison Centrale, Naples ; 76, 51.
Kearney (Josephine), Priory, Mill-BHi (Angleterre) ; 81, 58.
Urriza (Juana), Creche. Ayamonte (Espagne) ; 63, 24.
Ortega (Dolores), Maison Centrale, Guatemala ; 80, 50.
Betancourt (Ana), Colonie de Mendiants, Sibate (Colombie)
39, 15.
Lejeune (Marguerite) Maison Saint-Michel, EL-Biar (Alg&rie) ; 39, 21.
Bouc (Catherine), Orphelinat, Saint-Georges-de-risle ; 80, 58.
De Vassal, (Marie), H6pitaT, Tarbes ; 87, 65.
Apicella (Rosa), Hopital, Monaco ; 39, 17.
D Agostno (Marie), Maison de Retralte, Martgliano (Italie) ; 81, 58.
Siano (Lucie), Maison de Retraile, Marigtlano (Italie) ; 82 61.
Ritter (Coelmina), Hospice Saint-Vincent, Jlrusalem ; 82, 56.
Thilibre (Jeanne), H6pital de la Croix-Rouge, Cordoba (Espag.); 54, 30.
Koenigs (Elisabeth), HOpital, Dusseldorf-Derendorf (Allemagne); 72, 48.
Boecker (Sibilla), Maison Saint-Vincent, Trtves (Allemagne) ; 87, 65.
Lemos (Maria), Diepensaire Saint-Vincent Rio de Janeiro ; 40, 16.
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DERNIRES NOUVELLES
24 mnai 1948.
*r Bogota. - Lors de la semaine rouge, la maison lazariste
d'etudes a Wt6 attaquee, le t1avril 1948, A la mitrailleuse et a
subi plusieurs tentatives d'incendies, etc. Ce jour-lh, dimanche.
fete de la Translation des reliques de saint -Vincent, de 17 heures
jusqu'au mardi matin 5 heures, les soixante-quatre personnes
de la maison ont et6 emprisonnees. Au retour, on a constatd
quelques portes fracass6es... de menus vois seulement, et la communaut6, reconnaissante envers Dieu et saint Vincent, a repris
sa vie et son travail.
* Mexico. - Le 9 mars 1948. M. Julian Morales a 6tW nonaid
Visiteur de la province, succ4dant h M. Ataun, dec6d le 28 janvier precedent.
* Cuttack. - Mgr Florencio Sanz., dimissionnaire, devient,
le 4 mars 1948, 6veque titulaire de Crisopolis de Macedoiine
* Sherbrooke (Canada). - En cette zone de langue francaise, cinq Filles de !a Charitd, parties de Paris le 27 mars 1948,
ouvrent'leur premiere maison canalienne.
SAlexandrie d'Egypte. - Le 25 janvier 1948, en I'eglise
copte-catholique, S.B. Marc II, patriarche, assist6 de NN. SS. Alessandro et Pierre Dib, sacre Mgr Stephy Sidarous, Lazariste, ev\que titulaire de Sais.
+ Fort-Dauphin.- Les 23-24-25 jui;let 1948, cledbration
du TroisiBme Centenaire de I'arrivee des- Lazaristes B Madagascar,
* Beyrouth. - Le 14 juin 1947, Mgr Marina, Lazariste, et
premier Nonce apostolique au Liban, prtsente .ses lettres de
erdance au President de ia Rdpublique Libanaise.
* Damas. - Le- college, au 1" janvier 1948, groupe cent
soixante-dix-sept 1eeves, jadis quelque trois cents.- Ce jour-li,
M. Artis, Sup6rieur, regoit la croix de la Legion d'honneur pour
ses quarante ans de loyaux services en cette maison.
A,Brdsil. - Le 2 mars 1948 arrive a Recife M. Joseph Lansu, Visiteur de Hollande, envoy6 comme Commissaire du Superieur gdenral en la province du Brdsil.
La mission catholique
* To-neins (Lot-et-Garonne). nderlandaise ouvre, en avril 1948, au domaine d'Artigues, un
centre pour jeunes agriculteurs hollandais et leur adaptation a
leur vie en France. M. Leo Ebisch, Lazarisle. en est I'aumOnier.
IA- Genes. - Le 31 janvier 1948, la maison clOture solennellemen le triduum comm6morant le tri-centenaire de I'arrivee
et du travail des missionnaires envoyds par saint Vincent
* Andr6 M&.NABitA. La r6volution inaperque : Saint Vincent
de Paul. Le savant. Paris, 1948,,312 pages..- Des textes choisis
de saint Vincent, p. 155-308, illustrent le theme de I'avant-propos, p. 9-153, vraiment remarquable. Vincent s'est soumis au
concret, a tout le reel : ii a manifest6 cet esprit scientifique qu1i6
se soumet aux faits et les scrute minutieusement,
* ARNAULD DE CORBIE. Monsieur Viicent.,Rdcit historique.
Paris. 1948, 190 p. - Evocation populaire de la vie et de I'oeuvre de saint Vincent qu'illustrent seize photos tirdes du film
Monsieur Vincent. (Voir plus haut, p. 42-47.)
* LBopold LEVAUX. Le PEre Lebbe, ap6tre de la Chine moderne (1877-1940)'! Bruxelles-Paris, 1948, in-8', 468 pages. Vie chargee et ardente d'un missionnaire qui, de 1895 h 1933,
travailla et se depensa.comme filssde saint Vincent.
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PARIS
LE CONGRES MAIUUAL DU CENTENAIRE
(2-5 septembre 1948)
Les lecteurs des Annales de la Congre;gatian dc' la Mission
lisent aussi ['Echo de la Maison-Mere et les Rayons. Its trouveront, done clans ces deux revues le resit d?taiI16 des ceremanies, s'-anecs d'etudes et jeux sccniques donl furenf remplies Ie-.
journees du Coneri^s marial du Centenaire. L'Album-Souvenir
du Congres lour fournira me-me lc texte ctirnplet des rapports.
des allocutions et des echanges de vues. Mais les Annales se
doivent de souligrier, f%tl-ce. brievement, ces assises solennelles
qui feront date Bans I'histoire d'unc association chore aux enfants de saint Vincent.
C'est normalement un an plus tot cue le centenaire aurait
du se celehrer, puisque la bulls d'approbation de ('Association
des Enfants de Marie, ou!le dont 1'origmal figurait comme une
do ses plus prc.rie_uses ricltesses ii 1'Eposition mariale du
Congres, date du 20 join 9847. (Voir le text(, Bans Acta Apostolica... in gratiam Cangreyati onis Missionis, Paris. 1$76, p. 195196.) Mais I'annee 1947 avail Of" dOja marquee par les fates de
Ia canonisation de sainle Catherine Laboure. II valait mieux no
pas bloquer avec ces fr+te.s un rassenibiernent tuundial des Enfants de Marie et so donner ainsi lout le temps necessaire pour
le Bien preparer. Co que flit cette preparation, les Rayons le
laissCrent entrevoir tout au long do l'annCe qui preceda le
Congres. Preparation malCriclle pour le logenient et le ravitail'ement des congressistes, pour ['elaboration du programme
et. la repartition des diverses activitCs. Preparation intellectuellc,
des rapports, des discours et des carrefours. Preparation spirituelle, surloul. qui devait Greer 1'etat d'ame requis des Congressistes et attiror sur les travaux du Congrc~s des grlr.es ahondantes. Le meilleur do cette derniere preparation denieure to
secret de ceux et celles qui In realisCrent ou en benefieicrent, et
los resultats profonds at durables du Coigres no. so pourront
constater qu'avec Ic temps. Mais d6ja, pour l'observalcur du
dehors ces journces furent une magnifique rr3ussite.
C'etail d'abord un spectacle qui forrait ['attention et provoquait la sympathie quo ces deplacements de onze a douze
mille jeunes lilies dont la tenue et ['allure savaient allier in
race at la modestie. Le premier jour du Congres, aux ahords
do is liutual/ te, tine brave femme excCd6c sans doute par [ant
de grtves et de manifestations po'itiques dont noes aeons Ctecombles durant ces derniers rnois, s'Ccriait avee humour :
,< Qu'est-ce qu'elles viennent encore reclamer, cellos-la. ? » Mais
si quelque congressisle ne s'est pas aimablemenl. chargee de is
renseigner, cette bonne Parisienne aura sans doute etC vile rassurCe en voyant In joie at le cairne dont faisaient preuve ces
milliers de jeunes lilies Ce n'etait pas sans merite de leur
part. Le soleil bouda le CongrOs. Et ]'on comprend le dCsenchantement nuance de freriC de te'le jeune Romaine Cvoquant par
contrasts le beau ciel de la Ville E1ernelle. Puis, it fal!aii plus
dune foil attendre deviant des porter closes, aver la crainte
de no pouvoir ontror quancl elles s'ouvriraient. Deviant une telle

-3_,saffluence, en c12cl, la ;;raude sale de In Matualita of I'immeuse
auditorium do In Salle Gaumonl lui-meme se rev(,l^rent trop
petits. Pour la 'lecture des rapports. les haut-parleurs pouvaient supplisor partiellnnieul of les faire entendre Bans Ics
salles adjacentes. Mais, is In salt' Gaumont, pour les magnifiques s6ances du sarnedi et (lit dimancho... on se servant., on
s'entassant dins les passages, on arriva hien it faire enirer pr'sque tout le monde. Mais plus dune Enfant de Marie dui rester
devant la Salle du feslinn sans enirer, Bien queue n'cut pas
imite' 1'imprudence des viergos folles. Et c't:taif une raison de
plus de regretter qu'on r`alt pu tumor le spectacle. 'l'out !'cut
mr,riti : Ies admirabies •jeux de lumiere, In perfection du jeu
des actrices... et des acteurs, car les petits orphelins d'Elancourt
furent do merveilloux diablolins, dune rftce et dune souplesse
lines dune meilleure vocation. Et quo dire de certaines rfnssites inaltondues, commie' ces vaau s du chaos priniitif dossinlies
par une immense piece de mousseline qui onrlulait• Sur les bras
de jeunes filler each yes Sons sex plis ? on encore In cos inginicuses gaUres qui s'avangaieut sur In scene et mettaicnt aux
prises Tures et Crois& ? L'interet etait plus facile it soutenir,
pour is uneven no des sped atcurS Bans to jeu du sarnedi matin,
qui await pour theme Sur hi motile. d sa luiniIrc. Tres reussie,
telly suib' de tableaux qui sous montrait In march' on avant.
rtu flanehe;tu de In d(,votion it Marie-Immacuiee depuis 1830 jusqu'l nos jours. Et quelle i(Wo eneouraa^eante ell' donnait du
^Ioveloppemenl, de 1'As=ocialion Iles Enfants de Marie it Travers
it' monde. du hien qu'elicy a ri ali;r ! Les yeux no furemit pas
It's souls h In 1'eir Bans ces deux s};lines. II y en out aussi pour
los oreill's, disons mieux : pour le gout nnmsical. L'orgue adapta
rncrveillt'usemenl son jeu aux scenes qui se dcroulaient sous lies
vcux. 11 Taut voter particuliercotcnt, Ws sonoriIis rauques, sauvuges, dC tonalitl hien nuuderne, qui souHgnaient la Ovule des
tinges dhchus of les vains assauts tie Lucifer coo [me In devotion
it I`immaculce. Et Ia chorale de Lens (Eco'e technique) fit preuvc^
dime rernarquable maitrise dins Is chant des morceaux qui Iui
etaient conlios, eux aussi (,troilernent IN an spectacle tout sp6c•ialenunt clans l'ex6cution du Psaunte 151) de Cesar f'ranck, cc
chef-d'oeuvre qu'on no se lasso pas d'enlendre.
Mais plus quo ]es Sens el In gout artistique. I'espriI et le
cceur. qui avaient deja icur' large part Bans les sc(,narios (c'est
pour cola surtout qu'ils Raiont voulus), IrouvCrent une nourriture solide et parfaIlenient propane Bans les rapports qui
furent Its it In Salle Jr In Mutualit(,. Tous meritaient I'interet,
1a religieuse alien 111(11 am Iaqutile its furont ecoutes. Ceux (]Ili
n'curent pas In bonne forlu no de les entendre pourront s'en cnnvaincre en Ies lisant, Mail Ic rapport de M. In Chanoinc GmnAuD,
dirc'cteur des muvr•os it M:irsoillc, m(,rite particuliCrement dYtre
signals. it cause de In question qu'il traitaiI et de Ia maniere
dent, it l'exposa. Sujet hien delica•t, puisqu'il s'agissait des rapports des Enfants de Mario et de I'Action catho'ique. Le rapporteur avail I'avantage de n'etre suspect it aucune des deux parties,
puisqu'il est it In foil aumn inier des mouvemenfs (]'Action catholique et directeur dioc(,Salo ins Congregations mariales. Et I'affectueux deivouement don! ces deux groupements ben(,ticient de
sa part prouve dja qu'ils peuvent se eomprendre et s'aimer.
M. In Chanoine (AuluD minus It direclement prouvd en des pages
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Mute- pin0rees de sw nalurel, riches de doctrine, d'tite line it
pI',nr'Irante psvchologie, et qu'anirnait tine ardour eoiiilunica•
ce. Aux uns it aux autres, it sul dire en Joule franchise quell
dangt,rs les guot.tent, quel peril serait pour rots le diveloppenrent
,•xressif et unilateral de lout's tendances distinetives. tandis gu'ils
lie peuvenl que ga •ner an contact et it II itise ell cunuutut de
leurr efforts.
Mais It, Iravai! de, siances dYludes avnit besoin d'ftre
complete. ditaiIIe, applique par des riunions oil les congressistes
interciendraient rte t'at ' -oil active par lours riaclions, les questions
qu'elles po.seraienl, ies critiques On It's reserves gtie!les formuIrraient. Ce t'ut Ie rt)le d"s earro/oars. Ice, ht^I:is ! It, livre lie pout
npl leer a l'audilion. liar on no pouvail surts•r a Bonier Ie
ntnplr renriu sterrograJill iquP cotnplet rte bole- cos reunions .
el In <lenn lie lieu[ pre tendr•e d'ailleurs it roridie In vie aux
ri'(lexions qu'elle saisil an vol. \tais 1'essontiel de ce qui s'esl
flit darts les carrefours se trmive Bans I'Atburn du Gongres.
et ce sera lout morel de to lire. 11iiis is congressistes qui prii'ent
part it ce' reunions pnurrnnl cntntpIC•ler en faceur de lours
conipa;nes ces coniptes tenches trop succincts.
Co ful tint grand howreur t'I un pi 'ieux recnnfnri poor lei
EnfaIlls de Marie de voir lours riunions pri sidles par des ntelnbres eiiinerits de l'&piscopal francais. Leto' pri'•sence disail dc,jir
I'esl.iiiii en laquelle i s I.iennent celte association. 1!s I'affiini rertl
tie fncon ties explicite :tu coitus to lours inleucenlions units :eseances d'rttude, faisanl echo a la parole si t'•lo_ieise it si encoura;eanle du t';tpe, Pie Xil prod!:uuant clue les as-ui•ialions d'Etitams de Marie stint -oicerainen!enl i1ilo' pour tie pas die,.
nicessaires. 1'ela flit flit aver tine synipalhie ntargtu•e units true
dtocution de Mr MATFIIEU, Evique rte Ilax, dint la bienveillan•-v
a f:i arise tin bee essor des nssneial ions utariali' dens son diocese. EL sue les tevres du C irilinnl-r\rcheveque de Paris, Iv jour
de la clt)Iure du Congios, co t"iiioi:;na ;e de satisfaction dnnni•.
mix Enfants de Marie revitail line exceplionnellc ;tulnrilC•.
La priere avail ite !'lime Ile toules Iv, r.'-unions. In pewee
de Marie les penetrail touter, mfvne (fit- l'andrail-il pas dirt•
sortout "j les jeux swillignes de la Salle I auuUnrt. Mail it etail
normal que certaines heures fi:ssent plus cxcIlls ivelien t eonsacrees it celte invocation de la Sainte Vitree el flu'el!es elablissent tin contact plus direct encore entre Dieu it I'i:nte It ce
jeunes chreliennes. Ce fut, le role rte In reunion d'ouverlnie d;urs
I't^glise Saint-Sulpice, de In tnesse de cl,ltuie it Notre-U;lute el
tie In procession daps le jardin des Pill's de It Cbarili. Dins ces
deux derrieres surtout on sentit, quo I'assneiation des Enl'auls
de Marie, daps la diversiti des costumes it des langues, n'avait
en viriti qu'une Arne. Celle unite Irouva sa par•faite, expression
eomrue son aliment. de cboix dons Ia communion „enerale de la
grand'niesse ponlifit-ale r(lebrie it Notre-Dame par !e Cardinal
I IiAiiv le dinianche Stier, it. 17 heures. Les con re^sisles. an
retoi ^ r de la Sainte Table oil elles s'ilaienl. agenuuiltees dans
one si pittoresque higairure de. couleurs. pouvaient bier faire
leurs les mots de saint Paul : « Nous lie somures qu'un corps,
rnalgrc noire grand nornbre, parce quo noes recevons toes itol.re
part. d'un pain unique. » Mais ce sentiment. d'unitc n'etait pas
innins sensible lots du splendide homniage rendu it Marie Imrnaculee par In procession du saniedi soir. C'esl vraimenl line des

grAces du Congres que le temps alt permis cette procession
trionrphante. Douze mille Enfants de l\larie deroulant, daps le
vaste jardin de la rue du Bac, ]cur interminable cortege clout
la marche flail souleve'e par la recitation des Are, le chant. do,
cantiques et le comrnentaire des mysteres du Rosaire. On senlait
hien que les ccpurs hatt•lient a I'unisson Bans tin fervent aninw,
de Marie 1mn-raeulee. Et ce!a fut mis plus encore en evidence
par le chant de ''invocation si chore : « 0 Marie concue sans
peehe ! u que successivement firent entendre chacune dam,: sa
longue, les dOie,uOes des differents pays reprc'sentCs au GongrO .
Ce sentiment, d'unite et de force ne sera pas pour es
Enf;ints de Marie I'un des fruits lei moins pr6cieux de -,es
belles jouI'll ees. Et cot es-la suit out on be6firieront qui, vivant
clans im rni ieu peu symnathique it lour petit troupe, quelqucfnimat compris de ceux qui devaient rare leer meil!our soution,
risqueraient rte ^e laisser decourager on tout an moins de voir
s'arrOter lour clan. Si la tentation se presentait a nouveau, he
souvenir do Con;•ri•s du Ce.nlennirc sera lour meillour rCconforl.
Elles peuvent titre fieres d'un passe dont elles out vu Cvoquer Is
gtoriouses etapes. I.our association est actuellement p.us Boris-sanle que jamais. El malgrC le sceplicisme de ceux qui, la
Comm aissant mat, esliment qu'elle n'a plus son rule a jouer Bans
I'apostolat modorne, son avenir s'annonce des plus fCconds, non
seu;ernenI pour leur sanet.iliralion personnel to, mais aussi pour
la conquOOte des times.

ETATS-UNIS : NOUVELLE-ORLEANS
(11-15 septenabre 1948)
FACE A LA GLsEnusI rE DES C:YPL'uLIQUES A\n n]CAINs
LE i1Encr FfANS•AIS

Du 11 an 15 septenrbre 1948 I'Uni-on nationale des Femmes
catho;iques a tenu, h la Nouvelle-Orleans (Louisiane), sa vingtquatrieme assemblcc gOnCrale. De nornbreux rapports y out eto
Ills, dont certaint disaient quelle a etC I'activitC de t'i nion depuis
la derniiOre assemhlee ; d'autres, plus noinbroux, Ctudiaienl ups
problernes que pose aux ratholiques 'a situation ar•luelic it les
solutions qu'ils sembte.nt appeler. On no peut qu'admirer les Clans
de. la •chariIC chretiemie tc le que la con'rprennent les catlroliques
des Etats-Unis, la 1•oree d expansion do eetto vertu rlu'un rtes rapports, in par Mgr Edward E. SwANSTItoo, appelle d'un nom pittoresque el. tout d'actualilC In force contre-atoanique.
Dans la longue lisle de ces communications, it y en a and
que tit une Fille de la CharitC venue to France, Scnur REGEREAU.
directrice des services sociaux a In CommunautC. Ce rapport avait.
pour but. d'exposer, 1'wuvre accomplieBans notre pays par to
War Relief Seri ice Nalio+aal 11,el fare Conference, c'est-a-dire
I'Association nationale de bienfaisar'--c catholique dins le cadr'
du Service de secours de guerre, et de dire aux catlroliques arn^ricains notre gratitude pour l'ceuvre faite jusqu'a co jour, ea
ajoutant que grandes sont encore les miscres t soulager daps
notre pays terribtenicnt CprouvC par )a guerre.

Du rapport de Soeur REGEREAU nous extraierons quelques
pages el nous resumerons les autres, EIles soot de nature l faire
nattre darts nos cceurs tin double sentiment, de fiertd pour I'Eglise
ratholique dont les enfants se mnnlreni si g(Inereux, de reconnaissance pour nos frires d'Arnfrique dont la charity fraternelle
s'est ex printt',e enver's Horns de 1'at;on Si ntagnifique eL si di lirate.
Et sans doule, nous eprouverons le bosoin tie prier pour ces bienfaiteurs d0sintr'resses puisque cello prii-re est la seule atanii-re de
lour prouver noire reconnaissance, cello d'ail!eurs qui n I - , plus
roe prix it curs yeux.
Vers la fn de lfr i i, la Supe'rieur'e ,o',nfrate des Pile: de
.. r;harild recut Un cablogratnrne de Mgr O'BOYLE. actucllentent
;trcltevi•que do \Vashin trot, mail aloes direrteur ext;eutif lilt War
lirlie( .5rrrirr. tiuR Excellence ibetnandait, it la 'I'ri's Honortv• 1ti.,•,,
1)ECQ de uteitra ses reii tense;'.t h, rlisiru.iIiuII de eel nr :utistne
pour assurer In uteilletu•e distribution dl's envois faits par les
ratholiques americains. Cornme in Tres Honoree Mere avail enduri en Allentagne un due emprisonnement, elle vii Bans cc geste
la preuve t'.videde que Dieu envoyait l'aide arner•icaiue pour aides
a. In liberation de noire O w l. pass. Aussi oli'rit-elle aver enthou<iasme les services de rhnrlnr Fill(' to la Charitc. Cat' elle savait.
hies que l;t tlamute do i•Itnrilr^ t_urt1lail bans Ir. 'tour dc. Atgr O'l3ovr.E, et elle a con^iderc+ cnuttue un privili"ge pour "e" swill's (10
porter relic flamme roans tons les coins de Ia France. Gr.lce it
vous, fenuues catholiques d'Am?rique. Algr IYBoYLE a pit executer le projel qui apporta du secours It Lou, Ies pays d'Europe.
Vous avez donne votre temps, votre argent, voice euergie, vows
avez envoyu de in nourriluret des vetetuents, ties medicaments et
des mil'iers d'aut.res articles ,t vos frtNres et swurs d'art-dell des
suers qui eta lent dans In bosoin.
fimur IIEGEREAU sonligne ensuite I' etuei'veillemenl, over lequel on it arrives en France des milliers de eaisscs de tail, do
cacao, de viande de conserve, toutes. choses dont nous ('lions
prives en granitic partie depuis cinq ans. II s'agissail de reparti.'
tout vela do falon equitable et selon le de,-U6 d'urgence des beDams chaque diocese les Files de la Chariic furent chargees
rte dresser le tableau des tu±cessites les pins pressantes darts tour
los drunaines. Pt. de presider it la dist.rihution des secours. Soup
les youx do's auditeurs de Sour REGEREAU. tine grande carte d,,
France monlrail, aver. pr6cision l'ceuvre rca!isFe. Differentes couleurs earacterisaienl. les departeinents suivant. la nature tie leur.
besoins. C'esl ainsi quo la Normandie, In Bretagne, I'Alsac'•
elaient colorees en rouge, commc regions (jui ont !e plus =oufferi
du fait. ties operations de guerre. Les deparlements it 'ouleur
jaune rlaient reux flit In sous-alimentation avait le phis si-vi. Des
t'hitires disaient. le nomhre de caisses envoyoes a chaque dinr,?se.
it notarrllnent he ser•nir.s at'corde aux institutions charitables,
on pactic'uliers aux orphetinats, phis aux t'glises. mix sGmiuaire:
t•t aux cotlvents. Sour REGEREAU pouvait dormer l'assurance qui,
it,, tout it ;waif ere fail I'emploi le plus judicieux et le plus equifable. Plus de deux ntille villes et villages ont recu in visite dewiles blanches des Filles de la Charite. I:l quel accueil ('mu.
jnyeux, rii'nnnaissanl, elles not recu I 'I'entoins les larnles des
,leunes rtN'res it qui on donnttit une layette. Ia Vigourettse poignel'
tie main be I'ouvrier qui, lout, slup('fait, se \oyait ot-froyet• tin.,
mire de tuagnifiques souliers americains.

\htis cetle muvre de bienfaisance g;ide encore it raison

titre, tt Je voudrais, continue Scour REGEIEAU. ]n-)uvuir VoUs dilt•
quo in crise en France est lernlinee, quo noun n'avons plus besoin
de secours. Dlais ii y a encore clans noire pays [ant d 'usines non
reconstruites quo In France no pout se procurer on guantit6 sufiisanto In nourriture et le Glernent qui snnl conlingentes si
strictenwnt depuis 1040. Beaucnup de gees hahitent. encore de,
maisons en ruiner. L,'E liso de France a resu de coups terribl'.s
durant Ins derniers jours do In guerre, qui furent les plus destrucleurs. Deux cents etablissemenls do charile diriges par elle on(
W totalement detruits, et cinq cents IP Intent partiel lenient.
Trois cents (cotes calholiques, clevees au prix de (ant do sacrifices onI et( rasees. el cin.1 cents gravetnent endornnlan(es. L:;
maison de Dicu senlhle avoir (te one cihie particulii-renrent vist}e,
puisque huit cents e_lises de France ont (t( d(lruiles. of rleux
Inille stl-riouseinent alteintes par les attaques aericnnes on ler•
rest res. „
Apriy avoir dit. aux fenltnes calholiques des Elals-Uuis quo
In cardinal St II.\nn, arrhevtque de Paris leer envuyait par son
entremise I'expressitnl do la gratitude do la France e.l tour prometlait on retour ses prFres. Situr RICEr4EAI conrluail on ces
Icrmes : tt Ce n'esl pas seu(emenl I'aide tnaI riellc que vnus nous
avez envoy(P qui r10u remplil do joie : cc n'esl pas seulenlent.
l'nnior des e.spril.:, qui vient ,d, re quo vows pellsez it nnus. Le
plus important, c'est Inspect surnalurel de vo5 dons v0!unlaires
fails par amour pour llieu a des heroines Iles 1'enimos et des
petits enfants quo vows it'a\ez jarnais vus et no verrc/. jamais.
DistrihneP.s par los mains des pr6lres, do religienx et Ile
cathnliques, IPs (Ions de la Nulional C'alhl tic l4'rlfurr Conferencenot atleint ret ordre surnalurol. C'est le Christ lid-nit'1ue (1ui,
par vus mains a tott dorm', lies! .!(sus-Christ glri a foul rel;u,
el. W PA J0sus-Christ qui vows dira an ,jour do jugeulent. : Veiwz.
11'5 (It`rlls de 111011 l' i i , Purse In Iteint' des llli're5 \nus pr c tc !gvr
tuuujours !

IN ll )NOItl?\I lit \'. I). .1111I 1.1"„VECQUE, C.M. .1I1BIl.:\T1
Lo 16 soptelnhre 191 8. ;1 BI ll k, Mans l'inlinlile, I'ou t^la
les cinquante ans de vocal inn de M. l.EvECQt.'E, Sup6rieur du
College Saint-Benoit el Visiteur do In Province do Turquie.
Conine souvenir tie ces f lies jubilaires, ins6rons simph'ment los quolques strophe.- latin€.s qui, dues h (a plunge facile
de M. I)nouI.Ez, traduisen1 I'affectirnt recolnaissante des Confrires eI K.rur< do In Province :
lslr Coll fr'.csttp, 1)onlini nlilristrns
1)uru1 jllrut mrrgrlo a lv'hrart. I''rslo,

line dig larlus reripil helriglnc
Landis honttres.
Qui pills. pradrn.s. s'didlls Sarrrdo.,
I'ergrawcm dll.TIt silly lab,, rlrrsrlm
Quinq ur 1(0 inlrgram 11--irs• per (11(1105
Jllgifer t ll naos
I'nju.s ob praes'lans mrrilllln frtvllirnltr
.1/issi(onis 11111(, l't'lllnlll Sorlll/es

\•.'e carilalis pip-ills sororl's
Mullen- cfriant

Me dilr.rit Unmini dcrorem
In do•mo sacra reremoniasgue
El loci stabit r•eoocata pulchre
Cluria sernper
\'ostvr /tine Itli Chorus obsequen1c :
Concini ( latidem celrbresque palnras
('1 piis yeslis plavirli fruanlur
Tcpitpor" 1011110
sit salas Illi, dccus atgiie rir•tus,
!lui r•innt nolcis aditumque rrroustral
It sinful frvilres tot iii' i ruroncl

. N0:'I'1JS IiULiI'-^z
l,uus Ueo i'atri, (;enitacquc • t'r(li.
L'1 tibi c•ompar ulri?t sgiie Nrxru.x
l'a! ila ,c al%ir r: 1JEi S. urtitali

Pee!ora iiustra,

\`11+'N.

Si ' lilettlbte INS

A TRAVERS LE MONDE
1^ thr:r.ou t;^ ^Nurr\E1.t.t:- i,.\ F.1Mtrr.ts•_ nt. 5.\INT \'INCLV•r
_1\1ERIt WE CEN'I'R_ I.E. - I.e mardi 30 novernhre

194S, is

iuatetuala, I. (11i11aunra Kt:nttt•:Mt,^^s a 0.6 installe Visiteur de
a Province, succedaat it M. L.\cttart.:+,, qui occupail. cc poste
depuis Iv 27 novenrhri' 192$. M. L Giiwi.A rlotnetu•u Directctn' des
b'illes (IC IL Gharile rl'r\tueriitue Centraie.

cI1I(::Ui(. -- Sur les inslauce: de \I^r h't:r•.u.vN..\rcheve(IUo.
I„ 5 scpl.einhre. 1897, M. Thomas J. SMITH. Visiteur ties ELat::••
1'nis. auvriI a Chica cc un Colt" e Saint-i'incent poor aai'cons.
I)ix arts plus lard cn 1907, incurpore, It, ('olli•ge 811int- lincent
devint Unircrsiti; I)eptul, la premiere I nivcrsile cat.holigtte de
tllinuis. En juillet. 1:111, les i11es furent. enlin admise'^ it sttivrc
Ies cours des diverse, hranche:- cic I'ensei,;nerurtuL qui, en 1945,
croupent el rassemblent ainsi prr&s de 12.000 cludiants : drnil.
umsique, jardins d'eufatnts, arts, cvurmerce, s •iences etc., c''
constituent la Irtnii're Lniversile catholique des Etais-Unis.
All Cours cic' ee'- cinrluanle :01116es. sepl Presidents oat diri;:'•
1. prucur6 sur diR'crc'nt.s points I'exiensinn c.t I'accroissement di
n flnrisstutte inshilntion I>epaul ;CnnstI'uetiuns, etudes et actiiLes diverse-;. On suil cln'aux iaats-IJnis, Universite nest. parutiquernenl cnsrigu,, nrettt sn/ ,r^rieu•r eL groupo aussi co qui.
nilleurs. est colli' e• c ro:.• I"chnique, instruction secondaire. Les
sop,. presidents de CO ruWortiurn d'enscignement : ensembl(,, universil.e de ntalii'res, furent .successivement :

Peter V. B'vr.-\c janvier 1$99-janvicr 1909".
John J. 11.Atrrrv l.jan%ier 1909-juin 1910).
l'rancis-Xavier :AIr C.vnt: 'juillet ]!)W-avril 1930,.
Thorna= F. i.t:vx\ a ril I920-septemi!re 1930;.
FrauciN (:unconny ;;septeuthre 1930-aut1t 1935).

Michael O'CUN-NElJ, (septembre 1935-septembre 1944,1.
Comerford 0. J. O'AIALLEY ( depuis octobre 1944).
La samedi 25 septembre 1948, aux debuts de l'annee scolaire, une journec de fete souligna cc cinquantenaire ct ouvril
l'annee jubilaire qui doit se cloturer pour In fete de saint Vincent de Paul, le 19 juillot 1949
Dans 1'e lise Saint.-Vinee.nl-de-Paul et en liroisence du CardinaI STltrrdl, Archeveque do Chicago, cliancelicr de l'Universite
Depaul, une grand'jnesse pontific_ale fut celebree par Mgr William (1'BRIEN, auxilinire de Chicago et, ancien eleve de Ia inaison,
elasse de 1899. La vie ci le boil travail unntinuent et se developpent. Au cours lie co premier Cinquantenaire, 1'Universiti'Depaul a instruit et ecluque, pour la seule region de Chicago,
quelque cent mule gradues ou anciens t"l ves. Noblesse oblige...
ISTANBUL. - A la date du 15 novembre 1948, pour l'annee
srolairC en COUPS, le College Saint-Benoit eduque 626 r!eve:^
qu'enseignent 45 prof esseurs : 19 pour les math res de culture
nationale torque et 26 (parmi lesquels dix Lazaristes) pour les
autres branches dont. le frangais est langue vehiculaire. Sin.1-Ions, Comore coulour locale de in maison ef du pa ys, pie lesdits
626 eleves se repartissent en i$ nationalites et appartiennenl
a 6 religions : 2 protestants. 107 orthodo•xes. 24$ inusulrnans.
204 israrlites , 20 grecs et. 45 catholiques.
METZ. - Le dimanche 19 septembre 194$, Mgr IIEINTZ,
Evrvlne de AMetz, consacrait Sainte-Croix. I'eglise du BallSaint-Marl in. Apres In lon,gtu' i^cri^monie ilc Consecration qui dehut,t
sur les 8 heures, Mgr Louis. Vicaire general do Metz conunenc.n
peu avant midi ]a premiere -rand'mosse, assiste par deux anciens
vicaires de la paroisse Saint-Simon et Saint-Jude, MM. MI yEn
et Jon Lazaristes actuellement a Cuvrv.
Lill repas de circonstance, au preshvtere Saint-Siuton. a A1etz,
aroupa autour de Algr I'Ev€que quelques-uns des artisans el. antis
de cell' nouvelle eglise. elevee pour la commune du Ban-SaintMartin, petite commune de In banlh ue Inessine, et dont la consIrurtinn va coulter pu's de 20 millions de francs.
011tmenc6e en 1939 par Al. Ar1stide CITATELET. in hittisse.
airirtee quelque six mois aprirs la guerre, fut reprise des 1945,
(Euvre Ile M. H OUaIJER a'chilecte,cette e'glise voritee on forme
In V, me..urant 4$ nil tres de long, 20 de large, 16 de (mut, fill
anent ivetuit'nl, surveillee daps ses details tl' execution (fresque de
AT. I'rTEnSTELLEH. depuis Directeur do l'Ecole de Peinture a
Paris ^ + I darts tout son mobilier par M. O ZANNE qui In grit ell
(din 'ge aux Iondemaills de la Liberation et fit monter ,jusqu"'I
2 7 metres In clocher carre de 1'entree.

Belle journee qui recompense deja de multiples lravaux el
soucis. it. redit les Pruerites rte tanf de bons ouvriers d' nne le11e
entrepri=e.
B1'CAIIES7'. - Par dccret tin 15 novetr^bre 1948, la mcdaille
de In Reconnaissance frangaise est. decernee an R.P. SCHOnuvt.
Georges,
religieua' la zariste . /topital Saint-Vince tl-de-Pau!
ehattssee Jinntt , it I/acaresl (^tu-elecille do rut'rntci!). 'Journal o[ficiel des 22-23 novembre 194$.1
INI)OCHINE. - Par dccret du 4 noveurbre 1948, paru au
Journtd o/'/7rie'l du 7 noventhre 194$, page 10796. noire confrere

11. SAINT-LI:Y;Ln. capitaine awni 11iel', vient d'elre Pruntu officio
de In Legion d'honneur.
En 1928, le Journal offiriel du 30 rlecembre cot. 13590, donnait celte citation : SA1N•r-LE'.GEn, Alarcel-Paul-Auguste, souslieutenant au centre ntobilisatct r n° 183. Dour" mts de service.
quairr cainpagnes. Tiler;; e.recjlt onnels : officier courageua r,
brillaniment entr•aine sa section au cones el't,n violent combat.
le 11 ,lain 1918. A tl ett: bless,; (•t cite. Norma.,'- chevalier de hi
Legion d'honneur.
Le 3 euvr•rubr,• 19.47. M. S 1NT-L1:Grn avail, dcja 616 l'oh.jrl ilc• In citation suivante it I'ordre de In Brigade :
A , sot, debargrten,cnt ,•n ('ochinchine lc 2 fevrier 19iti.
I an1nrinier SAINT-U. GEII (l /,a) -01Vn Sails ar•r,'t le secterll' de Carttl,o (Cochinc/linr•), r•isitunl les poster les plies recules duns des
rnoblrc son (it/c.
rs:gions infestecs de rebelles, f(lisan t pr,-t„•(rl'un (1llant et d'une' rerrrargtulblc conscience do son devoir.

rtes t.exles, de 1928. d(. 1947. (le 1948. clans lent brir?vetc cl,
lrut• reserve ntilitaire:. (n disent Bien long et suffisamment, it
qui sail, le- cou[preudre r•I apprccicr. llcstons silt celte resew('
;;dmirativc. Ionic vinceuliennr' (I'(-prit.
.\INT-.IrU:QI'LS-I E-I;r)11Pr)S'I'EI.I.E. - I.e 9 uclohrr 191$.
,st I ransfere it I'.\rch, ^, rh,r ,.I( faint-.Tacques-de-I:ornpaslellc
noire venere confrere, 11gr Carmelo E±.I.r.ESTER qui, depuis Io
10 juin 1943, <,' truuvail, Evr'que de Vitoria. Sacrr+ le 15 mars
1938. Mgr BALLESTrrt avail donne a Leon. de 1938 It 1943, lei;
pr,'nrices to son rletuuru„•nl bpiscopal et. Ile ses solos apostoliqu,•s. Lt' :11 janvier 1949. encore it Vitoria, epuise par In rnala-lie, it espirait, lais.sant Ir• souvenir dune ame zrande e.t noble.
ll. 1. P. ..
ADDIS-ABEBA. - USE BELLE FIGUR E DE AIIS SIOKNAIEE Isl'Hlor'[EN. - Ln 17 argil 1948 est. passe it one via meilleure Abha Trst,.\
ELI..\ti5I E, (le la Cun^re^alion des I'1'. l.azerisles.
Abby 'l'r•.s,.\ SELASSir:. appe'e rn falt[ilic Awal:t, naquit. I,e
10 avail 1870 ,•I rli•s sun jeuue age, senrhla prevenu de tendres
faveurs (Iivine-. Encore enfant. lorsqu'il entendit parler de
I'ecole des PP. Lazariste, d'Alitit na, it manifest, un 'if desir (IC
frequenter Cetie ecole. La grice. de Dion s'auvrail. le ehernin do
:{)n ceeur. Il c reu,lit it l (Cale des P1'. Lar.;u•istes, rnais it en
I•ut, retire de force par son pure Blatta 1Vold Gherima, chef
lout-puissant d'Iddagheda. dui If, i'ouetta jusqu'au sang. Awala
ne se tint pas pour battu, it rclourna it Aliticna non seulement
pour reludier, rnais encore pour entl'n'asser la religion cat.hulique.
Les PP. LazarisIi'' ne parent pour lo moment contenter• son
lisir' it cause ,Ic son pi'ro al)su'unrent hostile it la eonve.rsion de
son Ills. Mais Aw:[I;; vonlail rcali:er son dessein. Avant appris
,tu'en Erythre(•, loin de on p'-re, it y avait tine ec(le catholique.
c)i[ it pourrail salisfair;' ses aspirations, it s'y reedit des (In(,
1'01'casiou se presonla. I);rranl 1,^ vovagc, it Ahrour, lei parvint.
In nouvelle de In nn,rt. rl,• sun pi-re : plus d'onslacls• rtes lots pour
tepondre It I'appel divin : Awala se tit cal hotique et voulut.
devenir prcitre. A 17 an:, it cntrnt an Scntinaire do Berea dirige
alurs par lcs PP. Lazaristcs ; it s'y distingua par sa vertu et son
iutc!ligence at. fut •ordnnnc pr,'-tie it M; -sarnralt lc 9 mai 1897.

Abba TESFA SrIASS11i pa,sa les pren[ii'res ann(es de son
mini??,ire sacer(Inttal comme cure rte SSTs'::errah pair d'Aliticna.

;r Duns ice's deux paroi se•, it dorrna des preuves (]'till zele ardent
pour la cause de Dieu el des antes et se soumit. a de wands
sacrifices at privations. II courut partout oil une Arne pouvait
avoir besoin d'aide : rice n'arretait son ardour apostolique. Le
27 avail 1916, it entra Bans la Congregation de In Mission it
Alitiena, it y trouva nno plus grande facilitc pour faire rayonner
In llamme de on We gGio roux. Le champ do son apostolat no
fat, plus sculeliient. 1'Agamie, mais loute I'Etlliopie. Son action
fun hienfaisante pour ies missions cati;oliques qui trouverellt I'll
lui un dc1'enseur aupres rtes chefs locaun un guide clans In fni;_
elation de nouvelle- missions, Lim, aide pour tonics los afTaires
Miles et ecelesiastiques. II avail fait sien le mot do saint Paul :
'r Caritas Christi ur.,ot. reps '. A 1'exemple du grand ap6tre, it
accompht. A Travers 1'I;Ihiopie dos voyage; pleins rte perils oI
do desagrements, rlalls Ir but unique ale porter scours any
lidetes des mlissions Pt cl•.- com-ortir los Ames. IYi',ditiants 6pisodes
it ses conquctes spirituclles embollissent sa longue vie at imrnenses soot Its fruits tl' son a-divitil, feconde, surtout, dans
le Choa. ou it passa quarante anIoes, onst'ignant, on prechant,
administrant le saercmcmts on apporirnnl Aux missions une aide
precieuse. Trigs nctif jusqu'i la fin de Sit vie, it it room sur I:r
breclle. Dans la soiree gii,i preccdn sa luort. it avail confesse I's
enfants et quelques frileles. puffs s'clail relirr pour preparer to
sermon du dimanche suivant. No le voyant pas arriver a la
Chapelle iI 1'houre nrdintirc, le malin It I5 avail un des jeuno'
Bens se rendit it sa chaulbre pony Iwilbor. mai it dormait do
,omrneil e.ternel du ,ju=1e.
SIIINKOW (CHINE)
'\tiIRT TRA(;nlt)l: W j', . OENEREL x F'l' \,UI,I.\NT \Il»lp\\;\ Ilt6
11. Cim1NE Ii.r,1: itRE17EEn . nI 11IUCEEH1. nG KIAN
L.i/rciil d' un' / 1/cI' il, Jl. i&tnnATO , I'.bl..

11n.r (Filly.' de lit l'hlurilr

1 1r

.Sh n11ylcui

Klan, to it oclobro 19,18.
...Jc vous ecrivis 1'anlre jour, \t)IIs prnntefl;unl rte vous Ionic
au courant do In trapidie du 7 octobre.

Le 6 octobre. arrive I'autobus do lit Mission de Nanchang
porlanf, in Respectable S.'or LA FORTE, Visitalrice do Shanghai.
in Scour Jeanne Sot:E'r•I.E'r. do Nant•hang, irois dorilesliques. till
chauffeur et tin nnraianicion. 11. itnlarltl_EIt lour fit tin vrai fraternal accuoil : el. M'ommy' it brulait In 114"sir do voir Iiancht_Ivv-.
qu'iI n 'avaiI has vn encore, el reVoir M. MEYRAT. ancien compagnon d'armes apostolignes, it denianda an Vicairi; gmoral,
Al. Plrnino. in l,crmlission. In profiter tie 'cite occasion gnatuit'
et tris commode pour alley cl rclourner. La Fille tie SainteAnne, Tchen_ iiana Iltullco. de Tavvely. Kanehovv, fit do mom ,
et, on se prepara an voyage.
Le 7 octobre, file iie Notre-Damn' du Rosaire. i'autobus
part... at, au deli do Shinkovv, apres avoir passe le point, plus
dangereux, en descendant, In route rnontagneuso, les freins so
brisi,rent, le chauffeur n'y intl. Tin... el 1'ttlobu_ sorli de la.
route, roula vers to has do la eolline el Si' renvcrsu et roula.
sue Iui-meme trois fois.
Dedans, Ies bidons de benzine ronierenI sur les passagers
Al. BREUKER, ilana ilotnoni, le meanicio n 'It lrois autres voyageurs qui avaienl 11rolik avec d'autres soldnls de l'autobus...

Le rnecanicien fur jute Mellor; et resta sous Tanta qui avail Ctt
emp. chCe de roulcr encore par un gros cail!ou. NI. Bn1'.UKER ful
lawti plus has, Ie. crane fendu, Hana HOUKOU aussi. On dil que
M. 13REi l En ne vtcut que quelqucs minutes, et rendil. a Dieu
sa belle ;une. Ilana Hotuiou Inourut apres trok heures, le rndcanicien apres plus de tenips encore, car personae travail la force
de le snrtir de decsous I'autubus. Le dnniestique Li', quoiqur,
tout conlusionnd aida a metlre !VI deux Sours en lieu plat aver
le chauffeur qui s'enfuil.
On avertil le I't'"re TON., Simon. pr"-tre stculier do Shinkow,
qui y arriva Bans la null. Eutre temps des bandits - I'endroit
est un aid de voleurs -- firent main basso sur les all'aires de
\I. DREUI ER , it qui on laissa sculenient les panlalons et sa bourse
vn1dC de tout.
Le t loniestiq ue L-^ Ii' i:t t dtfendr, ei pr ott'•,er le; Sn'urs.
sans sa prCsenec, ces \olcurs atnntient fait passer it, lrisLes
minutes it nos Scours h'es t es. Co mine nos Suonrs Ciaienl ell
avant de I'autobus, elles ut• soutTi'irent pas mort.ellemeni, in

Scour Visitatrice out seulenuenl ties blessures fariles i soi Her
ef In Sreur Jeanne deux ct\tes c o ntusionti ees faciles aussi it
arr anger.

II y a ell une vraic Providence pour nos chores Sceurs et
lour donlestique. Graces a Dieu par Marie pour elles, et adoration de In Sainte VoluntC de Dieu pour les mortr•. Requiescant
in pace.
To Pert TOM;. arrivt' tl,uls in null, fit transporter it Shinkow les deux -eurs et laissa la les cadavres. Dan, la nuit du
7 au 8, le Pere 'I'c1NG anus IrlCgraphia : „ 13nEUKER Mort, Loos
blesses tt. Le niacin do 8. tots Hots celCbrons In Messe pour
M. LRE(I\En.

Kauchow, averti par Al. 'CONt: envoya le 9 nine ,Into privt.t'
rain, :;ratuilement a In disposition de In Mission, of la Scout
SupCrit,ure, tin Gonfrerr alilt'ricain, une nurse of Lill doillostique
pour Shinkow.
Le. Confrere, en pas=ant par to lieu du no ponvanI
se procurer des cercueils, fit. trouver des planches el. lit. ninsi
ensevelir sur place les deux corps qui colilmeneaienl It sr'nlir
mauvais, etant restCs une Wait et une joule exposes et dtcou%erts.
;tl. le Vicaire gdnCral PURtro eevova it Shinkow Ic Pere SHUT
potur lather de rapporler les resles de nos dtfunts.
Le 10 ttctohre. !'auto de Ivuichnw conduit it I'ht;pilal de
Pdtang it Iiinn loos ies hlesst^s, c1, bigr 1ILGNANI, qui venait d'arriver iii Nanchang, ally les voir de suite.
La Scour Visitatrice envoya irnmediatenicnt. un tdldgranune
;t Nanchang of a Shanghai : it Bien arrivdes it Dian. LA PMITE. »
Ce mat in, II oclobrc on a fait les funtrailles all Many pour
la Vierge Ilaua Houaoii. qui CI.ait la Sup6rienre des Filles de
Sainte-Anne de I'Hupilal, el le 13, on fora Celle; de M. BREUICER,
drums la i;athCdrale.
On noun annonce I'arriviie de At. SratTs of, d'unc Scour do
Nanchang, pour repr'senler Nanchang aux funCrailles.
14'. BARIATO.
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UN INLDIT DE SAINT VINCENT DE PAUL

Les Annali della Missione (1!1 f8, p. 226) out donne avec sa
traductiou italienne, la photo dune lettre signet que Vincent de
Paul Inandait h M. Jean Martin. Supflrieur de Genes, le 10 no_
vembre 1656.
Par la generosit.e des Sours do Don Gattorno, l'original do
eel to lettre vient d'Ctre recent neat donne - v nerable relrque -au Conseil superieUr des CDnfirences de, Saint-Vincent de Paul
a Genes. Ce lisle enrichit la si.rie toujuurs ouverte et instrucIive, des intidits de Vincent do Paul. Les norns de Jean Martin,
Vincenzo Grero sont aisement connus et eclaires par ('edition
Coste qui no renferme pas ct'lle lettre inedite. Voir supra,
p. 306-32?.
1,. C,
Do cetle. piiwe. voici le texte franSais :
nr' Paris I',' .Vt'ute tlbre

I656.

,Monsieur,
La grace do N.-S. soft avec t-otrs pour jarnais.
Pttisque to commerce do Gc!nes esl interdit en Picmont
,'n sorle qu'i't est dif fieile que do lottgtem.ps volts puissiez
recePoir 31. 1'iucenzo Greco noun laseherons
de pourvoir it vostre besoin par uat au.tre nioycn
4 c'est en vou.c en 'oyant utt pu'cstrc d'icy.
.Volt; aeons In pensec do roes downer ttn antic Savoyard
''t Dicu aidant noes ferons partir In semaine
'111i ri.ettt sans remise nu. Ivry ml, (1rtelqu'atttrc
rlui soil capable do eons sottla ggctr..Monsei,gi eur
l,' Marquis a eu raison de desire)' que volts soicz
'wco117°tt, et je Pay soultaite , longlcmps y a,
,laps In erainte que vas rlrandes missions volts
,teab /ent. Je volts pric an 'amt de 11'oslre .Scigtteur
de ne wits surchargcr pas mais de ntoderer vas
IraeuIux quelque contours gtt'il y (tit. M. clc Musy
est inai. tttenant au,pri^s do vous si quelquc
rrccidcnt ue luy est ctrrir'. Les ctutres qui partirettt
do ceans avec licit sont It.eurcvsement arrivrz it Marseille
r'1 je pri,e Dion rlu'il vous fasse porvcflir au
comble des consolations (Jae mon carat vows desire
on re^pttndaul ses rrbondantes benedictions stir vostre
1 ersrryttte, sate vosU'e fanrille , sur 'e :os condurites et sur vos
,'mpl oi.s. J o snis ''n luy rrlre tri's humble serviteur.
Vincens Depaul, i.p.d.l.m.
Suscripl ion an dos :
A Jlonsir'ur
3ton.sicur lIartin, Sttpet'ieur
Iles Pbres tie In Mission
do ''m'itt
u T URI:V'.
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M. LIiCIEN BEVIEBE
PFtETRE DE LA MISSION

(16 octobre 1575-6 juin 1946

Le jeudi 6 juin 1946, la Congregation perdail. uu de ses
\Iissionnaires d'elite en In personne de M. Lucien BEVrERE,
:rrpi,ricur de In maison des Missions de Loos (Nord). Depuis
re jour de deuil, le souvenir do celni clue tous nppelaient « le,
/'ere » II'a cesse de vivre dan la maison : it en fut tetlemerrt fame, it 1'imprepznn .i profondement de son esprit mis-ionnaite, it y communiclua leilement suit ardeur et sa flammc.
it s's confreres ct plus specialemenI It ceux qui re;^urenl. de
Jut lour formation it l'a'ovre des Missions, ii y pratiqua si
Bien les vertus simples el fortes qui font le missionnaire authentique selon I'icleal trace et realist's par saint Vincent.
Ce qu'il h if, a Loo; durant les dix-huit.. dernii•res anneede sa vie, it ]'avail Ile a Lyon, a Santiago-du-Chi!i, It Valparaiso ; tons c'ux qui Ic connurent et eurent. I'avantage et Ie
brurh'ur de I'avoir comme confrere ou comme superieur ret;nreul inevitablement 1'inlluence de sa forte personnalile cl
,rdnrircrent en !ui cct 'n^'nrble de qualites naturelles et de
vertus surnatatrelles qui faisaieni de M. BEVIERI: I'homme distingue, amiable, accueillant., et le Pretre de la Mission, picux
't bon, It la foil prudent el audacionx, humble et rnagnanime
uu grand esprit of un grand ca-,ur.
11 import' que celte belle figure tie soit pas perdue pour
1's futures generations de Inissionnatres, afin qu'it lous. i'Il,,
:rpparaisse comme tin vivant model'. Quant aux nombreux
ntissionnaires qui out beneficie d' sa formation, "t qui son
n'rgiq re dyn,unicme it communique son ardent amour porn
I'u uvrc de-; Missions, qui, comme lui, y Croient, it cette cruvre, et qui continuenl de la pratiquer dans l'enlhousiasme.
snivant. son esprit. et scs consignes, its accucilleront seas'
simple notice comme un hommage filial It !a memoire venC:ri'c d'un Pi're, qui savait si bien leur dire, It sa maniere robnsle ct delicate, son inelnrisable affection : (I Je vous bfnis
de lotite T ot]. (tine !... Je suis it volts plus gtte je rte stturnis
(lire It... i'ous Isles la joie de (non. virtu emu r !... )) Ces paroles
it bien d'autres semblabi's, dites avec son bon sourire et un
accent non dissimule d' sincere emotion, ell's sonnenl encore anx oreilles de ceux qui se I's entend,ri'nt. adresscr. i1'
la. Mission du Ciel, oil it it resu In recompense des apbl.relldeles, le « Pere a BEVJ HE les volt, s's missionnalres, et s'
rejonit. de leurs labeurs apostoliques. Get espoir, qui est tint
assurance, les soutient, les guide, l's encourage 't 1,'ur fail
vntreprendre, avec une generosit,e et une audace gn'ils tiennenl do lui, et en l'adaptant it la diversite des milieux, l'a+uvre essentiellc el, fondamentale de In Congregation tie In Mission : ]'evangelisation des pauvres...

- :3:111 1. - PhEN11i OIL ANNEER
MAIIOILLE ? '.\I NT-AM AN1-LES-EAUX

Lucien Bt.v1IRE est no It 1(; oclobre 1875, il, Maroilles, a
freize kilomit.res d'Avesnes. Le pays d'Avesnes cst une tras
be!to region vallonnee, aux aspects tre.s varies ; avec la Thierache diri lui fait suite an nord du deparfemeut de. I'Aisne,
cot to region est comnuuremcnt, designee sous le Wont do a Petile Suisse du Nord ,, : e'esl un riche pays d'elevage. presque
tout en prairies, av-ec de grandes elendues boisees comrne In
fore.t de Mormal, la fork de Trelon. Alaroilles est. un gros
village de mille cinq cents habitants environ, renomme pour
sa spccialite de fromages ; i! s'y elcvait, avant. in Revolution,
une cclebre of florissante abbaye de Benedictins ; la riehessc
de 1'abbave el la vente do ses inmreuses dom aines comrne.
Wells nationaus n'ont pas cte sans influence sur la mentatitc
de la population. Celle-pi, comme d'ailleurs Bans touts la
legion avesnoise, est profondclneut sympathiclue, polio, aimable, iris aceueitlante et hospitaliere, tres attachOe a sa
terre. La pratique religieuse reguliere laisse it desirer ; to
sentiment religious est cependant profond et se manifesto volontiers it I'occasion de certains pelerinages locaux.
Plusieurs b1 anchos do In famine des BG:vti.RE etaient etablies depuis lungte.mps dons la ville cl'Avesnes et aux environs. et y occupaient une situation assez consideree. La famille avail ses arnres
U'azur a. nit griffon d'or. » De pore
en Ills, aux xvrra et. xvur`' sii,cles, Thomas B1 vn?RE. Pierre
BKvrERE, Ainlc. BEv1Ems sont avocals el grefTiers du baillage
d'Avesnes ; Aime. Bivth:RE deviant en outre. apri s ]a Rcvolulion, substitnt du Procureur, juge an tribunal d'Avesnes et
conseiller general du deparlernent. du Nord. Louis B>vrEnt:
do Saint-Floris est, viers 1830, direeleur des Contributions indireetes it Avesnes ; son firs Icon BEviLRE de Saint-Floris
devait occuper le memo poste it Nantes ; un Victor Bf:VIi:RE,
very NO), est fonctionnaire a 1'Enrcgistrement it Avesnes.
Les BrvIERE etablis a \laroilles y sont proprictaires terriens depuis le debut du xviii' siOcle. Le bien de fanlille, acquis vors 1710 par Andre B1:vri:HE passe successivement it yes
descendants de pore en Ills ; it echoit a. Edouard BPVIERE.
marls le i I novcmbro 1808 il. Georgina. L1:Gon1ER. De cc mariage naquirent tiois enfants : Paul-Edouard decode en 1933,
Marie dccedce on 1945, et Lucien.
L'on etait sericusement chretien in foyer paternel.
Edouard BEvieRE, sa femme el, ses enfants, comptaient parmi
les paroissiens habituellement f]deles a leurs devoirs religieux. L'on tenait aussi aux traditions farniliales de priires
on commun. des pelerinages annuels aux saints specialement
veneres Bans in region ; it y avail en particulier le pelorinage
,in saint moine Etton, venere it Dompierre, village voisin de
Maroilles et que ]'on invoquait. pour in protection du betail ;
darts no pays d'etevage comme 1'Avesnois, un tel pe'lerinage

}I avail et a tOi.i.imir; son imptt1'lanle clientele. M. BEvIERE ai-

niait a evoquer re souvenir ile son enfance : le depart en
carriole, de grand matii, Is t•ite porticuliers ininutieuseulent• pratiqiles pal' ies )Merin,;, It le relonr, assez lilt dan;
la nlalinee, pole' 1t' travail re^;ulier t1' Ia forme.
Lucien Br:v ^ i:nl: passa all vilta!I natal touts son enfanet
iustlll'tl l.'Fet• It, Ireize ails, Il v fri'quellla 1'r4-olt' prlmalri',

v fill enl'artl de eho'ur, v III -a Iurniii-re coninrinion. Phi(It- ,r; r;111iaradt's d'i'llfailce, dutlt re ^'tains soul devenllpt'i'tres rlal ^ s 11' i lioceso tit' t,ambrai. Itous font depeint ell
re temps-la ronlnle till 111111 cat'acti're, vonciliaill et optimisle,
un tenlpi'raiii 'ut de chef ^ullour dt' qui volonlicrs les autrt's
m;senlltlenl. t'inspirateur prudent de projot, elabores el
,I'.xploil' perpell•es en rIOIIIUurl : Its et tels petit. faits rte
11111ets d'ieitlier. ractt111es pal' till-1111"1111: 1)1115 lard, avec In
linr,;t ;avourt',l-e gLI'il savait nleltl'e en se; ircits, 1)1o11Ircnt Iien tlu'il dt'vait paraih'e a son maitre d'ecole ]III Cleve
tluelque poll i-rilimtable.
Ell oct1111rt' Luci,'n c-t plan- par se paIIilt- comine
i'li'vc t I'//#Slitlli„tr :^',tlrv'-Iltuur rlr.e :l,t^lr•s. de Saint-Anutntiles-Ealix. Le collet;., auli Luis tlirip•e par les Peres Je.suites,
wait comme ,uperieur, dt'pui; 1881. le chauoine MOREAUX
el. complait encore rluelques ri'vereud; Pere- parnti It's profes^eur;, to Pere BERNAItn contre Ietlncl le p ull BEvii nE devait parfois it hutcrr, it, It Pere FiivET, 1'auntunier des baratlues. clui iIiiclessiail. It jrnne honinle a. son itposlolat• aupre, des families ouvrii'res de la i'ail'ncerie dtl Mouli)t-drsLunps et qui I'aurait volonliers dirige vets la Compagnie de
.h'-us. Le corps profe-s11ral i'tait compose, en nlajoritc, dr
l,ri'tres (Ili di(iv'-,', I,:trtui ;tlnel; lui eveilleur tie vocations
-nrt'rdutalt's t'i rt'li2itil,r-, I'llltit" 1li:nENT I t St. a ce saint
pre.h'e que Lucien BEvlI:ltt, conlmc bon Hombre d'ltutres elcvis do Saint-Aniand, doit son orientation vets is sacerdoce.
I'n ancien profes;eur do College. 1-1" aujourd'hui de quaIrr-vingt-deux ans, qui l'a connu eli've de 1891 a 18911. a garde
de !ui le souvenir d'une intelligence' wive, d't^ n earactere it Ii
Luis dour et i'nergigtlc, Winn ale delicate, dune piece 1) 1-111'onde ct simple, d'un temperament franc, ouverl et sensillli
t lout, ce qui liii paraissait beau ; c'esl an routs Ito ses annec,
de vollegc que st' develuppe chez liii Ic gout de la belle musique ; daps l'orchestrt' de la nlaison, it tenait le violoncelle. Des photographies dr groupes Woos to montrent vers
'ii e de dix-hail. ans : jcunr homme a la taille elancee, a Fatlittnle fernie, an visage energique, all retard franc et dirigl'
1'I'; till lointtin qu'il semIIIe interroger.
Sous la direction de Tebbe 11ERENT se resout pour Lucien
Iii•A'6'RE la question de I'avenir : it se destine an sacerdoce.
l.ts ,iesuites du College avaient espere Ie voir entrer dins leer
Conipa;nie. line circonslanee providentielle aliait en decider
autrement. Deux Missionnaires lazarisles, M. 11uEz, superieur
de la residence de Loos, it son confrere. M. Maurice A;Nlus.

-35`_etaient versus precher une mission a 1'eglise paroissiale do
Saint. Amand ; les ;rands eleves du college avaient on ]a permission d'assisler plusieurs 1'ois aux exercices. La predication
simple et forte du P. D17EZ tit stir le jeune aspirant, an sacerdoce une profondc impression ; la decouverte fa.ite par lui
A cello occasion, do la misere spirituelle des milieux ouvriers
Je rely (Ire missionlui dicta cette resolution eategorique
noire romrnc ces nnissionnaires-l4. ! Resolution prise of
done it no demordra plus, malgre une cerlaine opposition qu'il
devait rencontrer daps It, milieu familial. 11 n'v avail plus
qu'a attendre le moment favorable pour la melt-re a execnlion. En attendant, it (ermine sos eludes secondaires a l'Inslilulion Notre-1)acme des Anges, en juillet 1894, et so prepare
entrer on oetobre suivant all Grand Seminaire de. philosophic
de Solesmes (Nord).
IT.

--

SOLESMIES

(1591i-1895?

En 18S(i, l'Administralion diocesaine dr Cambrai avait
deeide la fondat.ion d'un seminaire de philosophic, les locaux
do Grand seminaire elant devenus insuffisants pour y installer tons les eleves ecclesiastiques, philosophes et theologiens. Le seminaire do theologie etait reste A Cambrai : le
supi,rienr en Mail. 1\1. SUDRE, qui occupait ce poste depuis
1557 et devait so retirer on 1808, laissant sit charge it M. VrLLETTE. L'aucien college de Solesmes, nccupe depuis 1872 par
les Freres de la. Doctrine Chretionne, avail etc amenage pour
devenir, en oclobre 1886, seminaire de philosophie. La direction on avail etc conliee aux Pretres do la Mission, au
nombre de quatre, !o supCrieur et trois direcleurs. En 1894,
le superieur etait. M. D'ONuFRI0 ; les directeurs etaient M.
SARiA, professenr do philosophic scliolastiquc, M. MONTEUUffi,
maitre d'ecriture sainte et do predication, of M. IIERTAULT.
econnme, prol'esseur de liturgic et d'archeologie.
Cent cinq eleves etaient presents le jour de la rentree
d'octohre 1895, au Grand seminaire do philosophic de Solesmes. Le jeune abbe BfW1ERE rencontra.it entre autres confreres a peu pres de son age Paul BARBET. Theodore BOGAERT.
Georges DECnnn, Georges REMBRY et Etienne STANDAERT ; lotus
Its cinq devaient. to suivre a Sainl-Lazare, de 1897 a 1899.
Le depart, en carriole de Maroilles pour Solesmes et I'arrivee an Seminaire+ 1'ul, tout un evenement. Depart quasi clandestin a, cinq houres du matin pour echapper a la curiosite
cluelque peu maliciouso des Bens du village. L'entree all seminaire du Ii!s d'Edouard Br:vii:nE, a peen acceptee par la
famille, avail donne lieu A des propos peu hienveillants dans
le village : it importait dour do quitter les lieux discretement
et sans bruit. Quelque temps auparavant, un tailleur d'Avesnes s'etait, charge do confectionner sur mesure la premiere
soutane du sCminariste ; it etait venu !a livrer en derniere
heure, la voille du depart., lard daps la soiree. On y- allait de
confance, avec la conviction quo la soutane neuve ctait dune

confection impeccable et qu'il n'y avait memo pas lieu de
verifier. Mais, que s'etait-ii passe ? Le tailleur avail-il ma]
pris ses mesures on n'avait-ll. pas I'habilete d'un specialiste
on vetements ecclesiastiques ? Toujours est-il que ]'habit
etait a la fois trop long et trop large... Le jeune homme 1'endossa quand meme, tells qu'clle elait : soutane trop longue
et mat assouplie, rabat raide et mat ajuste, large et soyeux
chapeau castor, c'est dans eel accoutrement sans elegance que
]'abbe Lucien BEvIERE fit son entree all Grand seminaire de
Solesmes. Pour son bonheur, des sa descente de voiture, it se
trouva en face de M. l'Econome ; M. 11ERTAULT le recut avec
1'amabilite tin pen enigmalique quo ehacun lui connaissait,
fit quelques reflexions gentiment, ironiques sur le saint habit
du nouveau seminariste, plutdt enibarrasse, et., en homnie pralique, fit immi diatement le necessaire pour que la soutane ful
accommodee a la taille du jeune abbe.
Le cycle des eludes ecelesiastiques, pour les seminaristes
du diocese de Cambrai, etendu alors a tout le departement do
Nord, comprenait tine anncc de philosophic a Solesmes. el
Irois annees de lheologie an Grand seminaire de Cambrai.
Entre philosophic et theologie se plaC.aient d'ordinaire le
temps du service inilitaire of on temps de durc e variable suivant les necessitls et les circonstanees, pendant lequel les
seminaristes rendaient service ef s'iniliaient a 1'enseignement
dans I'un des nornbreux colleges du diocese : c'etait !e stage
de pro[esseur-abl(. C'est ainsi que I'annCe scolaire 18941-1895
fut pour Lucien BEVn RE 1'a1111e0 normale de pliilvsophie,
passes tout entiere au seminaire, car it n'y avail a cette epoque d'autres vacances en famille quo celles de tin d'annee.
Dans le courant. de l'ann6e to seminariste pouvait recevoir
des visitcs de sa t'amille, aux jours et heures determines par
le reglement. Evidemment, ceiix dont la famille n'Ctait pas
trop eloignec so trouvaienl, avantag(Cs et recevaient des visites plus nombreuses et plus faciles que les seminaristes
originaires de !a lointaine Flandre. Paul BARBET, de Solesme-.
et Lucien BEvI:RE, de Maroilles, c laicnt a ce point de vuo'
mietix partages que Theodore BOGAERT. de Cassel, que Georges DEcRoo, de Bcrgues, qu'Etienne STANDAERT, de la haiilieue dunkerquoise.
L'annee de philosophic terminee, ]'abbe Lucian vmilui
regler tout de suite Paffaire de son service militaire. Trop
jeune encore, it reussit a, contracter tin engagernerit par devancement d'appel, cc qui lui permit de choisir son regiment.
et son lieu de garnison. C'est, ainsi qu'il demanda et obtint
d'etre incorporC all 127' regiment d'infanterie qui tenait garnison a Avesnos ; it s'y rencontrait, avec un autre seminariste
de Maroilles, son nine ct'uri an. `l'oos deux ensemble, le dimanche, pouvaient venir jouir de quclquos bonnes lieures de detenfe on famillo. C'est pendant cede annee de service militaire que mtiril. rhez lui son intention d'entrer Bans la Congregation de la Mission ; it avait entendu a Saint-Amand la

predication du P. DUEZ, it avail vu do pres les direct.eurs Iazaristes du sCminaire de Solesmes, it coimnaissait do reputatioli
M. SUDRE. superieur, et les directeurs du seminaire de Camhrai ; it -e trouvail dans de bonnos conditions pour entreteni,
sa vocation missionnaire et preparer ]a realisation de son
desir. En attendant, apres sa liberal ion du service militaire.
in octobre 1896, it est envove cumme professeur-abbe au college ou it avail fait ses eludes secondaires, Notre-Dame des
.1 ,,rtes. do Saint-Amand.
111. - SAINT-LAZARE

SeInirraire Iolerne et Etudes (1897-1900)
L'abbe Lucien BrvII:RE fut. recu au seminaire interne it
Paris, le 17 fevrier 1897. M. LoUwVlcu en etait le directeur. II
s'agissait maintenant. pour lui de se former et de se preparer ant verhls et. aux Ir;+vaux apostolique d'un vrai his do
saint Vincent ? La vie (In Siminaire, avec l'abuegation conIinuelle qu'e!le exige, avec la regle meticuleuse qu'elle impose, fut prise bien an serieux par le nouveau seminariste.
Il y fit. preuve de grandes vertus et aussi de ces qualites
humaines rlrii out Iorujol.lrs caraclerise ses relations avec les
A ruon arrivir e ri Saint-Lazare. ecrit un de ses anautres.
cieus cwlfr •res du Seniinaire.. je me Ironic place is cribs du
frerc B1v1:RE. dons la grande Salle ; it me donne lr l'r;remple d'une rcryularilr% parfaile, d'un travail achrrrnc. Il charm,
lout lc monde par sa guile franch. e, son carar;lcre loyal ; c'est
un, h.omm.e dcjil. capable de dormer aim.ablemenl el ronde,ne,rl on bon conseil aux jeunes que nous sommes. Il avail
,•u birn des difficulles el dri sun poser bien des sacrifices pour
suivrr sa evocation cl enlrer dans la Corn pagnie ; it n'en parla
jamais el sa eiscretion Sur ce point ful egale d sa gc!nerosilc.
11 fut vrainlent le modile du bon seminarisle, aimable, conscientious, Cdifiant., pieux, de cede piele it la fois forte el
tendre qu'il devail. manifester jusqu'l ]a fin de sa vie. Au
Seminuire, it acquit et forma en lui ce grand amour de la
Con,griegation et cette admiration pour le Saint Fondateur,
qu'il savait exprirner it tonto occasion avec une emotion et
un "nthousiasme communicatifs. L'rruvre des missions populaires surtout avail ses preferences, qu'il ne manqua pas de
manifester nu trigs honor-6 Pere FIAT. avec Line respectueuse
,4ounlission. certes, mail avec un espoir non dissimule que
on premier placement en maison serail, con forme it son desir.
Nul doute clue, des ce temps-la, to Pere FIAT jugea que Lucien
I3lvIEnE dut devenir dans la Co:.ipagnie un missionnaire
modele et un ardent animaleur de 1'rnuvre des missions ; ses
qualiles promettaient beancoup pour !'avenir, son temperament de chef, uni it une tri%s grande humilite et it une prudent.e discretion, laissait suffisamment doviuer en lui un
conducteur energique et clairvoyant, capable de toutcs les
initiatives et de taus les devouements comic de toutes les
soumissions.

Apre, uu .:In de seulinaire interne unigut+ment, consacre
it !a formation spiritucile, frTre BEVIIERE est. admis a continuer los eludes ecclesiastigues commencees an diocese de
Cambrai. Le 19 fe vrier 1899, a la mosse celebree par le trey
Vonore Pere FIA'T'. it prononrr' les ,aink Vcl'ux qui Pattachent
lelinitivement, a la Congrc atiun et 1 ses oeuvres
Yoveo
praeterea we pauperuin ruslicanoruin saluli loco vitae tentpra•e iu dicta Conttregalione vacnturutn...
Voila qui repondait a Son plus ardenl, desir. Adnlis successivement. aux divers ordres preparatoires it la Prelrise, it recoil cello-ci le
,join 1900. des mains de Mgr Th oMAS, Lazaristc, Arche.vcque
fitulaire d Andrinople ct Dt`'!egue apostolique 1 Teheran. El
it est an cou]ble de ses vcrux lorsgtle le lrt:'s huuure Pere
FLAT 1'appelle pour lei eommuniquer son premier placement :
•, Eli bien ! puisdue vous desirez le missiitus, je vuus place
.it Lyon ; e.'esl, idle 1)olllle llla]sull, Votis lrouvert' z tin bOrl
<nperieur et de bon= eonfri•rtes.
IV. - MJSSIONN, IIE A LYON (1u00-1903}
Le (, hon superietu' ), tie Ia maisou de Lyon emit alors
M. Marin-.lean-Frane(jis ALAUZE'r. no'' a Mize (Herault). lc
3 mars 1825. C'clait. un homme de Dieu, drtns toute la verite
de la furmule, d'un abord ass(-z froid, mail tin ccrur cl'or.
Ancien missiuunaire on A!gerie !cure it Aumale), devenu par
la suite Directeur du seminaire interne it Paris, de 1878 it
1895, it avail forme de noulbreux missionnaires 1 !'esprit el
aux truvres tie fa Coll regatiou. A son office de Superieur
de la maison s'ajoutail celui de Visiteur de la Province de
Lyon.
11 devail mourir le 28 decemhre de cede memo annec
1900, et elre remp!ace comme Snperieur et Visiteur. jusgll'en
1903, par M. Pierre-Aur;usle Nli:ouT ; C'esl donc sous la conduite de' celni-ei, homme tie hon sens, de bon Conseil, de
devoir inleeral, et d'exeelh'nt ccrur sous tin cxterieur asset
rude, que. NI. Bi:viEnE devait passer It Lon ses premieres
annees de missionnaire.
Les Lazaristes etaient avanlageusement conntis clans le
diocese ; 1'mnvre des missions s'y pratiquait aver sueces el
les missionna ires elendaient lour activite apostulique aux
dioceses voisins d'Anhin, do Bellew, de Grenoble. L'archeveque de Lyon n'avaif pay h#-site it declarer an sujel des
Lazaristes, missionnant, dams son diocese, qu'ils I'urcnl des
homme^; « reniarguables par leur modestie persounelle. leur
sim.l)lieile avangitliqur. leatr fid,lit(u a l'esprii de leur 5airti
Fondateur. teu.r z(Ve infatiga.hle et de sirillresscs : its .son.t,
ajoutait-il, tes apdtres de ens ca)nprrf/nes. uous leer devons Ira
conservation de la foi Bans nos monlagnes : je les ai i'us 4
l'o>uvre, j e n'ai jarnai .s enlendu une parole de plainte eantre
eurc n.
Voila tin bel eloge, it etait merite ; c'est que sous la
conduile de M. ALAtUZET, pnis de M. MEOUT, it y avail a Lyon
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de bien « bons confreres ». L'un d'eux etait particulierement.
celebre et son souvenir est demeure imperissable dans le
pays it s'agit de M. Jean GONACIION, le a bon.. Pi're GONACHON Precedent nenl missionnaire a la maison de Tours,
it se trouvait a Lyon depuis 1884 ; it y avail done Seize ails
ilu'il y missionnait lorsrlue M. BEViERE y arriva ; it devait
y exercer son ministere jusqu'a sa mort, survenue Io 6 mai
11)33 a I'age de quatre-vingt cinq ans, ayant soixante-dcux ans
de vocation, dont cinquanle-six annees d'activite missionnaire au Service des pauvres "ens des champs, ce (lui es!
pout-titre un cas unique Bans les annales de la Mission. Le
a bon Pcre G(INACnON » etait 1) 10ul connu. Petillant d'esprit,
dune bonte sans mesure, accueillant et, paternellemenl. affable, sa presence nlelfait les villages en fete ; on accourait it
St's predications ; sa voix sonore, sa bonhomie, sa si ^ nplicite,
sa piece le rendaienl. sympathique digs le premier abord ; sa
predication vivante, imagee, forte, persuasive, etait !'expression convaincue de sa foi simple et robusle ; cite aftei,nait
Iv fond des Ames. Que de gri'(ces de conversion et de salut
'lle a produites pendant les cinquante-six annees de son
lilllliStiere !
:Avec des missiorlnalreS de in Irempe du Pere GONAcIION,
M. I3EvIERE email. A bonne (:COIL. L'l) grand missionnaire de
Loos, M. DUFZ, email a I'origine de sa vocation ; tin grand
missionnaire de Lyon, M. GONACl1ON, ailait maintenant l'ir.itier a I'aauvre et an ministere des missions poputaires ; cela
devail sufflre it allaeher definitivement le eo nr ardent. (In
jennc missionnaire a I'ceuvre it laquelle ii allail consacrer
tome sa vie, et il. laquelle II devait plus lard former et initier
tant d'autres niissionnaires.
C'est. precisiemenl en c_onlpagnie du Pere GONALnON qoe
M. BI::VIiRE allail le plus habituellenlent en mission. L'ancien
appelait son jeunc confrere « le petit n, et avail 4a maniere
gentiment originale el amusante de le presenter aux paroissiens (U'S la ceremonie d'ouverhir(` de to mission. 11 suf'fisait
d'ailleurs d'etre le compagnon du Pere GONACIION ol. de se
voir presente par ]ui pour que fussent gagnees all a petit
I'estime et. ]a sympathie du clerge et de la population. Le
petit », d'ailleurs, avail, de quoi Men faire et. se montrait
digne de l'estime que son chef de mission avail ainsi ]a
home de Iui temoigner et de Iui atfirer.
Tons ties souvenirs de son initiation et de sa jeunesse
missionnaire, M. BF:vn n ^•: aiTnail ii les rappeler : son premier
sermon qui, disaii-il, lui avail fail a suer des clous , ! Tells
mission Bans une paroisse de la. Miiite-Loire ou lcs paroiksiens do la monlagne venaicnt. it 1'exercice du soir acconl
pagnes de leurs grand' chieus, lesquels, docilement couches
a t'eglise aux pied- de tears mailres, attendaient paisiblement.
Sant accident, to honsoir final du missionnaire ; les illuminations avec tin materiel depuis Iongtemps demode, etc...
L'ancien qui diva it demeurer ;i Lyon cl le v petit „ que in

divine Providence devait appeler a missionner soils d'autres
eieux demeurcrenl unis Pun ChI'autre par les liens dune
indefectible arnitie. M. BEvn:rtr parlait du Pcre GONAGtIO\
:avec une touchanle veneration ; M. GI,NACIION parlait du
petit. » avec affection, et declartit volonl.ier que les anneepassees avec Iii I (.yon, de 1900 ti. 1903. et plus t.ard de 110211
t 1927 comphiiont. parmi les plus Iteur,,uses de sa Nit, d,'
niissionnaire. En dl'cenll,ro 1931, en la maison des missionuaires de Lyon. les confreres c'lObraienl les soixante arms
do vocation el, Ies oinquante-qualre ;ins de mission du tt }ton
Fire GONACHON ; M. BEvIERE, alors supericur a Loos. out
la ,join d'assister a cello flan' do famille ; it voulul l,roliter
do la eirconstanee pour oxprilm'r t son .. Maitre » d'anlrefois
mute son affectueuse roconnai. since : i! se jti. exit rodo\ able
.I 1111. fIONACHON do cc gn'il considerlit cOmnle le grand bon.Im'ur do sit vie : son attachement. of ,on application a I'omvre
ties missions paroissiales, I'u iivre lu•enlii,ro de lit (on, reation... Apres cello fete jnhilairo, lo• dotix niissionnaires lit,
devaient, plus Fe rovoir ici-bas... lhlellr magttilique recompense \ olre-4ct -it u' it dt aceorder au Pire OONACIION. lor•stlu'en 19:3:3 I'infaligable aputro du Lyonnais passtl de lit
Mission do la lerro a la Mis<ittu do Cif-l ' El. quel ;n'oucil
I'ancien (]lit faire au petit » quculd oebti-ci, Ireize ans plus
lard, apri,s une vie tout eatiiOre consacrtOo 11'wuvro rtes Missions. vint le rejoindre all Paradis ! (1)
V. - AU CHH.I X19113 191!1
(.'oeuvre des missions, avec cello tie; st'utiuairvs, ''I'
pleino prospcr•it.e on France, gnatnd survinronl. I:I persecution
eombiste el les evt"-nements de. 1903. La Con;:renalion de la
Mission n'elant, dit-on, roronnue lenalemouil tine pour les
missions d'Oriott so voyaitdo cc fait refusor l'autorisatiorl
Ill ale pour sos teuvres tl'apostolal el cl'etisergrtenient ell
France. En 1003, los Lazarist.es se viront, clone eonrrtittts do
quitter des sOminaires diocesains con0*" it la Congreg atiult
par bon Hombre d'eveques ; do meme les maisons de missions durent fermor. Los confreres enll)Tuyes i t !'une on I ' autrt•
IBuvre durent, se disperser. Beattooup d'entre eux accepti,renl
de s'expatrior. soil Bans to pays voisins (It.alic. Espapne.
Belgique, Hullando) soit, au-dole dos moss, surtout en Amt'rique du Sur]. Apr(- Innis ans de missions en terre de France,
M. BEVII'.RE s'embargttait pour le Chili. on compagnie do
\1. PRA,r et de M. CNi,N i i. ces deux dernior.s tlos_tin(s .I In
RrOpublique Algentine%
Arrive an Chili, it fut. pris en charge, ainsi tlne dettx
aulres jeunes iniSSiOntlaM. DE LA ClartuE el \l. RICAuu
(1; Stir la figure dc M. .l .m-\I:nit• I n^\r.utt^ ) ,limn ISiS-Ii ntoi
1933), vuit• les lignes quo lui unt ctatsacrt-es, d. tis lo- .-l,tnn (rs dt• 193:.
p. 271-277, la plume et it ctaut' do M. Emile K. t ii.\t:a, almrs ntL,siotunlir''
t Lyon M ticltnis dt-c4dt' a Parr. I, I• set tt nltr IPim- \.d. dtI II1,llI es.,

par le vencrablc curd de Chillan, `ovI. Gedeou N'A11.LA11I). Cie
palriarche vivail. depuis vinyl ans san, confrere. Cela ne
I'enipichait pas dAre !c plus replier des Lazaristes, se
sonnaui. a lui-ininle le lever de quake hrures par principe
et pour l'ectif^ caliou de In paroisse. C'etait un inissionnaire
esl.inic de fous. aussi bleu duns No colonic, francaise, dont it
etail !'nniversel couseillcr, gray clans la population indigene
don[ it pau,lait. Na langte parfaitoment, an point do faire
Bout r de '•a nationalitt".
\I. 1\L 1LLnlD eoinmenr a par imposer as ses nouveaux
jeunes eonfreres tin novicial philolo;;iquo. estimant. que la
premiere polilesse dI'un emigre t l'egarrl ilu pays rl'adopl.ion
est 1e respect dee sa lan_*ue. 11 sequs• Ir;i lilt 'ralc ^ nent ses
carves, ;l, ehacun desquels it ofirit pour Joule distraction one
gramniaire cspas_nole, un solide diclionnaire ei quelques pieux
of miteux rlassigues. Apres de nombrelx inois do cellu!e, les
inlrrio s erurent fin grits ; ayant term ronseil. its entrerenl,
un jour en -groupe da ns In bureau directorial et detnand -rend
respertl ^ eusem'•ttt un e•oninirncenienl. de travail apoo idtrque
qu'ils s'estimaient capables d'enlrepreuch'e. Le Phre GI:nnoN
1e' erouta avov son caltne habifnel. tapota In couverele de
sa tabatieri of estiniat clue, pour quelque temps encore, it y
auu•aii ar anlage pour to- Irois rt. travailtcr respeeliveinent.,
l'un l'r siWWslslr, 1'atulre 1'r dnnhlr I \1. Rte\ Anl:, No inter. El to
w^ancc ful Iivs"t'.
Ccpendant., M. FARM TS, Vi,ileur de la Province, estinia
que M. BEvien, apres deux ans do sejour A C1ii Iau, avail
arheve ses eludes et le con\roqua is Santiago. la capitale, pour
liti contier la nouvelle crolc apostolique q.lui se fOiidait. It s'y
donna immediatomenl et de foul son Coeur, car it possedait
en don de sympaUtii rani fail que l'on aime les chores et les
:ens pris en ehar_c, sans pr."ju_^s" el sans reserve, et que l'on
s'en fail aimer. I1 s'Atail fait. tune ume chilienne, on appliquant
In « tout It fous „ do saint. Paul, rpii, lui aussi, ne connaissait
qu'une palrie relic des times. 11 ite perdit. pas son temps it
regretter que tes enfants do eel hemisphere ii'eussent pas
rigoureuseinenl t o nic.me pigment eutarne ou acs menles reactions morales (lip, les ganiins de Lille on les Bones de Lyon.
II !es adopla Its gn'ils (taiont., avec In desir passionnc et la
v doutc at tAace d'e ^ t oblenir in mcilleiu• renclenient. Qiiolques
auurecs apres 'a fondalion, i'Eco1&' Aposlolique de Santiago
("tail OR pleine isroSperite, doUee d'ut) excellent. esprit, de f.iniille, arnice do niethodes pedagii iques s iii pouvair'nt servir
d'eseniple an voisinnge. Quinze ans avant que le riot. no
fu1 !,ronnnec on France, it avail crec pour tulle sine rolonio
do vaeaures ideate, an pied dos In Grandr I;ordillere, aver
piscine, lerrain do sports, des hectares do hears et, de fruits.
eI In ,juste temperament d'.ine liberie sureillee of dune disciptinn'consentie. Malhrureuseinenl, la guerre de 1914i et la
inobiSat.ion dtu corps professuI' I dpvaient, miner 1'expcrience
`t helll'^'.lL einelll ooninlenef,o.

La rosltotlsahilite et 1'iutl,lenco do M. 1tv1i':nr s'accrurenl.
lorsqu'on t!MN) it tut nummc superieur do la maison tout
enli'ro. (,etait. aloes une ruche dune activite intense : mis,ions, t'cole, selnirlahe ittferne 1tlldos, direction do dix malsons de Fillos do la Charite', 'aurnoneries, service guot.idien
des inalades, organi.-ntinn de la Propagation de la Foi dins
to pays. Le tout 'tail. ;undue par une equipe dune quinzaine
tie confreres, la plupart Ires jeunes (1':+ge el de ew.ur. aussi
gais et, fratcrnels que reguliees et arclents. Do cetto periode
do leer vie el do cede premiere maison, its ont tons garde
juwju',t la more on gardoul encore dans lour vieillesse un
140uvenir no,lalgitlue quo rien n';t efface on remplace daws la.
-tile. Saris dente. l'e(plipe conlpienail, des clunleuts do Choix,
n1ai-; it taut admettro quo, pour une grawlo part., le chef fait
I'egnipe. C'ehlil hien le ens a Santiago.
Les hellos qualiles do souple^-se, ('entrain et, d'entregent
du Superieur de Santiago no ;n;mquerent pas d'attirer l'attention des aulorites ec.16-,iastiques. En 1912 , l'ArchevCchr
vinf. faire appel aux Padres l azarislas pour rule hesogne dt,
dcfrichenleut. La parois^,.• principals de V(dp;u';lino, lc grand
itort du Pacilique. cnnlpf;ti' if.'-j", tjtl;ttrr-vingt mille times el
s'accrois,4aiI on s'6tt•iid ml -,;115 t't'SSO. Ix eentre emit it pe1J
pros tlesservi. mats la puripli tit. echappait it foul t, uvangulisa.tion ; it 1'allait. cruet lift paroisse maritime au fauhourg
de Playa-.4ncha. penpit' do quinze :I vingl. mille habitants.
-ilo 'pi[loresqut , on for il. cheval, baignG par 1'Ocea11. Populai.ion cosmopolite, le.s baplumes y'latent. n-=ez rams of les
manages encore plus. Les seculiers of, d'aulro- r6, uliers
s'etaiont recnses ; 111. MV
Ii.RE n 'husila pas. . . C est. ii une
mission permantnte quo Di'u noun appelle, Merit-il an tres
houore P"re FIAT ; it etima quo ces hanlit ti-arils Iogueteux
revennient do droll ;tux nrissionnaires du pruph. dont In do-iso esl :
E vangelizarr pauperibus »tisil Utr. „ EL brisant
r,—s mill' liens clilicals gut l'attachaiont it la rapitale, it partil,
hour if, port. Jo vows laisso a devinor, neon ht-• honor' Pert.
rt (In'il m'en a route de laisser Santiago on, delmis huil. ans.
't"tais nccupt. ;t tine muvre true j'aimais profondhment... „ En
1111 temps record. it eonstruisil uglise et chapel le do seeours.
'nit sue piotl l'ossontiel des muvres paroissinles ; la paroissr
Saint-Vinconl de Paul-de-Pltt};1 Anch,l t'ut hieul6l en pleino
prosperit.e. Plus quo sa diplomalir, qui n'etail pas nCgli^oablr,
-n esprit de foi of la synlpalhic qui emanait, de lui rt'ali-e orent l's innombrablo- potits miracles que cette reussit
,upposail. Ct prnd.ult, 1'' rare-fondaleur voyait toujours plus
oin gar to minister' lord ; it rest' preoceupC -le mission et
t n'aura de cesse gee lorsque Valparaiso sera doll', comma'
Sauliago, (Punt; equip' volante d'ap6tres missionnant.s.
A cetto epoque, M. Rrvri.RE'tail daps la plenitude de -on
;lge et. (le ses moyons. 11 otTrait un beau type de Lazarisl.e,
pieux, regulier of modest'. yes multiples occupations sacerdotales et l adillrnislralion lie renssissaient, pas it l'acr.aparer

tuut entier ; it reservait it la vie de famille des moments oit
it etait, delicieux. Sa dignite ne to n ^ ett.ait pas it I'abri deg
taquiucries on d'earormes mystifications, dont it etait le pre
rnier :"t rice aver les mystificateurs. Il suivait do arcs pros, el
en connaisseur, i'evolution de in litterature espagnole et chilienne ; it trouvail nit-me le temps de continuer de serieuses
lerons de violoncello el tcnait sa partie (tans le petit orche-lre de in maison. 11 etait Pier surlor.rt quo In nmitrise do lit
Chapelle l'ut it I'origine de la reforme diocesaine qui s'efTort;ait rl'assainir les tribunes de la rapilale oil, depuis un siecle,
siSvissait In Aire des musiques ilaliennes. Tout. l'interessait.
et partout it vovait un moyen d'apostolat sur les 3mes. Quo,
ce fut, une A me d'arliste raffinc on I'Ame d'un loqueteux petit
crieur de journaux, it it rlistinguait pas.
Coale Irartclte chilit une de la vie de M. B vii,lttE est interrompue par Ia guerre. II avail ete delegue par ses confri rep
do la Province du Pacitique pour pre_ndre part, aver soli
Vis_iteur, .t l'Asse ^ nltlee generale dr juillet. 1914. La mobili^ation ci la declaration de guerre Ie trouverent done it Paris.
d'oi^ it rojoignit, son lieu d'aflectation, Laon d'abord. puis Lille.
A Lille, it echapptt de .1 istesse aux Allemands q ^ ti s'emparaicnt, de ]a ville le 12 octobre 1914, et par des moyens de
fortune parvint j ^ tsgn'it Dunkerque. C'etait lit qu'il devait
pa->Ir les trois premi;.res annecs de Ia guerre ; it N. rencontr: .
suit parmi les pretres mobilises aver lui. soit dans le clergt^
de In ville et de la banlieue, bon uombre de confreres autrefois connus in Grand seminaIre ; ,on joyeux entrain, son
extreme itntabilite, sa bonte, sa serviobilite'lni firent de nombreux amis. dnnf. le devouement lui Testa definitivement aeguis.
En 1917, informe du grand inli'r^ t riu'avail la France it
cultiver to mouvement des Amities fran,c,tises clans les republiques sud-americaines, of des services quo M. I?F:v ^ IRE Mail
ft memo de rendre it la cause do sit patrie, le Ministere des
Affair' elrangeres pril l'initiative de le renvoyer an Chili.
11 s'embarqua done ; Ie paquel,ot anglais qu'il devait d'abord
prondre ei auquel it avail. conlie ses bagag(- - s fut to)rpille el
coula au yours de la traverst'^e. M. BF:vii:RE , heureusement,
avait pris un paquebof espagnol et put ainsi arriver it bo-i
port it Valparaiso. Son retour l'ut uric joie pour tous ; it ail
it Santiago de !'excellent travail pour la cause fran.aise, el.
It, 11 novembre 1918, !'armistice ful fete au Chili duns l'enthousiasme. non seulentont corn me la fin de In Grande Guerre.
mail aussi comme la virtoire do la France et de ses allie-.
Apr;-., 1'Assemblfe 'morale de septembro 1919, le trfltonore Pere VERDiEl. nouveau Supt''rieur general, eslima. qw,
M. B ^w ^ i-:nr-, et un cerlain Hombre d'autres missionnaires, qu,.
les cirronslances avaieul. contraint de placer a 1'etranger, lut
etaient necessaires, on du moins lui seraientt grandement
utiles pour rouvrir les ancienne" maisons de France el. y
reprondr' It's cruvres (1 autrcfois : missions el seminaires.

Fn janvier 1920, M. I3EviEmE s'embarqua a Valparaiso a destination de la France ; it son arrivee a Paris, it regut sa
nomination de superieur rtes Missionnaires de Lyon ; tout
ecla .tail accept(5 aver la sainto indifference qui ltri Mail
ruui.umicre : it mctlait aulant de simplicite Iti:roique dans
:es delachenivnIs qui• de generosite ferventp daps ses attnehenu+nts. Chet lui, in Ronne action se duublail toujours dot
beau geste et de In belle attitude, ]a plus naturelle ; c'etail.
nno t lr ,anc to pln-z. of it en avail beaucoup.
vi. - i,)-wN (11120-19271
Voici lout M. Ili:vti•:tu: reltouvant. sa premiere unison.
IBM du ('Itemirn-.\ alts sur Ics pontes do Fourviere. De 1902,
19211, it avait fait no Chili nil excellent. travai! et rlonntla preuve des plus IwIles qualil(s. L'renvre des missions ell
France a!1ait. pour vin_t-six ans, beneticier de son cxlraordiuairp activilt el de ses rneilleurs talents d'or;anisaleur, it
Lyon d'aburd, puis it Loos-Ies-Lille. Aeries les annecs d'exil
et les annecs de guerre. !'rnnvre et-ait a reprendre. Ce n'e-l
has qu'elle cut ete cnrnplhh ment abandonnee ; des missionuaires 1'avaient continue., tnais sans ur„anistlion possible.
en raison des circonstanccs. Uri homme comme M. BcvIER@
email tout design. pour la reprise
A Lyon, le ounvo:nl superieur reLrouvait. Ic bon Pere
GcN.ucuoN, Lout henrletrx d-- revoir son ., petit d'autrofois it
ale reprendre l'tPuvre Pius a conduit.. Le vi•nx rouller de•
missions avait alors soixaulc-douze ans, mail clad toujours
runs In pleine possession rte ses tnovens; it no Wait quiller
in Barre qu'in tlnatre-vingt cinq ans. La maison rumptail aussi
plusieurs eguipes de missiounaires plus jeuttes, tout devours
a I'wuvre el, tout disposes it la faire prosperer. Au bout de
peu de temps, !a !Mission rte Lyon donna it it Lpleiu re.ndement,
sous la vi,oureuse impulsion et Ia palernelle direction de
on superieur. Ceiui-ci lenait it ce quo chacun fit du bon
travail el no ntenageait, pas dans-ee but As rocontmandations.
ses encouragements, ses conseils ; mail, unee fois le travail
acheve, it tenait atissi ce quo is nta.ison fut accueillante
aux ruissionnaires do retoor, gn'ils y i'ussek heurettx de Sc
reiruuver en famille : i! avail. d'ailleurs ameuarn^ It maisott
a cette fin, estimant :ever raison dues sans sonic de In simplicite eonfttrmc it lour et.at, its devaient ueautmoins trouver
it la maison no contort. ile bon aloi et pouvoir s'y reposer it
I'aise : « Je voux, disait-il. clue los coufri-res so plaisent en
leur nutisurt. A lour retour, its unt besnin de detente ; c'est
mon devoir tl'y pen^er...
tin ancien mi-.iunn,tire Ii Lyon, qui a clehutr d:uts cell.
maison quand M. Bi.'wiint,: en clail le superieur, noes a communiqu. ses imprssions .t ses souvenirs. «.Pai garde dr
A BF:vrrnE . t,crit-il. Ir sonr <,ttir tl ' rin .'nipiri .ur qui rlait verilubtrin.enl urt, ch./-, tin organisaleun tun guide Ids stir el tk
ilrnil. fr^.c corrt/)rrihrrt.ci/' 0 ^utintwnittcn! dgaanticluc, un en-

meters rlrrneurr.'r ,jeunr, le foci!/fur rl le plus fidi•lc des anris.
It aiinail lc travail biro fail. les .ser•ntons bi er prepares, les
programmes de missions on relrailes st:rieusemenl echajaudes. Ott or c•hGnrait pus flans sa lnaison. Les travau,r
s'echeltonmaienf sur plusieur.s rrnlrees it Pavan cc , et generalrmenl. /'nn lr•rrrvinrril nor mission le lundi pour en rrromrnertccr lure rtrrlre ii' srunrrli s Uivrrnl.
«1ITais loin shit preen pour que lcs fours prises is la
maison fussent des jour's dr dc/rnle. Chaque confrere, rn
hiver. Ir•ouvail en renlranl sit chmIthre rhaudr, rl bien sou
urn!. c'r%lait If, .srrpcr'irur on pcrSOnne qui allumaii to felt el
t'enlrelenait ju.squ'u l'arriuce de l'occupanl. La (able sc faisail
v more accueillvn,ie rl quelgur ilrileric Irr„nignail quo', Ir Pi r,
v•tait hrureu .r dit relvvrrr do ses fils an brrrail.
« A "cc qurlle joie. M. Bi:vli:rcr: recevail danss son bureau
r•haquc nvissinrutaire ci se faisail raeonlcr par le detail la
mission et to rclrailc que 1'on renail de donuer ! Son visage
c:rpressif s'eclairail dune joie dcrrrntt.slratire all rcCcit de quelque suerir.c. Don. la negalirc. c'c(ait line bon.nr parole d'enrnuragr»rr'nl rlui dissipail Joule anverlurnc. It nr'arrirait parfois d'elre tilt pen de^ri/e, surlou/ lorsqur. Iravaalla nt seal, jr
a.'avais qu'c'r in'en prendre it nrii-nrr' mr , •, r11 mieux ! mr
rlisrtil -il, c'esl line grace que le Ron Dieu vous donne d'avoir
„rate pmnsee. Mfais ,j" sais tine tool. a Men marche. Allons
courage tou.jours ! » El Von s'en allait content el reconforle.
D'ailleurs. qui it ' (' fail lifts cl,cottrage ri son conta ct :' Son
oplintisme elan si eeimrnuniealif. Jc sail (rile assistants, tell"
!Ville de la Clrar•ile. vcnanl lr consulter. reparli. r l'une el
I'aalrr rreec nor direct r•/• hells c•( /err ri.r qui or s'" nrbarrrrssuil pus do- casuislique.

« Penis It's recreation s gill .suivaic,tl Ifs re- pas (litmidi
et dit soir et que 11. BIE.VIiAtE preSidail tolls lrs fours. sau/'
quand son niini.cli•rc I'elnirlnail dr la maison, c'elail one
franrhe gads rju'il rnlrclenfrit par unc cons/an.tr. bonne h1rmeu.r. 11 shit lit plupviri viii limps lc bottle- en-/rain de la
romm.unaillc, Jr me sour•ieres dun certain BEN411Sr•-MARY qUi
rlrrigcait alor s nm' polite troupe theelfrale de qualre on cinq
ronzparses all service des palronagr. s cl maison•s d'education.
t'cl artiste avail tut reel talent. .surtnu t flans lc comique.
M. Bivliate e.rrc/lait r1• onus faire revivrc Ics siluotiur,. s /e.c
plus r•rpresenlalives dr eel acleur twee unc e:rubi•rancr d'enjnrtt espicgle.
Oh ! lr.s bonru•s rcrrcolinn.s vlr• jr /,'fops-/,t .'... Jamais
jr n'ai enlenrht nlanqucr a.. to ch at-W. C'e'lait comm.e une
eOlt.signe laritr enlre roofreres. Si d'aventure quelqu.'un s'en
"non / rail oublicu x, tut regard clair du chef. planle dans les
grux flit delinrluant. le rappelait immedia1emcltt a 1'nrdrr.
[Inc fois to rr%rrealinn lerntiner. la maison rrrlcvr,urii la
silrncieuse dr M. VINCENT : cm- lit r,'-!11v ilaii
chartreuse
srrupuleusernrnl observes rt rappclee it Pore,, iv,o par v rlui
gui elatl charge rte sir garde'. sans raidenr rerlrs. ntais loon-

ncmen.l el avec le sourire. Ce soul sans cunlrrdil le.s plus
belles annres de ma vie de Hnis.sionitaire que j'ai passees river
l ui...
a Jr doffs Ion!e ma formation rte fits (it- Saint Vincent 4
r•e remarquable Pr'etre de let Mission. guff. mail line personnificatiun do suit esprit sacrrrlolal e1 mis.sionnaire . Tout "non
bagrage, an point de rue prmdiralion de mission, de relraites,
re!rrrilr .s fermi;rs stirloul gtt'il avail erivres it Lyon. e'cst tY.
\t. BEvni:nx que j'en suis rederable, el je benis le ciel do
I'aroir plaid sur met roule all debut de mon ininisli'rr. 11
,arutit le don do s'enluarrr d'ai.lleurs dc nossionnaires de rrr+,lenrenl. ou .susreplibles de It, dcrcnir sans son impulsion rf
si la transformation s'areruid inoprtranle. it sarail ar•rr tlisrrelion ecilcr au.r inl dressr-s rte r r%^^elrr dens l'ornit-re, sans
profit ni pour Irs dies, ni pour cit:r-rni-rnes , et les aidai.l, a
rv%aliser une oricnlalion nouvelle. Des homilies do rrlle p41c
soul lellemenl rares gtt'on les rourlrrtil inrmorlels.
Tolls ceux qui out COMM
nN1. BEVn°.HE rerullll'tilt'onl 1a
I,ai taifr juslesse de res remargcles it de cos jngemcnls pnrtes
-ur le snps'rir'ur de Lyon par un de ses missionnaires de 1925.
Tel it i1ail, a Lyon, let it devait &re partnut. aillnurs, ses
,Itutlile- s'necenfn,tnl toujours davantaizr' of tronvant it se
nianifester it lottte occa ion, et pa IiiculHu'ement en perlaine,
cireonslances oi ^ it lui falltlt l,aliguer 11h0rcasnle de la paTwo et do la charite.
Il a elr! fail a;ltssiou jilts- haul aux sericrs modus par
M. BEvriaE aux FitIs's de la l:ltarite. An (:hill, I Lyon, h Loos,
parlouL oil it patssa it I'ocra-ion d,' relraites, visites trimes(violles, visit-es cantsiques, it t''tait, pour elles Un direeteur,
ill, conseiller. un pi're auqurl elles s'empressaienl do rrcourir
on Ioules sortes d'all'aires. La dicision prise, In direelion donW, le cousei! suggl ri• Wont toujour- d'nnt' noll.,'IN, d'unr
force qui enlevairnl torte ht'silation, s'insl,iranl lou,lours doprincipes de saint MIIEN'. ayant loujours pour but l'avanrentent do hien, le progres des amps, Ir. sueci's d'unr' truvre.
la ri.ussite d'tsne allaire. 11 'avail parlor ,< tailplane aurtoriIratcm Itabcns n ; cellos qui suivirent ses consc+ils, eonliantes
en sa sagesse et en sa prudence . n'ourent jamais A le reg'•retlc.r.
L',huvre des Missions avail retrouv,'' son plein essor dais
la. region Iyonna.ise, lorsgsl'en 1927, le ir•es honore Pi're V>innir•.H rnnfra it M. Bi:vIEHE mfr mane mum, clans les dioceses
du Nord de Ia France en l' nornmant superieur des misyionnaires dr Loo-.
VI ^ . - LOOS (1927-1046
Est 1903, lors,ttle ^uus 1'e1Tet des lois pcrsecula'icrs, les
utissionnaires Wont contt'aints de s'exiler. la Congregation
complaiL it, Loos deux maisons : Ia maison de mission annt'xet' it la paroisse ?Vo!re-Dame-de-Grsh-r. ou N1. PierreEng/'n'' BODIN flit a In 1')i:4 curt+ et snp6rieur des \lission-

naires (1877-1901), et l'Ecole Aposlolique. Celle-ci, par les
soins de M. 1'rant}ois AGNIu.S. Muir nouveau superieur. trouva
refuge et ful installer a Ingelmunster , en Flandre occidentals
beige ; les Missionnaires se lransporterenl a Rangy, Bans It.
Hainaut, it proximite de la fruntiere. Entre temps. le batiment
de la cure devenait propriele con inutiale ; lit maison de Mission etait louse aux Dames de f'Educalion Chrf!lienne, ellesmemes expropriees du grand peusionnat. tiu'elles tenaient it
Laos. Soul des Lazaristes, etait rests a Loos le Pere Adolphe
MICIIAULT. aum6nier do I'Iiuspice foods par lui, el clui coutinuail, de ten die service it lit. paroisse ; it devait mourir it
Lille le 14 novembre 1919.
Apri-s la guerre, c+n 1191O, le missiunnaires de Rangy Sc
regruiiperent en France ; mais lour maison de Loos it(- pouvaiil. encore eh•e renecupee dii fail de sa location, ils s'installi•re.nl. a Lille, d'ahord rue Pasteur, puis boulevard de la
Muse!!e, cnlin rue de Douai. C'est clans ce dernier iinineuble
qu'ils habilaieul lot sgn'en 1927, M. BPvi :n F: y ,trriva de Lyon
comme superieur, on remplacement de M. Andre AZEMIAI, luiriteriie noninie superieur de Lyon. 11 y tr'ouvait tine equips
de buns et vaillants missionnaires. partni lesquets M. Marcel
i:OUHDENT, dececle it Vervicr. le 3 fevrier 191:3.
he souci dominant flit nouveau superieur ful tie retablir les missioniutires en lour residence de Laos, el, une
fois r%insta!lee, lit nt•tisun iIc mission - ]it cure resta nt it
la charge du clerge diocesain - de rantener egalement it
I,oos i'E cule Aposlulitlue diitgeltmunstet•. I! y avail itU prealable it Wiener des trac.talions delicates aver les lucataires de
i'inini.euble, avec Ia municipalite devenue proprietaire de
I'ancien presbytere contigu a la Mission el qu'il I'allait de
Ioute necessile recnperer ; i t v avait it defender contre des
;icquereurs eveiifnels ii, interesses 1'immeuble tic !'Ecule Aposiuligtie ; it s'en el;til f;tllu de pen, tin certain jour, clue celui-ci
nc hit acquis liar rive 'titre Congregation missionnaire. `!'outer
ITS nCR nciations, glue necessiti'rent de multiples 6-marches.
1'urent si Lien menses par M. Br:vn?aF qu'en 1028 les missionitaires purest se r(-installer it i'ombre du Sancluaire de NotreDame-de-Grace et qu'en 1030, I'Ecole Apostoligtie reoccupait
son ancien inmmeuble de la rue des Ecoles , qut ique temps
.terns. I'Ecole reenperait en outre son atuCienne maison de
uanipagne. En 1030, la Congregation se irouvait done it Loos
dans la mime situation de fail qu'en 100:3, hurmis lit charge
de la paroisse it do pelerinage, dont it valail mieux, du rest.e.
Clue la responsabilitt, restat an clei'; (lit diocese.
Qtianf. a I'eenvi'c nteme des missions darts lit region du
Nord, sous 1'energique impulsion du superieur, lie con nut
hienluf une prosperite it laquellc ells n'avail. jamais atleint
daus le passe. M. Bi.vIEHE comptail tin grand nrnnlrre d'amis
daps les dioceses de Lille et de Camhrai ; ses qualites exceptionnelles lui attiraient lit sympathie e1. la eonflance des autorifrls diocesaines et des pasteur•s iii paroisses ; les demalides

hour missions el autre^ service- de predication rift]ui rent
bientot de touter parts ; Ie superieur inscrivait an fur et a
mesure !es iravaux sur ses regisires, les farneux registres
si ouvenl feuilleli's flue ceux de l'annee en tours en avaient
les pages touter jaunies. It fallait..s'y prendre a l'avance pour
r,lre srirement servi, surlout si I'uu tenail, it une dale file. V
n'etait pas rare (Ili(- des services de missions se Irouvasseut
inscrit•s six. huit et mime dix ans a I'avance.
Pour safrsfaire aux flemandes. it failait du personnel.
Aussi, le sulrcrieur de Loos Who-sitait leas a multiplier ses
recours, a exposer !es hesoins de I'auvre avec. une persevei•:rce fine. Tien ue lassail. : <i Prrrmi nos direrses formes
d'ctpo.slolal, note-t-il, el qui toules sont imporlunie.s, cP qui
prime, c'esl do saucer, de christianiser Ic monde ouvrier et
rural ; c'est de ces classes orcrvrii'res el pay/sanrres tine sor/ent
nos VocalionS. Pas ill, prelrrs. pas clc rnissionnaires Si Plies ire
soni pits ecangelisees. El si Plies If, sont, molts rPnottcellerutrs
i'alnrosphere refu/ieuse (lit pays. (' es! l'u'u're grci prime tout
pit cc nromerr1. (lac des mis5100 mires >rombreua; el capables
y/ sweat done appliques, qu'ils y soienl prc-pores, et, sauf des
exceptions imposees par des erreurs indicrduelles ou par les
r(i'CCSSilc!s toraies de pourroir a. des posies repules plus e'leres.
qu:'on /Ps elablis.se (a dcrncure dams nos rneilleures raisons
de mission. 11 fartl un laps de letups prolorrge, tare lorrytie
appliculion a I'u-urre pour former un ourrier comple!, pour
acquerir t'arl do parler vii lit missionnaire ,/watt arc fond, guanl
a la form.e, quant au style direct. quanl it l'adaplulion.: on
rte sail pits loud lout de suite ; on ope're art bien incalculable
en iraraillant Sc Ionques cnrnees dons la mente region. E ✓ enr
pie le Pure GoNACnox ! Quel prestige egale le sien ? »
'1'elle etait sa, conviction ceni et cent fuis exprintee. Conant
it avail la repulalion, parfaiieme.nl nteritt. ,, d'ehe on excellent formateur de mis-i,rnnair- les Sup,'-rieurs nrajeur- lie
manquaient pas rte ini 'nvoyer les jeunes rlu'i!s destinaierrl
ii l'a,uvre des Nlissions. C'est pourduoi sails donle, it elait
devenn common d'appeler in maison de Loos « l'ecole normale des rni.s.siorrrmires >, : M. Bi:vli:nE proteslait avec que]rtnc
vivacil>'centre relte appellation, d'abord parce. rlu'il ne 1>retendail pas avoir le mun^rpole de cetle formation, et ar.rsi
parce que la formrrle, facilement. prise b. !a. Iellre., risgn,rit
is son axis de faire tort it la slabilite du personnel et, par to
fait mime, a 1'u'rrvre. Cependant, pour penible qu'i! lui fat
parfois de voir tel oil tel missionnaire forme it Loos, envoyC
Bans one aulre inaison, it savail se placer au-dcssus de ces
roufingence . a\'00 tout son esprit surncdurel. persuade que
l'interet de lit Cumpagnie lei dem urdait de pareils sacrifices...
Quelle vie, quelle joie, quel entrain, quelle ardeur no
travail, quelle alrno;phcre de clrarite fantiliale dans colic
maison de Loos ! Comme a le Pere » savail la rendre attrayante par la bonne humertr, la gaffe franche qu'il y faisait

rc,n r ! Cu di-pail cu nlissio;i avail. iluelque chose de louchant ! 1,'6-luipc des missiunnaires, apri+s une visiti it la
chap llc. vegan avant de quitter !;t mdkon tteevuir la benediction du Pyre : it y ;tvait. Bans cc geste et cite March,
quelilne chose de simple et do grand qui ne mauquait pas di.
saisir cl d'rmouvoir tens tlui cu elaient it liar prim ier depart.
apres la benediction. c'etait. ]a fraternel!o accollade, une
Wine pai'ide d'enmiuragenient : u Allons ! Bites-volts h,ieri
que c a ira ! , Cert.aitres recoinmandations d'allurc paraduxale:
Allons ! au r i'oir. soles les missionnaires inconfusibles
de Jlunsieur i'inrelrl... /wiles du bon Ira rail ... A. sotlez hon.n u les ! » l:hacun sava.il cc qu'iiiipligmait, dans sa pensee.
celte reconnn;uidation d'i vnncletr ; elle resumait f ut ce que
devail elre to compurtoment. Iluniain, surnaturel , sacerdotal et
aposlulique (hi niissionuaire, stir le lieu de sou travail.
11 fallait travaillcr ; le chiimage 1i'i^t;pit pas COMM
ndarts
sa niaison ; inais iI preuait 1;trgement sa part de la he;')-''lc
commune. Sans complex IC gomvi'rrlemcnl, d'uno
d'uuo douzaine de coilfri,res, l'organisat.ion du travail de tons
et. de chacun, les necess tires re!;it.ions d'un superieur avec IV
dchors, taut quo sa sanl' Iv lei permit, it alla]t Ni mission.
n'hesiia.it p;as une minute it alter remplacer un missionnaine
nialade, prech;tit. dos retrailes, a quoi venaienl s'ajoiiter certaine s uccup;ttiuus parliculieres : runfereuces aux Filles do
in (luirit% riecultedlious saverdotales, etc...
J. Bi:vii:nr. tenait heaucoup it no quo ses missionnaires
fussertt ixieprochahles el l•tissi.ssenl llartout la reputation de
pro'Ires distingues, polis, simples. hnnthles, discre ts, surnalurels, desinleressCs, zi'les. 11 prufitait do. Joules Ins occasions
pour lour inculgner et Our rappelcr la. pratique des vertus
huniaincs, non mains nc(s'ssaires que les vertus surnaturelles
pony faire l'o tivre rte Uteri. 'I'cuiijuurs on viii de l'ieuvre, it
( fait d'une aiiiabilile parfaite aver les invrnhres dm clcrge.
Les cures qui venaienl. !e voir, lui demander un service, recevaieut tonjorn•s I'aceueil lo plus fralernel et le plus chaleureux. 11 s'ing(niait it repondre it !cur dcrnarche ; it avail sa
manicre do lem- suggerer l'idee dune mission it donner, de
lour indiquer les circumstances les plus apte, it rendre une
mission eflicaee, laid cola sans pretendre auennement poser
sun liars di ciAuris pastorales, se aardant surlout de faire une
demarche quelcunque on vue d'accaparer un travail pour lequol it avail ele fail appel a une autre communaut.i^ de missionnaires. Les fameux registres do l'annee en cotirs et des
aruiCes suivantos oil etaient inscrits Ins lravaux it donner par
ses missionnaires. les cures cux aussi les connaissaient Bien,
pour les avoir vas si souvent intro les mains du prevoyant
superieur.
A lour retour de mission , los missionnaires aimaient naturellernen t a se coin nuit iquer Inns impressions , leers souvenirs. N1 l vikitn tenait formement. a ce que , dans de telles
,conversations , it fut toujours pane en termes respectueux et

clru•it;thles du clergc vt des u-nvres. Pas do critique,, pas do
pulcmittues, pas de polilblup : Muvre de Dien it faire, rien
qu'• cela ; sup lout !e rests. tpti eat 11i;trl per i'i In mission on
qui serait de nature a irouldcr 1'alrnopIi re do to mission.
Silence de Thor! ! „ disait le Pure. Contnre it avail raison '
Dignilcr, douecur. patience, pir'IJ. srrryessr, esprit de justice et
fain our doirv•nl elrr en nous It's rayons lran.prrrents de notre jot : sit splendor Doinini Ilci no.'lri super nos
ecrivaitil. a Intilons hr-dessus nos anciens, tan! tip rrli.SsionnUZl!S q w,
.Ic pourrais tiler : I esprit tae [oi qui rayonrrail i tracers I'obsc•ur•ilet de lens e+ie a %-lr la ineil/cure Icson gu'ils no ^^ s trimt
donnee...
11 teuail ;utssi ;I !a r;-,le souvent rappolee, ^uivant laquclle
le inissionuaire doil. We dune absolue discretion vis-A-vis des
We, pendant In nlissinn. Pas ii antres Mites clue cellos prcvues el ilnposees par noire llirecloirc des missions : visites
d'invitattun. Itldispensahles, irremtdagahles, „t. qne les misQnnaires font i rsonncilempnt d:urs toutes les families, autant quo possible avant moms l'ouvcriure de la mission (un
missiunnaire du people sait, par expcricnce, combien ces visiles, si rapides et si courtes tt 'cues soient, font shoe sur h'
peuple, clans tons les milieux) ; ensuite, visiies aux infirmes
et attx ntatades, d;uts le coutaIIi de In mission, pour lour ot'f•rir et, ]cur procurer In grace esscrlliellc it unto bonne confes-^ion et d'une home r_wnmuni in.
Autant M. BFNILRE Clint strict et palernclienteut
si ces regles de prudence avaient CiC cnfrAnies, aut,•tni it met.Wit de cmur it prendre la dCl'on-c de iii Nsiunnaires. si
d'aventuie lui parvenait it leer sujet, queictui- itnpulation temcrairo on nutlveillante, oil quclque accusation insullisamrnent contrrolr^c sup lour cuntpurteiio nt uu sup lour niinist^re..
II connaissait son monde et, ses informations prises, ii savail•
rendre resolument. justice it qui'n'avait pas faulC.
L'amour de I'u•uvre Ctait profuudr^nreni ancre Bans son
Ame de chef. II excellait a le AN passer Bans Mme de ses
confreres. Eu conference, on conversation, it loute occasion.
it mettait on Cvidencc, aver une conviction communicative,
la beaufP de 1'cnuvr•e, sa necessite, son actualM. Cc West pas
a lui qu'on cut fail admeitr•e quo les missions paroissialeauraient perdu de leer actual lie ; it n'adtnettait pas quc I'on
minimisft no ministcre Cminemment. Cvangelique. Actuelles,
les missions le sort plus quo jamais et no serum remplacees
par aucuuc auh•e forme daposhrlat. Que les missionnaire!soient des hommes de foi, qne leer parole soft I'expressiou
sonde de lours convictions in times, qu'ils Kent humbles el
ne se prechent pas eux-memos, qu'ils soient des hommes do
darn et se muntrt'nt tels. et is mission elonGe par CUX ser;'
hienfaisante et fCcondo ; In mission tradilitutnelle, a la manicre do Monsieur Vincent et des missionnaires qui out pratique ce tninist.ere aprls lui et avant noun, nest pas it changer
daps sit substance, title est assez suuple pour We adapiee aux

circonstances. C:ette liclelite au ,ulostar(tiel de la mission el
Celle adaptation de in mission ;lux circonslances de fail soul
bier dans la ligne do t'cuseinnem('nt donne par M. BEVI:RI:
i( ses Inissionnaires (ie. Loos.
Si j'acais le lernps, ecrivait-il nu jour a tin ancieu missiunnaire de Loos, si j'rrr 'ais le lernps. quelque grni. c el un pen
plus d'audace. j't'critais une hisloire de la ('ompagnie. Tenlends quo l'on me dil : In belle nouveaute : l;'e'sl que l'on nr'
sait pus a quoi je perks. ('e serail une hisloire cornnte on n'en
vii jumais. la plus belle, la plus grande hisloire. Je l'appellerais , pour ne pas bles.ser les 1,i.sloricrr.s de profession : (, L,'•gende de in \lais(ln. Histoirc' des Missioruu(ir(•s sans hisLoire. » Alt ! duel beau litre ce serail ! Je tenlr'rais de raconler
la vie de ces gees dr' rierl, de Celle conunane pli'be it laquellr'
lions apprrrlenons lous, rte lous ceu.T-lit dont aucun chrotliqueur jarnais ne recueitli_l le.c p(rr'oles. qui n'i,crinenl pas. Ces
ntissionnaires Wont pas d'hisloirr : erlu ne seal pas dire
qu'ils aiend loujours rile heureuj' . pcr:sonne Wet pris soin de
voter lours pelves et (curs joies. En regardanl la lisle de nos
retorts, cello de nos confreres de la inn icon del uis sa l ondalion, je me dis : Its onl fait (, I'u'uvre )), its onl fail In Mission ». Voilir qui rr-.sumo Joule leur hisloire d'ici-bas 14-haul.
its on! recu lour I ('r'ims pc'/lse !
I I ('rrn a It red;( lcu de semaines avant sa mutt...
A Loos comme i Lyon, ce bun superirun' ;lvait IV solidi de
faire airner In maison ct de la rendre attrayanle. En renlranl
du travail, it savait qne I'ouvrier doit se trouver dons des conditions de vie el (it- milieu (lui favoriselll, sou repos et le
preparent, aux nouveaux travaux. l ne maison sans luxe.
mais nette et propre, bien arrang('e, ou chaeun t.rouve it son
retour un chez-srli a r( able et mw vie de corrununaute I'raternelle ; M. BEvli:ll!•I veillait it nlaintenir c('la, persuade (lu'o
cola (laient aft aches It, bon esprit, le z('le apostedique PI le
bonlleur des mi;siollnaires.
DOticat et bon comme un pure, it Mail Iui-nreme sensible
a la bontc et a la dMicatesse (lu'on lui temoignait. Rien ne
lui etaif, agreable comme la sinlplicit(i avec laquelle on venait
lui faire part des resultats obtenus ; it partageait les emoLious apostoliques do ses fils, conlprenail fort Bien les hesitations el les limidit(os des debutants, preferant pour lour bier
quelque humiliation salutaire en tours debuts a une trop
rande assurance, qui friserait si facilement 1' humaine vanite
g.
i)ueique modestes quo lui parussent Its nruyerrs et les aptitudes de ses nouveaux .jeunes missionnaires, it lour donnail
c'onfiance en eux, les encourageait de touts manit+re, persuade
quo le decouragement est 'unc forme de l'orgucil ; it i't.ail
optimists a leur ertdroit, persuade quo l'optimisme est une
forme de la charitC ; !'experience el les resultats obtenus ont
prouv(O qne cette attitude et.ait in meilleur(' of. la plus formatrice.

- 3419 Sensible aux procede, de!ieats, it n'en ressenlait que
davantage de peine lorsqu'il lui ^emblail que l'on eitt manque
de dclicatesse ou de simplicite on do droitut' ; it avail tot
fait de decuuvrir to defaut ou le manquement, et tout on manifestant la peine qu'il en ressentait. ii faisail appel a tous
les motifs do patience et, d'indulgence, ii intervonail aver un
a-propos et une cha.rit•e oxtraordiuaire pour eviler !es consequences fuicheuses qui pouvait^nl on resuller pour !'wuvre ou
pour le fautif Iui-merne.
La vie a la maison ela.it caracterisce a Loos par url grand
sprit familial el la ftdelile a in regle. M. I3t^.vrEnt: donnail
1'exemple do cette lidelile. Lorsque les exigences de a sante
!ui eurent impose des meuagements necessaires, it leiiait ce-pendant a Gtre la aux exercices de la communaule . Il etail.
Tune piece forte ct tendre et Bans les dernii,res annees, ue
pouvant plus exercer personnellement son ministere it l'exterieur, it etait a la maison celui qui prie el atlirait ainsi le.graces et los benedictions de Dieu sur les travaux apostoliqtles do ses missionnaires ; daps son hnmilile, it prelendait
sinccremeul qu'il n'etait bon a, rien, qu'iI n'avait Tien fail
de sa vie ; chez lui, comma chez saint Vincent., cello profonde
humilite s'ailiait avec la ntagnanimitc des forts.
Nornbreux, les jeunes nussionnaires qui out passe a Loos
el, beneficie do celte virile formation el de ces exemples, pen
dart los dix-sept annees de superiorat de M. BEvIEnE. Aussili t re^u leur placement, its avaierlt. hate de connaitre leur
nouveau superieur, la, maison, l'o,uvre. Leur arrivee Tait une
fete ; l'accueil qu'ils recevaient les meltait a l'aise et en confiance. Us claieut bicntirt mis au courant. du train de vie el
Xaclivite do la maison, mais, en menlc temps et sans qu'ils
sen doutassent, its ctaient l'ohjet, de la part du superieur,
l uu examen atlentif ; rien n'echappait. a son regard scrutatcur ; son seas psycho!ogique, sa connaissat ^ ce des hommc,.
sun experience, sa surete do jugemenl Iui avaienl bientol. fail
deviner a qui it avait allaire, sous qucl angle it fall:iil preudre le nouveau venu, daps quel lens it fallait pousser sa formation, de quelle ut.ilite it serail. pour l'muvre, etc... Citons 1
ee sujet cette page de souvenirs ecrite par un de ses jeuues
missionnaires :
« Dieu fail bi en, ce qu'ii fail. 11 nr'a mis, pour commencer
t'n:uvre des missions, enlre les mains d'un hommre extraor'linaire : le Pere BEv1ERr.. C'esl grdce a cel homrme de Dieu
que j'ai compris la grandeur du mission.nairc et l'inr pnrlance
de son m.inisPre. Quel privili3ge de l'avoir vu, comm et enlendu ! En lui, j'ai lrouve un horn me . tut pclre, un chef el un
saint.
« (In homme : quand on he voyail, on sc retrouvail soim. me... II avail les verlus naturelles d'un homme : bnnlct, doureur el aussi fermete. Un fail parnri lant d' aulres : cur jour,
it me demande ce que je pense de la rnaison..le ne lui cache
pas ma salisfaclinn de me Irourer clans tun(, maison vraimenl

belle, confortable el agreable.. 1'oyez-vous. me dit-il, je veux
que Ics confreres se plaisenl ici, non seulenieni par In vie de
fa ^ nille, n^ ais aussi par le conforl necessaire au repos du missionnaire. .Sinon on cheicherail (i se reposer ailleurs que daps
sa rnaison. Je ronslale .suffisamment gate la detente est ^ recessaire el it faut y penser...
C'Clait un pare. Un jour, it m.'appelle chez lui. C'elai/
au moment de la preparation de ines premiers sermons ;
car it voulail que nous ecrivions nos sermons, qu'il corrigeail
phrase par phrase. « Alors, (-a va-I-il ? Vous vous plaisez, ici?
Sachet que rous tiles ici chez vous el jc vcux que vous le
senliez. Je suis volre superieur•, c'est vrai ; rnais je suis
d'abord volre Pere, of je vous aime bien. Voyez-vous, on vous
a (fit an serninaire que vous quitliez colre fanzille pour en
lrouver une aulre. /t foul que cc soil vrai, j'y liens. » .1/ais,
immedialerncnl c^ pres cc preambulc, apparaissail le chef :
b oyons. et volre sermon ? {'ores t'avez lernrine ?... Paul-il
dire - - pourquoi non ." -- que j'avais la lele dure, que cc
•mrnre sermon, c'elait la lroisie ^ ne fois qu'il me le demandail... A"ayanl pas encore son enliere approbation . je quillai
son bureau, rriecontent, et sans un « au revoir ». Aussilot, it
roe rappelle : « Arrelez, arrelez !... Vous n'eles pas content ?
Eh, then ! mon a ^ni, it faudra hien que vous y passiez...
El avec no geste signific•alif : (< Je l'aurai, cello lcrle !...
El, cello lele, it Pa cue, par so ferntete, oui, mail surlout par
la bank qui se manifesta aussil8l.
« Le soir-rneme, en effel, it inc rappelle chcz lui. Et avec
son bon el grand sourire. it s'approche de moi, me prend par
les epaules, et, ses bons yeu:r plangeant dans les miens
Vous, in on anti, me dit-il. ions riles un farneux nurnCro !
3lai.s le plus fort, c'esl que je vous airne bien connne vous
(lies !... El j' Clais conqui.s.
C°riail zcn pare loujours. Qua de fois j'ai souhailk un
pholographe pour filmer nos departs en mission el nos re/ours I Acanl rte quitter la m.aisorc, it nous donna/l la bCnediction do saint Vincent avec loule sa foi : on le savail bien,
on serrlail qu'il croyaii o. la valcur de cc geste, el it nous
embra.ssail bien pater•nellenzenl en noun assurant de ses
,4 pan eras pr/ares el de ses ncaigres sacrifices ». Vous tiles
lout, cou .s aulres ; moi, je tie suis rien ! » La mission lerrninec, alors qua noes approchions de Loos, nous pensions au
Pe-re qui noes a/lendait. El eelle penscie- nous r;lail si agrCable que nous nous senlions (Mj( delasses. A peine franchi
le seuil de la maison, nous entendions aussitdl sa bonne voix
accom.pagnee de son grand grsle, si palarnel. Ce grand vieillar•d, au cur de trenle ans. noun ouvrail tout hinges ses
bras : Ah ! mes missionnaires, comma its sont beaux I
Que le Bon Dieu dolt rlre content ! Que d'dmes qui chanlent
mainlenant leur joie chrelienne ! Allon.s, que je vous embrasse... et allez vous reposer, vous ne l'avez pas vole !

C'elai.l tin saint ! Il fallctit 1 'enlendre parler rle saint
Vincent el de la Compagnie ! Corrine it les rtitnail I Mais,
lorsqu ' il parlail dit Christ .Jesus, on le senlail ribter. monter. C'est alors qu 'il se inanifeslail pleinemenl . On l'ecoutail. on le s uivail . on vibrail avec lui. „ Oui. mes clrers Messieurs. nous sommes les inis s ionnaires . Ics lenmoins de Jc-sus('hrist ! Soyons Piers de Lu.i i Montrons - Le en noes I »
Soulignons aussi cello chose plulJl rare. Le Pere Bt:viiillE n'a jamais ele vieux: Il elail la perpeluelle jeunesse, par
son cnlraitc , son oplimisme, sa Poi si forme. Bien souvent,
j'cti pens; que son sar • erdoce elail peat-fire plus frais qu'au
Jour rte s„n orelinali„o . El c•ebt ,r .cf,i:r,rnle-di. r cats , it la fin
d`mie vie cl2tne c:r/raorci9tatre ,rrlirilf^...
VIII. - LA GUERRE . - DERNIERE S ANNEES

En 1930, aver ses equipes de tit issionnaires courageux et
;rrdenls ef, sous la fernrn of paternelle direction de sort superieur, la \lissinn de LiiOS nail en plein,' activite el fournissait une somnm de f:ravail clout Iv comple rendu etait periodicprement t_'nvoye an Supi,rieur gent,ral. La derniere main
avail. ele mice it l'amenagenrcnl de la maison aver la transfiurmaLiou des salles du lrnisii^nto elage. en oratoire et. en
i•bambres. A In fin d'aout, c'est la mobilisation et la guerre.
Tuns les missiunna.urns, a 1'exceplion de deux, son[. imnredialemenl mobilisables et rejoignent l'iurmee. Et voila I'o'uvn+ arretG et In Pere sent in sa grande maison vide, les
denx confreres non mobilises ayant ete provisoirenwul appliques, Pun ii I'enseignemenl clans tin Grand serninair•e,
I'aufre It tin minisUrre paroissial. Rude sacrifice pour Ions...
Llne correspondance frequenle s'etablit bientOt entre le Pure
el. chactin des confreres ; ceux-ci vienneut is voir, profilant
dune courte permission... II leur fait part de ses esperances, mail ne petit leer taire quclques-ones de ses crainles
pour Io temps de la guerre et pour celui d'apres-guerre.
Surviennent tout It coup les evenements de mai 1940 : la
rui+e des armAes allemandes vers la \9er du Nord et la Manclle. l'invasion avec tout.es ses borreurs, les routes encombrees de refugies, I'eventualite d'inevitables batailles el destructions Bans la region du Nord. Lou eonsrille it M. Br:vIERE do s'eloigner de Loos, ce qu'iI fait le 20 mai, apres
avoir cbnfie la maison It la garde d'amis tr'ins dAvoues. II
tit bien, car peu de ,fours iipres, la bantieue lilloise de Loos
et rl'IIaubourdin e[ait le thAtfre de durs combats ; la maison no fut pay epargnee et suhit de serieux dommages.
Pendant ce temps, apres on vrivage dangereux et motivemente, M. BI.VIERE Lrouvait un refuge ii la Maison dn Missionnaire de Vichy : it devait v prolonger son sejour jusqu'en mars 191,3.
Ces trois annees d'eloignement. no furenl pas des annCes
de repos. La Providence lui m('nagea memo one amelioration notable In sa sannA, de telle sorte qu'iI put rendre de

precieux services aux missionnaires de passage a Vichy et
aux nornbreux tickles qui frequentaient. la chapelle. 11 y
noua de solides amities. La Nonciature de Paris s'etant etablie a la :Unison du Missionnaire , it eut ('occasion de rendre
simplement et humblement les services les plus apprecies.
Le Nonce aposlolique, Son Excellence Mgr Valerio Va1,r:ni.
avait pour lui une haute estime et aimait. son agreahle
compagnie.
Ponrlant ce temps, que devenaient les illissionnaires de
Loos ? Aprks quelques semaines d'un silence lourd d'inquietude, l'un aprPs !'autre, its Inrrent enfin faire parvenir de
leurs nouvelles a lour superieur. Les uns, prisonniers, ne devaienl, le rrvoir gir'aprks plusiours annees : les breve- cartes
qu'i! pouvait. lour adresser, aver la note pcrsonnelte qu'il
savait lour dormer, les secours materiels qu'il leur faisait
parvenir pr,riodiquement., mainten lieut. le contact et l'union
des eirurs aver, I'esperance du relour. Les aulres le retrouvi-rent a Vichy qui devient bientot, sous sa direction , un centre Irks actif d'organisation de travail missionnaire. en attendant le retour a Loos. L'un aprks l'autre, its reussirent a franchir la ligne de demarcation et en mars 1943, M. BEVIkRE luimeme retrouvail sa there maison , meurtrie' par !a guerre,
mai- Lien dehout.
Missions et Retraites et tons aulres travaux de predioation reprennent bientot et connaissent un succi's et un renoulveau rl'actn,ilile favorises par les evenements. L'epreiive
de l'uccupation. les dangers loujours croissants de la guerre,
I'absence des prisonniers, I'incerlit tide de I'avenir, tout ce!a
portait a la priere. En ces jours mallieureux, les times avaient
hesoin d'elre soutenues par I'espo'rance de J ours meil!eurs ;
les missionnaires se Irouvaiont eire par lour situation i!os
precheurs d'espfCrance ; la mission etait tout it la fois une
invitation it recourir a Dieu et it se convertir, et une assurance don nee aver force que le vrai Vietorieux serait JesusChrist, que le Bernier mot serait it !'Evangile et a la vraio
Croix redemplrice ; ces allusions di-ernes a la victoire finale
de l'ordre et. de la Justice en disaient assez pour maintenir
les tunes Bans !'esperance et, Wen disaieni pas trop pour ne
coinprorneltre personae aux yeux Out occupant toiijours a
I'affi"it. C'est serrlement, thins les derniires semaines avant la
Tiber lion de seplernbre 1944 que Ies mis!-ionnaires durent.
arretor momenlanement leur minist +re au dehors : !a frequence et la violence des bombardements aeriens, I'impo<-ihilite de circuler dans les trains et stir des routes continuel!mnnent milraillees los contraignaient ii no plus quitter la maison ; celle-ci d'ailleurs faillit bien titre eerasee par le terrible hombardonient nocturne de Panues 11)44 qui fit dans la
region des cent,aines de viclimes. Enfin. !es mauvais jours
passes et la guerro terminee, M. 13i. vii:ni: out Ia joie de voir
revenir les mis-ionnaires prisonriiors : la famille etait de
nouveau au complel, iinie aiitnur du Pure : la maison de Loos

reprit hientot sa physionomie, sa vie, sa feconde activite
d'avant-guerre.
La saute du cher supcrieur n'avait pas etc sans se ressent.ir de tous ces evenements ; le souci dune muvre a reprendre, certaines peines qui fluent duremdnt soulfrir soil
eceur, la molt en ,janvier 194l, de sa sour clans des conditionqui lui causerent un profond chagrin, tout cela minait fen,
teutent une saute depuis longtemps ebranlee. It le senlail
des crises angoissantes d'angine de poitrine ne lui laissaient
aucune illusion sur 1a gravite cle son ca-4 el. sits le genre de
mort qui 1'attendait. 11 envisageait. sa mort comme prochaine;
it avail, sa maniere de le diro par cell, l,oulade : ,< .Ie .suis
, eneorc que vieiix, it ne
assez vieux poilr faire im 9norl
Ic fut jamais. C'est sans doute it cclte r_poilue clu'il eerivail
Ios rcllexions suivantes : « Quared lit rouronrre de la jeunesse ,it, false sus no /re front, /dcborss slit ruoins d'aeoir les"
rerlus de la nurlurilc ; tieversons Ineillcurs, plus dou.x, plus
,re de Ili sagesse el
graves... Savoir I.irillir esl le the/'-d' iti
l'une des plus dif4'iciles parties (lit grain ! cell de vivre... Je
rl'espere plus me rctlablir Ili c;lre Mile, je roudrais avoir fail
slit biers ; je voudrais ne'ileindre sans rceolle et sans faiblesse... Qu'i.l err soil re que Dieu voudrer, -je nie remets enlre
ses mains ... L'u nco/ rent place lous les autrc.s : que la volortte
de Dieu soil [(life el iron la urienne. L'isoleuleul (lit lit de
moil el du cerrueil west pas un mat ... Cc qui sera, sera ; noun
n'avons qu'i dire : Amen !
Il note cetle parole de ;(lint
Vincent, au sujet du supporl patient. des peines qui penvenl
survenir
« Se igneur. puisqu'en cc monde, on ne peal piss
rare sans peine, je inc propose de recevoir pour colre omorlr
tomes celles qui m'arriveronl... ^, Langage dune grande saesse pratique, heroisme tranquille qui ne veut. pas se departir (to soil calme...
'1'cltes etaient, les pensees Bans lesquelles it s'entretenait
Bans in solitude et to recueillement de in m a.ison, pendant que
ses missionnaires faisaient leer a'uvre. 11 continuait cependant, tout eommc par 1e passe et aver une energie faroucli',
ii gouveruer la maison, is organiser !e. travail de ses confreres et no s'intcressail pas moires a lour ministere. Plus du(
jamais, it learn exprirnait ,a contiance en eux, son admiration pour leas courageux' laheur, sa profonde affection
Vous ehs in joie cle rues vieux jours », leur disait-il souvent. la voix trernblarrte d'emotion et les larmes aux veux.
11 devenait de jour en jour plus evident que 1a saute
de MI. Bi:vai;nE declinait ; maintes foil, ses missionnaires, en
parlant au travail, s'ctaient demande, aver um,. angoisse quits
rr'osaient exprimen, s'ils retrouveraient encore fear superieur
in lear relour. Plusieurs graves alertes ICgitimaient leur
craintes ; de temps en temps, des ameliorations inattendues
renouvelaient leur espoir. Aussi hien, n'imaginaient-ils pas !a
maison de Loos sans to Pere Ba vi nn ; et cola ar.rssi etait
tine iuvilntinn it no pas trop s'arrster a 1'idee de son depart.

La mort vint 1'enlever br•usquement !e 6 juin 194(;. Les mi-sionnaires presents ce jour-la iI la maison, MM. RoussE:r,
GtIUBET et VANDENTERGHEM o11!. W ICS temoinS Cmus et. edifies
des derniures heures de sa vie : chacun d'eux a cunsigne par
eerie ses souvenirs... Noun ne pouvons Iniruux faire quo iranscrile ici co., pages toutes fremissanh's de fidCle affection.
De M. ROUSSET. - « C'esl le dimane/re 2 juin que noire
cher superieur a cornmen.ce de nous inspirer de Iri's slricuses inqu.ietudes. 11 tie souffrait cependant alors, croyionsnous, que dun foil rhume. Ii prlsida pourlant le w'/as 'le
midi, el alla, ju.cqu'au bureau de vote accomplir son devoir
d'rlecleur, profitant pour cola de la voilure de son inrdecin.
iris devout. Le lentlentaiu, ii se levy encore, die In sainle
messe comme chaque jour, el reful le soar M. l'Abbl BLANc,
secrllaire de al,gr CIiAPhoULIE ; ce dernirr devail arriver lr
lendentain ntardi. Alrtis, ce jour-lei, le Pr'r•c ne put Ic reeevoir
el nous aion.s aloes com ^ nence de ressenlir de wives inquilludes. NM n ^ mliris. Monseigneur, qui passa In nuit h in maison, put s'enlreterrir quelques instants avec le cher malade.
« Le lendentain molin, son elal empirarrl, nous rimes rc•venir Ie docleur, dont le diagnostic, la i?eille, Wavail pas f'/(;
alatntanl. /i n'en ful pas de ntrme cette foil. Le Pi're, devinant ('inquillude du medecin : u Aloes. docleur. dc'rnortdr.-1il, pensez-r•ou.s que j'en sorlirai vivant " - On pent loujours
mourir, repondil le docleur ; vous avcz une nrauvaise grippe;
le eaur peril elrfaillir ; it wire place. je prendrais mites dispositions. /i font que ce soil fail qu.antl je reviendrai cc soir, h
neuf heures. » .
De M. VANUENTERGHEM.
J'Clais en ce merc•redi 5 juin,
lout prrsl h partir pour la predication d'une retraile de communion solennrile, quand Al. ROUSSET, le visage bouleversl,
vient me dire : v ll vaudrail miens admitittislrer lc Pere avan.l
volre depart... J'Ciais si pen. prepare u une lellc demande el
j'envisageais si pen que le Pere pt3t Ore rldu.il A. une Celle
extrem.itl que j'en Cprouvai une reclle aregois.se. Nous descendons lous deux en hide. silencieux, halelanls.... 11 m'llctit mallriellentenl impossible de realiser la maison vide de cel
homm e...
Dans in c/tambre, quelques confreres de passage enire deux travaux prienl. portages entre to dllresse et I'espoir.
Je nt'approehe (lit Pere ; cur sort visage perle une abondante
sueur. Je lui propose l'Exlydme-Onction. « Tres volonlicrs,
ire rrpondil-il nellement ; je suis prlt, el je desire celfe derniere grdce, car celte fois-ci, je crois que c'est la bonne :
crlle vieille carcasse n'en veul plus... En fin. it la grdce de
/lieu. I Si jamais j'en sors, on conlin.uera 1'cruvre... » 11 n'a
pas deux fas•ons de parlor ; c•es mots, poncturs de geslcs
courts el nets que nous lui connaissons bien, son.t I'expression exacle de ce qu'il fret loujours : 2ur fort.. Les lvrnen.enls
de sa. vie one pu le rendre perplexe, inquiet. i'onl vu souffrir
- it foul avoir ru pleurer eel honeme - its etc' font ja ^ nais

trour+r: dr.'sempare. Fn homrnr de Dieu, inebranlable dans sa
foi, star. honirne de melier en face de son cruvre, et en face de
la Moll.
,< Pourtant, je fins prof ondPmenI inspressionne all cours
des prieres et des riles des Sacrements que je lui administrais, car jr decous'rais en lui une altitude rnagnifique qui,
a premix?re rue, semble eonlrasler avec son caraclere profondPrnent vigil. It nous a m.onlre. en of fet. une dine d'enfant, je
dis Bien, une fraichrur dans so pirle, zinc simplicile et un
abandon qui the bouleversatent. J'enlends sa voix nelte, d
prune oppress&e par l'rlpuisement. in'aecompagner dons lei
paroles du « Confitcor +> et du (, Domine, non sum dignus '>,
ar•onl de reeeenir son Maitre en cialigae.
., Jr mr permis de lui dire quelqurs mats, el surtoul le
regret c/r it(- point' le coir en cc moment entmure de lasts ses
fil.c. « Au fond, me repondil-il. s'a n'a pas d mporlancc : il,s
caul rot travail. c'est l'essenliel : c'est l'ceumre qui coin pie :
moi, je ne Buis lien, rien qu'un miserable, bon a gdeher t'cpuore dr Dieu. le dernier rte taus, le dernier des drrniers... » E+
reprenant son sourire et sa voi.r rselle : « Allen, oyez confiance, ca ntarchera... El puis. mrrri ! Merci ii lusts ! Vous
Oles la joie de man s+ieux ecrur... I ous arrZ rajeuni rates vieu:r•
jours... +
(r Ah. ! comment dire eel envahisseiarnl rl'ernolion, de
trislesse lourde pendant qu'il anus Unit, el en 'n'-me 1em.p.c
retie volontP dr rse jamais Iralsir eelui qui s'en allo.il. .•ellc
tendrrs.se qui se prourrrail desormais era firlelile, el cello re.
ronnai.s.sance Pperdu.e envers Dieu, qui avail marque nos vies
de la presence de eel homme cam in" dune grdre de choix ''
'11ais les minutes passcrrl, it le sail, el de lui-meow e1,
nr'embrassant, it inc dit : ,. .'1'e manquez pas cntre train, curtout ; on. onus allend lit-bas. Allons ! merci... El puis. Julien.
failes-inoi du bon travail... ++ Celle derniere phrase. je crois.
Inc poursuivra lou.jours. Qur.lques instants plus lard, M. RousIET ci mai, nails sous acheminions rers nos r/ru.r par•oisse.s.
prochrs tune do l'aulre, aver crtle ab.sorbanlr pesrsie : (, PourI'll que lc Perc passe la null ! ), Di•s la premii•re reunion. je
fats prier lc.c relrailants d relic inlention, el anon espoir granelissail a nsrsure que lrs hrure.s rlu lendemaisr ar•anfaienl sans
que le tcslegransnrr convene. y ctnl melire an term e. 11 avail
i•1e e.rpedie pourlant, nsais snip erreur dadresse lei avail fail
rnanquer son, but, rt le surlrnclemain..11. Ir Cure, faisrrrrl sill,
apparition an milieu des ebat.s rte isles enfants, in'apprend qurIr journal annonce la marl (lit Pr?re REVJERE, sulrirricur des
_ fi.ssionnair's de Loos. Mon es pair, qui s'elail presque change
en. certitude de le revoir, elait definilivenr.erst aneanli. +
De M. GOUBET. - « Mcrcredi -a juin, rers vingt el une
henres, rentrarsl de utaprerlicatiors de neuraine it lYglise paroissiale. je nsonlai a la chambre de M. le Superirur el reslai auprrzs de lei en allendant la venue du docteur. Crlui-ci
arrirvr, oceans pagne du pro fesseur LANGE1tON. de la Faculle

Calholique de dledecine de Lille. Its exaniinerenl le clter Inalade et descendirent ensuile. me luissant soul acre lui. C'esl
alors qu'il me (tit : « Its solet en train de se dire que je suis
as.SeZ riru.l• pour faire un moll ! , Le docleur remonla. ln,
fit titre, pigt'ur cl nnus qui/la. upres in'aroir dit sa pen see quo,
traisemblcablemerlt le Pi'r•e tit, passerail pus la unit. .Jr rouluN
in'ii-mein(' rester a son clteral aver nos de'roties employes:
lnuis it ne me it permit pas. .Non. non. sous ales tenu tit!
dentain merlin par robe preclir•alioi. ! C'rst cela le plus i.mpnrlanl... D'aillcurs, s'il arrive quclque chose. jr suis ell r•i'llle.
r! •je .earls pre L.. ,, Je dus dour obeir et moister the reposer,
mais urge in promrssc q/ utr l'on vielulrail Inc prr5venir lout d,•
mill s'il allait plus mitt.
,, L'on avail place pri's Ills char nialade title relique dc
saint 1'ince,nl, Ie confian/ ei Its protection de no/i'e 1lienhri,reu,r Pi,r•e. i/ .c'endormii pai.ciblemc'nt. les sucurs disparuren/.
ti's urtremiles. qui c%laient glucees, rrpriien! leer ternperattre•
nnrmale. ;Nos derortes etnplotpes, qui veilloient sus son paisiblr..wimnlril I'll rrr•ilanl le c/taprlel. esperaicnt que lit nail se
passerail suns alerie, lorsque vers unc henna lren/e, Is, inalade
poussa rue petit cri sum d'un simple hoquet, ont,rrit les yeu.r,
rI r•r fist lout. Notre Bien aimr4 PPrvr avail rendu son dme all
lion Dieu... C'cflail la moll sans angoisse, sans agouti('. If, pas
..e,!/e- tout simple cla sonlmril a to pie elrrnelle. In novel tell,,
qu'il la. rlesirumi. /cllc que soar nlt it l'avail souhaitee. :N'avai/il pas parfois deviant nous tiintoigne' une cerlainc appre'hen.cinn it Its pensee que sa moll pourrail Olre precedee d'une penible aglonie ? Le Seigneur, duns sa bonle, lui a espargne une
pareille, rfpretrre.
Aussileil, .11. LICOUR vial me prevenir : Le, /'e're rsl
molt ! ». Jr descendi.c : alums uuu' prir%re pour he ,,epos rte'
son time, polls proclrlci,nrs it in loilrtle fun;-bre. descendimrs
1e ('liar defullt an salon oli it der•uil dcntrurer c.r•pose depuic
ce jeudi malin jusqu'uu mardi unalitt de la semcrinc suivante.
absolrunrld intact r/ sans auc•tin ahangelnrnt sur sa physionomir : it scnlblatt ,'closer doncemenl r/ allendre que louts
ses rni.s.sionnaires. relrntts par Ir travail, eussenl In ron.solrr
liolt. it Irttr rrl„ttr, de, lc revoir, let qu'il elail...

Dee M. VANi,ENTI:IUjUENI. - . :forts devioRs revoir son ri
sae/('. Jr note he Petit car it nose a .s/ttpefails, pt je ill'assoCir
volonti.ers it la ntagnifiqur inlerprelalie,it qu'en a donne,
:11rn.c Licuva : „ Avant ill par/i•r art c•imrtiere. Ic Pirre veil!
coil r•t4nnis loos ses enfants el que .ces rnfanls pui.csr•n/ lr
revoir ill r/u'il ('/aril.. i"rs/ qu.'rn effel, Pit plein mois de juin.
en une periods rte rholr•ur el d'orage..11. i3f:vi> Ri: rest demeure
sus sn,t !tt de moll cinq fours dulau !. absoluinen! Intact, .can,:
dec•nnrpositinn alieune... Le ln,u/i de in I'enleed/r, veille des
obsr-gru's. lou.s lcs IIIis.cioltnairrs elaienl lit, it l'r.r'ceplion Ile,
M. IRUU'-sET, rebtrde par son /mapail, pt units ('/inns natvv's
qu'il it(, lull at•oir call(' derlriere ('(insulation... Pour!tltl, 1'lteurr
prrssetil, r! if, I.i.utsr'r at /,tot, 'lofts netts di.sposion.s i, plat•r•l.

jr warps daps le eereueil. A ce mu>-ttetll ..11. Rouss>~n• arriva...
Torts les enfants se trouvaienl reunis aulour (lit Pere.
11 pourait quitter la tnaisoon, maintenant. doucentent esdune immense syntpalhie el palate jusqu'a l'r!ylise .sur
/r•s repuules rte ses tit issiutcnctires...
Les funerailles eurenl lieu le ntardi 11 juiu. M. PETERS.
Fi-iletir, M. 'I'ouzi:. de la Maison-\Iirrc, les Lazaristos d'
l'Eooie aposlolique de Leos et du Seminaire academique do
Lille. M. Tl(EVENY. dt' Sainte-Rosalie. it Paris, M. V'ANncNIIEt vI:L. de Rruxell*s, M.M. SALENDRE, el SALe1N. tl'ArnienSainlc-Anne;, etaient. venus par leer presence temoigner !' u:
-yurpa.l•hie it lour cunlrt res de ht Mission de Lou; ; on grand
nenlltrr d'ecclesiasliques (lit Nord el (lit P;t--dc-t;;tl,tis ;tssisl'•wnl. ;unx trbsi.qucs de cel-ii qui lc, avail -i sunvrrtl accueilt'I aitlt^s : quart ;tux Filie- tle in Cll;trile, elles etaient si
llatfllhl'ell,t'- (l11 e!le- gnr111,-anent dill gr'ande partle de In
III•I rctilrait do 1'i'nlise do \utre-Dame tie Gruoe. I.'ahsouty
fill tluunt"t' [);it- \I;;r IhavAlt.Li, vieairt' la'.neral do Lille., el
;tnri persolmel du (.111'r (1(41111t.
lit touts part, afl'lui rent, a. I'ntiresse Iles III issiulluairer
de Loos, telgranlntc's of lcllre- do ct,ndt.tl6ances• Lo tai's huuure Pure ROBERT, Vicairc general dc !a Congregation, leur
exprimait tt sun admiration pour celui qui avail. toujours ete
un si excellent mi-tsionnaire et. un si digne Ills de saint Vinee•Inl, aver la convirliun tut,, de In Mi-ion du Ciel, nit it aura
ete paterne!lelnenl arcueilli par untr'e Saint i'nndaleur, it
veillerail. stir In mission de tuns, 4l11'il avail tavl ailnee, et
,ur ;cs gnu fi i res. •
Sun Emitlcnre It- Cardinal LI ENART. Evt''quc de Lille
Partageant It, devil de in Congregation de la Mission et de
la communaule de Loos, et recommandani it Dieu I':ime du
tres regrelte dt'funt. envoyait it ions les confreres (lit Pure
Hf,vi :IIE sa paternelle hent"rliction. ),
Mgr CIOLLET, arcltmteclue de Cantbrai : Ptndaut quo
vuu, rendez les deruiers tlevoirs la depouillo de volre cher
-u0^rivlIr, jc veux volts dire combien jt' suis uni it votre commun:uile dans son detlil et ses prier'.;. La disparitiou de ce
prt'tre tl'elite est pour von, uric grande epreuve. Ceux qui
Pettit. roncontre ont epr'ouve in hunk Ies prereuances, la diserelion de sentiments de ce vrai ii!s de saint. Vincent...
Mgr PACINI, Arthevetlue litulaire de Gerttiea (It,, Nonce
aposlt)lique do Halli el Sault-Donungue, elait, tut ami personnel do M. B> vliatr: tiepui, stet si jotir pendant Ia guerre'
it In Maison. du Mis.sio ntaire de Vichy ; la consecration epi.-cupale du nouveau Notice avail lien Ic jour-memo des funetailles ; Son Excellt'ure daigna souligner celle coincidence
el It' souvenir qu'il avail in en ;es pri;eres cc jour-Iii pour lc
re'pn- de I'ame du 1.1141r del ant.
Mgn• GUERRT, Archevcque cuatljuteur de t:ambrai
Avec sa rcligieu;c. of bie n vivo synlpalhie, exprime it "rand'.
prin.' qut' ltli It t'ail'. l'annnnce do la Ittnrl du Pier( Bf:'. ri r;;•:.

dont it await pu apprecier et eslimait grandement I'esprit surnaturel, la bonte, la delicatesse.
Mgr PERRIN . Evcque d ' Arras, Mgr DUTOIT . Eveque titulaire de Letupolis. Mgr LE HUNAEC. Supeticur g eneral des Peres du Saint - Esprit, ses Vicaires generaux de Carnbrai. d'Arras et de Lille, un tres grand nombre d'archipretres, doyens,
cures , superieurs d'etablissenients et attires membres du
Clerge et des Communautes religieuses tinrent a (lire la part
qu'ils prenaient au devil des Missionnaires.
M. i3evIERE avail. loujours entretenu aver les autorites
civiles de !a ville de Loos les relations les plus deferentes. Le
Superieur des Missionnaires , par sa, discretion , sa courtoisie
vis-a-vis des pouvoirs publics el de 1'Admiuistralion cornmunale beneficiail do la part do taus dune respectulu h sympathis, ; M. Poigi-nc A VING:E, maire , lint « a, exprimer iI I'ocr.asion des funerailles, sa sympathie pour les P,'res Lazaristes et ses sentiments respectueux pour !eur regrette Suphrieur.
Le corps de X f. BF:viiRE repose au cimetiere de Loos. dans
lc eaveau que ses anciens cures lazaristes de Notre-Dame de
(irave out fait construire pour leurs confreres el oii reposent
tin certain hombre de Missiunnaires : parmi eux, le venere
Pure Mrcn. uLT. M. IFu;KEMRERGuE, et in saint Monsieur Louis.
Di'AAES, directeur an tieminaire academique de Lille...
Notts terminerons cettc notice on nous associant de tout
co'nr aux sent merits exprim s en termv, si justes par M.
RuUSSET, successeur de M. I;i;vuIaH: iI Loos, et par ses confri-rf- :
,! (.'rxi an grand sc•nlinlerll der recorrrnrissnlice yue nous
aeons ions envers Dieu qui ions l'a fail connailre, nous a,
places mire .srs mains el anus a si puissaInmrlll marques de
.son empreinle.
a Enrers le Pere 13EVIERE ejaieinent, noire immense re-;
ionnaissance. iI laquelle se idle noire adan.iration, noire resprct el cede affection tendre el forte a la fois que ses rarer
horrnes corn in,' lui savenl seals susciler. r'Vous l'aimions bien
parce que nous nous senfions aimes de lrri, aimes el prohfgis,
aimcs pour nofrv• plus grand bien. aimes parfois conlre nous, 4mes, proteges en errs el contre lout, si la justice flail de
noire cdle, car it ae s'cst jamais derobe aux responsabililes.
,c Cet hornme e.rreptionnel avail le don de sympalhic. It
avail un merveilleu x esprit de discernmen t of n'hesi lail pas
it encourager l'effoii mclmc maladroit, meme rnalheureux,
lorsqu' d senlail que celui qui le faisail donnail lout son cur
a f'aruvrc. Il scrva.il faire confiance, el quand it avail donner
sa con.fianee a quelqu 'un, it tie In lui relirail pas fa.cilement
llevanl un insucces. loin de decourager, it savail aecc un Inc
merveilleux donner an missionnaire confiance en. lui- mf me
lu.i faire surmonler une lintidile do debulanf : Allons, confiance ! Dieu rams aidera ! Ditcs-nous bien que ra ira .'... x

Son dine d'ctptitre. son amour de la t_'ornpagnie, so rrqularile , la haute idee qu'il avail de noire vocation carerclotale et mis s ion noire . tou./es les delicatesses (le son cu'ur, la
fcrnaelr^ rlr sa volonte. janrais brutale, mais qui savait se
faire obc ir. la rare penetration rle son esprit ouverl (i tout cc
qui mail raisonnable dais it dontctine rlu neut. sec talents
rl'organisa / eur, so eourloisir, sa f1rande cfistirrclion tie chef dc'
maison. tout cela faisail de lui /e prcttre el to, mis.sionnaire
d'rlile que noun aeons ronrt...
a Le tirigneur nous 1'a repris of a recu en son r/ernel
amour ce fi/s de script F in cent... El sous, nen .s aeons .senli ce
tuclc immense ci douloureu.r• retie absence laird.- rl drfinitue que connait t'orphelin. Mais, seine sa dcpuuillc morlelle
s'rn est afire, car it rr•sle arse noes, chum nos creurs. Cr gue
Loos fut et sera res/e sun u'uvre ; Loos rloil sa rvtleur it /'emprise qu'a cue s tir sous eel hou,mr an crew- large, afferlueu.r,
c•t gui ne vieillissail pas. eel horunre de Uicu. el de saint Vinren t . qui aim viii son ceucre passionnrnu' nl, qui ainrail srs ronfri'res coinrne des fits. qui n'arfrnritait pas qu'on ,/tichc 1e
atelier...
ee Son souvenir hanl.e la niaison el nos vies, ear it rests
,rev putts, eelui que parts ipl,etan.s loujours a to, P^'re n.
A'1r.t1'ce1 \'iILLEVILLE.

ALLEMAGNE
LES l Ir'Q DIAIFU\s DE LA PaO\ j cE
PENDANT LA GRANDE Till DULATION

(1 1939Jusqu'a present aucune plume n'a essaye dry dinner clan,
nos Arutales un aperqu sur le sort de nos maisons d'Allenrrgnc
au tours tie la derniure guerre mondiale. D'une part, j'en conviens, il no sera pas facile d'etablir ici ce triste bilan. ll'autre
part, it me semble qu'une description de cc genre, miirne si ell(
n'emhrasse pas tons les details piquants, est tie nature it interesser plusieurs confreres. C'est surlout cc point de vue qui rn'encourage A entreprendre ce petit travail.
Celoynr. -- Au debut des Ilostilites on s'attendait, it parlor
I•anchement, it une cessation on reduction des mesures draconiennes de noire gouvernenlent du 'I'roisicme Reich contre
]T g ise, et, les ordres religieux. « On s'est fourre le doigl daps
I'rril aurait dil notre confrere feu M. J)t.JARDIN. Vraiment.
c'htail une, erreur de calcul ! Bien au conLraire. La maison de
Cologne et les confreres furent I'objet dune surveillance minufieuse el incessante de la part. du part. i nazi. II metlait son
nez partoul. Voire, ii s'effor•rait de plus en plus d'obtenir l'entree des confreres dans Celle ou telle organisation du parti par
force ou pius souveni a force de menaces et d'intinridation.
E.n vain ! Notre ministere, en particulier le ministers de la
parole. se reduit, iLU bout d'un certain ienlps, it pen de chose.

Missions el, relraites fureul inlerditcs pour des raisons l utilcs.
ainsi par exemple a Diming, prigs de Trees, paree que - disaiton - une mission « souleve >, it, peuple el el „ an or Tha i i :,,
pour la circulation Surtout le ministCre aupri-s des jeune,
fit. In bete noire de In Gestapo . \ Iilme pour la reglementatinn
du service divin ordinaire to gouvernement. prit, „ en vue du
bien conunun , des mesures si veres. Par exeniple : defense
formelle pour tout prelre de munt.er a 1'autel avant dix heures
du ratio apres tine alerle nocturne. Iii ulaison de Cologn't
eul I'lionneur douleux d'avoir des visites donticiliaires de la
part de in Gestapo pour des raisons apparentes. 11 ne s'agissuit
gue de trnucer a lout, prix tin „ corpus rlelieli ,,, de faire ensilile
sensation daus Ifs jotirnaux et de dCnieher de nouveau un de
ces aids noirs. Done, si on s'elait IiereC de I'espoir de v-oilla fin
des 1racasseries pendant In. guerre, on s'etait rudenwe,nt. Ironip,e.
Bien sur, it out. tine tl(tente insignifrante au ^ nonient, oil
le conragoux 'vcgne de Munsler. i\lr VON GALEN, prOnfui4•a Se,
sermons p eins de vigueur, qui Irouverent tin synipaLhique echo
dans l'univers catliolique. Mais sonime louse, its no produisirent
nut changement ('id,'-es en haut lieu. Impossible
Au moment do is dCclaration de guerre, In raison de Cologne avail. dix-hnit prCtres el six frCres coadjuleurs. Le 12 d,',eenibre 1939 , M. Cornelius i1i:GOZINi alla Bans In Mission rite
riel. Le paure M. Hermann h )ERFER. en prole a une p,iralysie
protgressive, fut transporle a I'lsdaardus-Stilt, li,lpitat pour estropiCs. puisqu'il Ctait pratiquenient impossible de le transporter, toujours 1 temps. duns le Lu.jlsehutzraunr vii les alertes
-i subites et nonibretso s. Plus tard to fleinriehshrnis d'Kngerssur-Ithin ouvrira ses porter hospitaliiores it nulre confroie qui
y trouve encore acluellemenl.
Au wogs des premieres annee- de In _uoru'. nos ,jeunes
k rRi-es furent, appells sous les drapeaux I'un apres I'autre.
. Joseph I'L HLEN ouvrit. !a niarche. Bless(- plus tard en Rnssie
it In clieville par un Cclat d'obus, it devra rester dons I'h,ipitai
militaire ,jusqu'A la fin des hostilills. It gardera et pour Iou,jourune articulation raide du pied. Ce ful ensuite le tour de M. Benedikt VOGEL. Peu aprivs sa dernlure permission en 1943, tin opus
russe to hlessa 1 mort. lion dornier signe de vie furent re,s nrut-,
pleins do pressenl iments adrossCs a soil suplrieur : ,< 1lloriturus
le salutat . ., MM. Wilhelm STO oMEr, et Franz-Peter DA9ruEn ;
ferment to marche„ des jeunes confreres appelCs sous les
drapeaux. La guerre terminCe, its rentriNrent, rux, rains it satifs.
Qualre ,jeunes gens de n oire Province demand4ent et obtinrent de Ia Wohrmarht. ,.in con-6 IimitC d'automno 1940 an
prinl.emps 1941, et, stljournerent Bans In maison de cologne pour
faire lours ltudes universitaires ; ce furent 111\1. Joseph WrrZEi,
et Peter HOLZriAEUSEH . ainsi que nos chers frCres Peter KLASSEN
et Heinrich PonSEL. Au bout de ce temps, its rejoigniront lours
rlgimenls. Tandis que M. Peter II0LZIIAEI'SEn renlrait en 19!15.
M. Joseph \VITZEL, jeune prCLre d'uue haute valour intellectuelle
et d'une tendre pietC, Ctait tombs sur le champ de bataille en
Russie, le 8 septembre 1941 , au moment oil it Ctait en train de
sauver des blessCs. Nos chers frCres Peter KLASSE : N el Heinrich
PdI'SEL moururent Cgalenient sur to champ de bataille.

Quanta In rnaisou matt rielle de in Stolkyasse h Cologne, it
PA siir que In guerre lui a jouC un bien mauvais tour. Dig; les
premiers Ionic des hostilitCs. in population de Cologne 1'nt trou-

hlee par de frequentes alerfes. Souvent. nit .r.rand nonihr d'avions
allies pasaient au-dessus de in ville a une tres grande hauteur.
111ais lout cela ne fut, en derniere analyse, qu'un ,jeu d'enfant.
Le premier bomhardement aerien, aver grands efl'ets desI.ruclifs, Put lieu le ai trial 1942. Celte foil-ci in granule vilie
fut transformee en tin immense brasier enflamme. Des millier
rfhabitants sans abri ! (:' etait la premiere fois que la ville vii.
de ses propres yeux, les elTets Cpouvantahles dune guerre moderns. Ili•las ! Ce ne rlevait pas titre la dr•rniere ! Quant i t notr:•
uiai' on . elle recut quelques bombes incendiaires dent une tonha
nr I:r vofile de 1,11clise. Corrune d'hahiturle, on avail Cgalemen!
lance des bombes foudroyant.es. A plusieirrs reprises tes confreres rie In maison eurenl I'inrpression gue !eur denreure it euN
I,ril, atteinte. Heureus- nrent it Well Mail pas ainsi. \lais I'eglisr•
paroissiale de Sank!-Ursula, siluee prorhe noire maison. avail
lellenient souffert, quit n'y avait plus moyen d'y cdlrI-brer• le
:r•rvice divin. Notre rhapelle la rv^rnplasa jusqu' au moment nit
Pile aussi fut compli-tenent detruite.
Cc fut au muffs it(, mars 1941 que noire rnaison courut.
poor Ia premiere fni<, rnr st;iieux danger. Ilne bombe incendiaire
Clail tarnhee si fal.alenrent qu'on ne put. 1'apercevtrir t1'aucune
far;on. Quand on finit par In dCpisler, ,rllir( par la funooe, el!e
avail riopuis longtenrps ronu7menc6 son rr'uvre destructive et, en
mains de Tien, le faitae tut en flantmes. On appela au secnurs
les ponipier•s de In Poste Centrale, siluCe ,juste a cute de nolrv
maison , et I'on unit par titre maitre de l'incendie. La voiLt
sauvr-e encore une fois, colic belle maison ! Hellas ! la moitie
du tuft await Cte la prole des flarnmes . Et maintenant se presenta le gros souci de In reconstruction. 11 Ctait deja tres difftcile rl'enga ger des ottvriers et d'acheter des matCriaux de consIrnrlion. On frnit par avoir ]'un et I'autr'e. Et ce fut une fres
grando joie pour les confrere= d'r lrr,. avant 1'ltiver, a I',^Irri
de in pluie et des inlenrperies de la saison.
Hellas ! deux ans p'us Lard, I'heure fatale sonna. C'04:61. au
yours de la nuil (fit 28 au 29 juin 1943. Dans In soiree, un It-es
grand nombre de l onrhardiers allies s'approcherent . de la ville
et y lancr}rent leers 1r•rril•rles char,enrents. Celte fois-ei encore
la vile preser.la 1'asperf. d'un ocCan de feu . Sans interruption
ancune l'inquir-tar;t sifllrrnenl des honrbrs ! Des les preuriere^minules, noire waste chapelle flit atleinte, les piliers s'Crrnrrli^ront, cnmme des a'luructles, of la vufrte s'elTandra. Dane If.
soulerrain de la chapelIc taus lee ranfrires de In maison 6laicnl
rassernh!Cs, ainsi que seize mitres personnes sans asile. Quand
I'ourag-in s'apaisa. les confrCres Ctalent inpatients de vii ce
qui .s'Ctait passe dehor•s. Helas ! Ices sorties Ctaient ohstruces de
debris. Abso - ument impossible de sortir ! Nut ne se doutait de ce
qui s'Ctail, passC dehors. Le matin settlement, viers sept heure-.
des polieiers ouvrirent. la porte de for, en se frayant un passapr•
a. Irrvers les dCcunrhres. Il n'Ctait que temps ' Car In in'i-on
Chit dCvorce par l'incendie et les personnws emprisonnees earns
In cave rltaient menacCes d'asphvxie. Mallieureusenent personne
ne pill, sorlir a temps. Voila pourquoi, bien que tout fill pr(-vu.
rien ne fut sauvC, a ]'exception de ce que contenait la cave. Les
jours suivants, on mil a I'ahri les harder qui trainaient en diver
lieux. Tout ce qui noes reste de la belle et waste maison
centrale, : e fut une petite chapelle, construite en 1934). destince
a entendre les nombreuses confessions do prf tres. Voila dour Ios

confreres tout a coup sans abri ! Il fallait aborder energiqueInent, la question. Ou oiler ? M. Ie. Visiteur se trouvail, en cc
moment , a Schleiden. Mai: it fallait prendre une dFcision sur
place. On so decida done <t former rte petits groupes do confreres
et de les envoyer dans diverses nlaisons de la province : tout
cola aver permission presume do M. le Visiteur. MM. Philipp
VETTER. Karl Pr•Li_'MER et its fri'res coadjuteurs ANSGAR et JoIL&NNES se rendirent a Ilenri-Chapel e, en Belgique : M111. Rii ^ .LEO;
et IIECH , ainsi que noire cher fri^re LAURENTIUS, a Lippstadt
M. IIILLE1311AND aver nos chers frrtires PHILIPP et Pius a Trf'ves,
enfin it Schleiden, les deux freres coadjuteurs KONIRAD et BARTHEL. Restcrent it Cologne dins l'h6pital des Filles de la Charitd.
MM. Joseph PAUEL.s, Franz SI:HRiiDErt, Heinrich S'rEUBESAND et
(life `CIINELLE, M. Jakoh BIIENDT. super•iellr, s'etahlit d'abora
flan: le Jim-ion/wins de nos chores srcurs, flans !e Get-vonsivall,
parse gti'i! '% - 4'-tait a mW-rne de re ler plus 1'acilenient qu'ailleurs,

aver ]'aide des autoritcs competentes les diverses questions qui
se r'apporlaient 1 la Porte de l:i rnaison cenlra e, aux declarations it faire au huro:tu de policy, an commissarial des vivre,
etc... Tout cola fill d'aulant plus difficile que I'adininistration
municipal. so dehattait elle-nleme au-milieu do difticu tes sans
nonibrr , 1.i' paiivre superieur riot ctre sur pied presque nuit et
jour, irieme au-milieu de nouvclles alertes. Le tramway ne inarchail presque plus, et presque chaquo null c'elaient to nouveaux
honrhar'denrenls ! Le 11 juin 1943, la rnaison Alar°ienheim. de nos
chiet-es scours Mans le Gcreons,ca/l, oil V. Bni:xn•r s'htait refugih.
suhil. le nieme sort. que Ia maison de la Slolkgas7e. et fut compli%tenlent rletruilo. t:'f-tail pilie de se voir impuissant en face
du feu of ce'lli-ci achever son travail destructeur - par manque
d'tau. Les jeunes titles, pensionnaires de rate maison, auraicnt
bien voulil do fendre leur petit hien contre les flammes impitov;ihles. Ilien a faire ! Pas une seure gentle d'eau ! C'e^t I1
gii'ime pantie des hires s;rvi+s dons In Slolkgasse pirirent Iotalenient. Le superieur dut. done re,joindre ses ronfrires it CologneNippes, dons I'h'pifal de nog chi,res saw's. oh it resin 1 la tfte
de !a petite ronununaute. Pendant Irnjs ,jnurs, it rut force rte
soigner ses veux payee qu'il no voyait presque plus rien par
suite de I'aetion des bombes all phosphore dont les allies se
servaient deja a cello epoque. Mais it Nippes, les confreres
n'ritarent pas encore arrives it la deriiiCre station de leer chemin
do Croix. Ti lour resin encore tin pen de Ininisitre. Mais lout
cola nlla a reeulons, parse que les voyages devenaient de plus
on plus diffici es el personne n'Ltail sftr d'arriver ii temps.
Dans la suit du 20 an 21 mai 1944, it y cut. it Nippes de
Bros dommages causes par tin incendie a la suite d'un homhardemenf. aerien. Tour nos confreres firirent tine part ti'c's active
all travail de sauvetage. Mais ir'i deux confrprent perdaient tout
cc qu'ils avaient garde ,jttsqu'ici. Le feu faisait tine bonne rGcolte. Le Lori isen-lieim rievint 4-,alernenl tine proie des flainmes.
Cotte fois-ci encore tin important quartier dune grande ville
ressemblait it un champ ernbrase.
Au mois de septembre et d'octohre 1944, la situation .s'aggr'ave de jour en ,jour. 1111. Franz SCIIRUDER et Otto SCrINELLE
quittent Ia ville. Dune part ii n'y avail presque plus de minisPre it Cologne, et d'autre part on manquait de pretres dins la
Diaspora. Voila pourquoi ces deux messieurs se mirent' en route
et rendirent dexcellents services dans I'Allemagne centrale.
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4t. le Superieur recta malgrc tout... ce qui lui valut on c;lo e
de la part de M. le Visiteur. On petit dire sans exaoerer, que
in vie des derniers mois de guerre elail presque insupportable
a Cologne. Temoin cette jeune intirmiere qui s`ecria au tour,
d'un de ces afl'reux hombardernents : C'esl bien entendu, je
^,eux Men mourir : mais je ne vouelrais pas @tre continue!lement
'fans ces trances mortelles.
Les derniers nrois de la lutle inondiale etaienl clone singuli^renient durs. Quel.e misere presque ininterronipue ! Que de
malades prives pendant d'interminables journees du in•oindre
rayon de soleil et (,.nerves par suite des terribles attaques aeriennes ! Aprbs ces attaques, que de pauvres blesses et combien de
nnoribonds I Par surcroit, on manquait d'eau et d'electricit6.
h;nfin. que de fenetres a reparer tons les jours l... II y a A signaler, pour la mCme Cpoque la destruction do In petite chapelle de
noire maison centrale de la Mollryasse, qui avail remplacC taut.
suit. peu la grande chapel e. Au tours de la derniCre sernaine le
Superieur s'occupa toil fois a relablir les ('enCtres, a mettre
in place in porle d'entree. et.c. Le travail achevC, it e'en trouve
plus Tien le lendenrain. Des bombes on etaienl la cause. Les
statues de la Mater Dolorosu et du Bienheureux Perboyre, qui.
jusqu'ici, n'avaient pas ete atleintes, disparurent enfin sous le.s
bombes. La statue de saint Vincent, scule, veilla encore sur la
porte d'entree. La fete de noel ful pus triste qu'un bonnet de
suit. I Toute in journCe it y out des attaques, de sorte qu'on n:•
put dire la Sainte nresse qu'entre six heures on quart et, boil
heures et demie. Mais rnCCme celf.e messe Ctail defendue parse
qu'ii y avail on alerte pendant la nuit.. M. to Superieur dit, de
cette journce. qu'el e est ce qu'il y a de plus triste parni de
tristes souvenirs de ces mauvais temps. Que de pauvres gens,
en ce jour solennel, en train de reparer portes et fenetres, afro
de se ;arantir du froid glacial I Ces pauvres Bens languirent dati
into sorte de resignation apathique durant !es derniers nrois de
In guerre. Et chaque jour ressemblait a 1'autre.
Le dernier bomhardement aerien, le 2 rears H45, cut comm'
resu tat des destructions quasi inimaginables au centre de In
ville. Presque toutes les Cglises et les hupitaux furent detruits.
La belle statue de saint Vincent, plae6e sot la porte d'entr6
de Ia maison centrale, fut raise on pieces et projetee en pleine
rue.
Heureuseniont pour ra ville les I roupes allemandes commenSaient a passer de I'autre cbt( du Rhin. Qu'allait-il arrive], '?
On I'ign•orait. Sur ce, to parti nazi "it piutul ses membres envisie.rCrent. serieusement la possihilite de precipiter cette population dans une miscre plus grande encore que celle ou elle se
trouvait. Le parti heureusement n'obtint pas gain de cause. La
popu'ation resla stir place. Au moment u' les « Heine » de in
S.A. etaienl en flammes. on avail In conviction que le parti avail
passe le Rhin. Le 6 mars 1945, to., troupes americaines entrerent a Co og>ne-Nipoes et on out str,jet de croire qu'aucun bombardement no surviendrait plus. Une circonstance part iculicvre.
h savoir le cernement de nos troupes par Ies troupes alliCes de
I'autre cOle du Rhin avail encore pour consequence un bombardennent de in ville par nos propres troupes qui dura plusieurs
semnines. M1ais c'Ctait si pen it(, chose par rapport aux hombardements aCriens, que tout cela n'inquiCta plus personne.

- 3u i El maintenant, comment arranger Ia vie de communautd
Voila in grosse question . A proximitd de notre ancienne maison,
dans la Vikioriastrasse, it ne resta plus grand chose, sauf deux
maisnns assez Bien conservees. Le Supdrieur pensait que I'um,
d'elles pourrait bien faire noire afl 'aire au moins jusqu'A nouve;
ordre. et it ;trail 'roil sur eelte maison. M. le Visiteur fut miau courant et le chargea de s'occuper de cette question de plupres. Or, M. le Supdrieur pril les chases en main. 11 sut bienlftt
que to proprietaire n'avait pas ('intention de loner Ia. maison.
Mais une circonstance imprdvue dloigna tons les obstacles. Apres
1'entr6e des troupes amdricaines Bans In ville, le pr•oprielairc
fut bless(! a mort par un ohus. M. le Supdrieur s'informat Inouveau aupros de la votive du ddfunt an sujnt de la maison
en question . Celle-ci lui assura qu'elle dtait prete a la loner. Encoura'gd par cette prontesse, M. le Supdrieur se pri•sonta rips If'
premier jour, oft le 1l'ohnungsam.t (bureau du logement) ouvrit
ses por•tos el, an foul d'un certain temps. it cut gain de cause.
Le premier pas t tait, fail. 1?t maintenant. it fallait s'engager dan
le chemin fpineux de la rest aural ion tie ce balintent as^:ez endommagd. Itupossih'e de faire comprendre le las de diffctiltds
qui surgit en face de tows reux qui avaient, en cc temps-Ift, a
teener a bonne tin pireilie 11che ! Que de courses a faire pour
avoir les mat6riaux de construction ! Malgrh Lout on rdussit. Au
ntois do mars INC) cut lieu l'amdnacemont de celle maison
clans la Viktoriastr•rrssc 7, ou In vie do contmunaute' commence
maintenant a alley bon train ma'-r(I le caractl"re pried de cette
demeure. 1ri tout respire tine grande -simplicitd , m@rne une
granrle pauvrelt1, : car to niobilier appat•lienl, en partie a de
bonnes limes. D'autre part, sous n'avons pas encore la vie ni
les belles reuvres de l'ancienne maison de la Stolkgta.sse. Mais, ce
qui est eonsolaint, c'est. que sous avons ici an moins provisoirentenf no ban pied-A-terre it I'ombre de noire anrien sanntuair'
rte la Stalkgasso.
Troves. - La ville de Troves n'a pats vu trop ft souffrir pendant 'a guorre et par suite de la guerre. On pent dire la mt'me
chose do noire maison de Troves, du Vinrenlinuni. ,lusle avant
le cataeivsme mondial, to u aotlt 1939, une grande cf:rdmonie se
ddroula clans In chapelle : Mgr 11DENDAIIL. Vicaire apnslolique de
ad limina
vint aussi a Troves
Limon, qui faisait son voyage
et noun avions In joie d'avoir une ordination gdndra'e, au courQ
de laquelle it ronf'ra le sacer•dore a einq de nos eludiants. C'dtaif
grande joie a la veille de 2randes tribulaf.ions.
Le 23 septembre 1919 tin nrche do mobilisation „ent rate I'll
savoir a lows nos jennes ('erns de Trf-ves qu'a I'avenir annul:
ajournement du service rnilifaire ne serail, arcordd, vu la situation -rave oft se trouvait In patrie. En effet. tons los vingtquatre cleres qui se trouvaienl au Vi.ncentinv.m. an debut de
ra guerre furent appelds sous les arntes.
Mais ce'a ne veut pas dire que la maison demeura vide
apron le depart do nos jeunes Bens. Au contraire ! Des lepremiers jour's de In guerre, un ddrret. proclania I'dvacuation
partielle de la Sarre. Un certain nombre de ces refugies sarrois
trouvCrent un asile de nuit chez eons. Le 19 seplembre 1939.
to commandant do is ville fit une inspection de Ia maison el
notifia a M. le Supdrieur qu'il avait ]'intention do noes donner
un certain nombre de soldats en to-ement. Fit took plus tard.

- 185 toute une cornpagnie s'installa dans les locaux libres. Peu a peu,
it y cut deux a trois compagnies de diff renles armes qui passerent I'hiver chez nous. Us partirent presque tons le 10 mai
1940. Successivement nos locaux vir•ent d'antres formations mititaires rnoins nomhreuses. Ce fut le va-et-vient hien connu,
cnrnme clans une ruche I A partir du 12 mai 1941, par ordre du
4ornerne_ment, la inaison servail de logemenl. a un groupe do
.pones tens. (Oure lout dillYrent du prtcerlent : en iron cent
vingt. Ives dune erolo normale s'installerenl chez nou . A dire
Arai, c'taient, do vtritahles gamins do quatorze a dix-sept ans
rlui, a I'ecole. avarenl such a longs traits I'espril hiLO
.rien et
peat-fire dans la name mesure I'esprit anti-clerical. Pauvre
jeunesse ! Nous e0mes a les supporter sous nos yeux jusqu'a'a
24 fCvrier 1942. Nous avions, it esl vrai, depuis le 30 se;.tembre
1941. ega'ement on c•erete d'officiers de patrouille - une lronfaine de bons papas. Nos chiCres sours lour faisaient la cuisine.
Ta's locafaires vrrinuont agreahles se presenfierenl le 13 avril
19V? : ce fut le Cranri Senunaire diocesain rte Luxembourg, aver.
supCrieur et professeurs en tt.te. Pauvres messieurs I C'Ctait
encore une fois In fameuse Gestapo qui les avail expulscs.
11 r BonNEWASSr?rt, hcr^que de Trees, les mail requs d'ahnrd daps
son propre sdruinaire a bras ouverts, on 1940. En 1942, its
,'•laient obliges de quiller cet asite que la Il'rhrmacht requisitionn;rit comme hopital mllitarre. Avec I'approhalion des autorites
conrpClentes, les cleres luxembourgeois s'installerent chez noun.
I.ous les cours se donnaient clans le Vincer+ tinum . Quatre bonnes
s'eurs de Saint-Elisabeth de Luxembourg faisaienl le menage.
't'out Porte a croire quo cos messieurs ne furent pas trop nralheureux dans retie maison lazariste. Its nous quillerent dCfrniIivenx>nl an mnnrerrl 411.1 deharquenreut des allies, en 1914.
DCJa, do bonito heuro, heaucoup de villes d'Allemagnle
avaienl. A suhir de p'ns en plus le poids des trtnnhardemenls
rr^rien.S. Treves fut. it cc point de vue, longtenrps uric ville privi'egice. La veitle de i'Assomption 1944 ne notable gnnntit.'^
de bombes incendiaires s'abattit a l'improvirtsle, et fit de serieux
do'-AIR au centre de la vii e. La gr• ande lour rte In cathedral''
fill devoree par i'incendie et la belle Cglise golhique, nediee :r
Notre-Dame, siluCe juste a cbte de In oath%'-dri 0 ecopa, tout
comme etle. Le 13 septemhre 1944, on premier hombardemenf
d'ohus 16gers dura onze. theures. L"n certain nonrhre attei_nirenl
n•otre quartier. A cette occasion, noire maison n'eut a dCp'nrer
liar. quelques carreaux cassCs. Aueun obits ne s'Ctait Cgare chez
nous. To 20 septernhre, homhardement aericn de la Bare Centralo
el, do la voie ferrOe. SCrieux Banner pour nol.re rnnison situVe.
ou1, proche do la gare. Dieu merci ! Pas plus do de--9t; gm'auporravant. Les dormers honrhardements amens de la ville furent
intents, les 19, 21 el 23 dCcembre 1944. lieu reusement noire
rtuartier no fut pas atteint. Au total presgne pas de ravages
durant tonte In guerre. Noes on remercions le bon Dieu de tout
rm r•.

D'autre part, I;r proximite du front, pendant six mois, avee
out cc que eetto situation a de desagr(ahle, rendait In vie
penible. Qu'on se rappelle I'arrivCe des ohms jour et nu it, lances
a I'improviste. Do par airlcurs, les autoritt's civiles Ctaienf do
nioius on mains a ni me de se porter garantes des vivres st.rictement, necessaires pour la population civile. Vni!a pourquoi on
prner'da d'auloritt it ('evacuation do In ville. MM. STRL•'ITBLnG

Joseph et Riinsni Leo la quittorent, le 5 decembre 1944. danun train de refugies et arriverent snins et saufs en Saxe. M. IItI.LEBRANn Leonhard et notre cliere frere BRUNO Sc mirent en
route, le 14 decemhre 1944, et arriverent a bon port, en Wes'phalie. Enfln, le ?(r d(cernhre 1944. MM. VORAGE Ernest el -NfEvE%
Jean-Baptiste faisaient la meme chose a leur tour ; le premie.
trouva un pied-a-terra; pendant Ies rudes mois suivants, chez
nos chores scours d'Alf ; le dernier se rendit a Freising, en
Baviere, ou it fut un an vicaire dans une populeuse paroisse
Soul noire cher frere AL'rHol' F• Paui put rester cvrnme chauffeur
du cercle militaire au Vincentiuum ainsi quo quatre bonnes
scours retenues pour la cuisine. C'est a eux que nous sommes
redevables de Ia conservation de tout noire mobilier. En effet, au
moment de l'enfree victorieuse des troupes amNricaines, la mat.
on no fut pas saccagiv par la populace.
Si le Vincentinun ^ n'a pas eu de grosses pertes materielles,
it a. par centre, plus de morts que les autres maisons de la
pros lore : un jeune pretrre, M. Joseph WITZEL, (dui fut vraiment
11 sties grryis ,. deux frtres etudiants, un seminariste et trois
frees coadjuteurs ; deux freres tie sont pas encore rentres ;
its sort prisonniers de guerre. Mais petit a petit c'est la vie
norntale du Seriinaire interne et des etudes. Que le bon Dieu
bCnisse nos efforts et noun envoie de bons et numbreux sujets
Niederpriim. - Des 1938, 1'Ecole apostolique de Niederprilm
etait menacee daps son exitence. A ce moment, elie n'avait quo.
la moitiC des Cleves d autrefois. lien d'ctonnant I Car le reginrnazi avail multiplied ses ntesures draconiennes contre les ecoles
catholiques. Le 18 juillet 1938, voile de la fete do notre bienheureux Pere saint Vincent, trois hauls fonctionnaires d'Etat,
pedagogues de profession, se pr%senti^rent pour faire One visit:scolaire officieiie. I-s tie dccouvrirent rien d'extraordinaire ail
cours de cette inspection, poursuivie avec des yeux d'Argu^.
NCannioins, its prirent con'-6 en laissant cette observation significative Tout cola. c'est hien . mais bon gre mal gre, noes
tie pouvons pas no pas tiissoudre votre eco e. C'etait puremenl
et siurplenrent la sentence de ntort I L'exv'cution no se fit pas
attendee. Quelques juurs aprCs la visite officielle, le SupCrieur
recut. un document qui lui signifiait, la dissolution de l'Ctah isement. l.C coup fol. sensible pour la Province tout entiere. Que
faire ? On se dCcida it transformer la maison en internal et
envoyer Ies Cleves suivre 1'enseignernent au lycee d'Etat dPriim M.M. PAUELS et W. OLUiSCIILAEGER rendirent par cons<quent visite au directeur de cette maison, qui lour donna I'assurance que toes les apostoliques seraient reSus au lycee d'Etat.
Done, pour le monient ('internal de Niederprfim deineura. Mais
a parlrr de Piques 1939. he nnuthre des apostoliques diminua
rapidement, puis ue Ions WS Cleves qui Ctaient it mime de continuer leurs etudes daus tear pays, restaient chez eux. Maintenant, le gouvernenlent ft^isait encore un pas en avant. Le
4 join tfr39, interdiction de recevoir de nouveaux apostoliques,
et en n0nte temps, interdiction a tous les pritres de la maiswt
de s'ocruper it I'avenir de I'Cducation et 1'enseignement de la
,jeunesse : ordre strict de renvoyer tous les Cleves, au plus
lard it Piques 1940. Des Tors, MM. SPAnGEL et SCHNELLE emmenerent. que'ques eleves a Cologne, oil its continuCrent leurs Cordes, d'autres res1Crent it proximitC de Prum. II y a plus encore I

i-m uo? me temps, on entreprit une autre action contre la nlaison.
i>epuis un certain temps , des soldats du genie logeaient dans
one de nos mai .sons adjacentes , le Joseplrshaus . Leur conduite
laissa parfois it desirer. Environ cent « \Vestwallarbeiter t, (ouvriers charges de construire les fortifications frontieres) prirent
rn outre logement Bans I'ecole. Par-dessus Ic marche. on noun
imposa rte Ti's nourrir. II y Put tnieux encore ! Petit it petit, au
nonrlrre des ouvriers qui augmente, on ajoute les bureaux de
I;t Kra - 11'cst ! Centre de circulation \V esL et les haraques dune
compagnie chargee de la construction des routes. C'en fut plus
qu'assez ! La maison etait une arctic de Noe !
I.a guerre eclata. Des formations de Ia lf'e/rrarachl remplari'rent bientOt les ouvriers. Les artilees allemandes pen.trent en
Belgique, en mai 1940. Les soldats quittent alors la maison. Sur
COs c'utrefaites. 1'esprit. anti-clerical ne sommeillait pas : it
s'etait occnp. cc dune fa4•on hienveillante rte notre ecole ! La
vide de Pri'nn n.gocia avec noes. II s'agissaii pour elle de faire
de noire ruaison an intermit nazi, till a .\'S-Schii1erheirn ». Le
contt•at de iouage fut. dresst , to 1°` avail 194.1. Le , :VS-.Schi lerlceint » s'inslalle done duns Iv nouveau h:ilimenl et daps une
autre panic de la maison. Nous nuns vintes done !epousses
encore une fois Bans noire propre nlaison et dunes noes contenler du cc Herrenhaus
( maison des pr.tres) et tie la conrIergPrie.
\taintenant , los chosen conunenc aient it prendre encore plus
une ntauv.;ise tournure. Apri's la dissolution de noire .cola propreruent dito. to cc Vin:urrz-Wo/rl/ahrts-Vcrcin u, litre juridique
de nntre pr 'opriet.. fut dissent par ordre de la Gestapo qui orVrrr^rn_-11'rrhl^a/rrts-Vr
dnnua la liquidation des buns de cr
rein
C'est ce qui nous forq.a 4 vendre definitivement cette
niakon ponrtant Si nr es airP pour le roerutenu-lit do la P r ovin(-e. La ville de Priim 1'achcta, faisant rnaintenant de tons les
b;rtinrents tine Grande Gco'e nazie (NS-Srhiilvrheim). Les autres
hAliments : maison de nos rhi'res Sours, e Juscph.dhaus » et
menuiserie furent vendues a des par'liculiers. Le 12 tnai 1941.
MM. PALUELS, Sup ( rieur et SPAIGFt, quittirent In maison . C'etait
la fill... pour le moment. !

Nos chores Sreurs admises a rester flans leur maison, devaicnl toutefois payer lour lover au nouveau proprietaire !
M. Krlr;EL put rester aupr s d'elles pour asizurer le service divin. \tais tout change, souvent tri's vice, en cc has monde. A
P9qu's 19'ii. les eleven de I'.cole nazie no rentr''rent plus. Et
pour cause ! La guerre atteignait noire pays. Jusqu'a I'arrivee
des troupes allies . la maison servait tantAt d'hOpital militaire,
tauli t. denu'urait inoeeupee . C'etait hulas ! I'cpoque oil le vol
elait. a I'ordre du jour . Une hombe tombec derriere le nouveau
batiment, endomtnagea la buanderie . Une autre fit de -rands
d.gOts juste deviant le cc Jlerrrrr/raus c Plusieurs obus endommagi'rent la tniture du nouveau hcltiment scolaire ; enfin le loft
du cc Herrrrr )r.atrs >c qui aura it dU 2tre re (rare depuis longtemps,
finit par r"etre tout. It fait delabre par des serousses rr•petces.
Chose diabolique ! Dans le puits d'arrage du chauffage central,
on avail place une charge explosive tl'l poll pr?'s deux quintaux
do dynamite. afin de faire sauter toule I'.cole avant I ' arrivee
des troupes alliees. Si ce coop de eanai'Io' :nail re'ussi. sous aurions parta^,e le t.risto sort de i'internat episcopal de Priinl.
HPnreusenu+nt le projet ne fut paz mis a execution. IIeureuse-

meat, pour sous toute la charge explosive fut decouverte en
fete 1947, par des ouvriers, sinus quel desastre I Pend;uit six
mois, le village de Niederpriito se trouvait entre deux fronts
ennemis. Ealin, au mois do fLvrier 1945, les troupes aulcricaines
occuperent la bourgade.
Nos chiot•es Suotu•s retournerenl a Niederpriin) les premieres.
G'etait to 17 roars 1945. Le 30 roars, elves ernmena irrent et insfalli-t•ent on hlipilal provisoire. Le lundi d'apri's Pirques, on
recut :e premier malade. Ma's hiont ,t, on entania ties aegocialions aver la nouveiie nnrnieipaiite de Priinl concernant le
rachal de noire ecole, qui prireut. On, en etl'ot, par la signature
dun conlrat do rarhat, !e 17 o'ptenlhre 1945. Peu apres, le
nouveau Supcrieur. M. \\'ILHELM OLinSC;HLAEGER, arriva a Niederprutit pour prendre en main la direction de la maison, et la
rendre a son ancienne destination d'icoie apustolique.

Lippshult. - La rnaison de Lillpstadt, en \'etpha ie, le
\'ice;.rrrlrullry
pout se glorilter de n'avoir pas ele du tout
endomrna, .e durant !a derriere :;lierre. l.e Clot en soil hetli
I.;t \i le presyue emit ererneul epargneo, soul le C,11,111 I- 'Iviation
situe a line denli-hcure tie la vile rut detruit enliirrcnrr_.nt par
III's homharderot•uls aeriens qui atlr'ignirent aussi la voie 1'errep.
A Celle occasion, line douzaine de nraisons furent c•tnnplolement
di•lruiles ou Iri-s endonuoagces. Six personnes pi'rirenl. En cc's
rolljonr•Inres lorrlefois les conFI'AreS de Lipp4adt no menatent.
p is line \ ie de rcaf ier ! P:us d une foil, au cows kill 1`6;-611le
hiUerien, I'cpee III, Damoc es fut suspendue sur la ^ liaison. Pius
dune foil, ii s'a it pur•emenl et "implement de In confiscation,
noire do ('expropriation. II valrl Ia poise do rotor ici qu'un'^
;lssez grande Ira-lie to In propriil a savoir le heau pare et
one prairie. 1urenl vendus a la nrunicipalitc do Lippsta lt, sons
pression des auloriles nazies, de sor L e quo le terrain d'autrefois esi sonsihlement diminue.
Depuis 19-11, la plus grande parlie du rez-de-chaussee fut.
confrsquee par la ll'rhrmac ht pour y installer des bureaux. EL
cet Mat se prolongea jusqu'it la tin de la guer re. Celle occupation
noes prrserva d o remains projets nazis, qui coo aienl saisir la
rnaison pour, iI'aulres tins moins nnhles. Deus raves furent toutofois Ink es a la lisposilion dr Ia Croix-Rouge.
Du resle, la maison n'a jarnais ru a so plaintlrn du mangtt^
de personnel. Cela d'aulant nioins que I'epoque de Ia destruction
dP 1a, rnaison de Co ogne. Pn 1943, Itti amena i noore quelquea
confreres. En 1941, lrois jeunes confreres, a savoir \t\1. \lattliaa
IOSKILL, Josef h HENr',EN Pt Otto ('EIS , avaienl, a W' prisenler
aux aulorites nlililaires pout la conscription. Its partirent, restCr•enl 'nnglenlps an front. furent fails prisonnicrs el, revinrent
entin tons les trois, sains et saufs. 11 me reste encore a dire que
la maison n'a pas etc ocrupee par les troupes at iees. La Ni,
de conununaule a done pu f,Lre reprise en plein depuis la
cessation des hostilil6s dads ('esprit dP noire bienhcureux Pere
et suivanl nos sainles Reg!es.

I

Sclcleiden. - La destruction de la maison de Rchleiden alla
pas a pas. II s'agit ici d'un monument ( chtitcau ) histori(Iut'.
restaure clans le temps. qui servait d' internal t un grand nomlure d'C kPs Iii Ivree de la vi!Ii'. D 'jil les annees d'avant -guerre
v rendirent ra \ ie Ilifficite cl eloj) 'Chi'rPnt nn devolol pemenl.
vital. Le but Dien arreti^ des polentat, Alit 'l'roisiCnn- Reich

fill, a cette epoque , de dirninuer le nombre des Cleves le plus
possible. 11 faut Lien avotier qu ' ils ne furent pas maladroits
dans la rea isation tie ce but. Quoi de plus facile duns un Reich
de fonctionnaires que de faire pression sur les families en question ! Le coup rcussit. Les famil . es tie fonctionnaires reiircrent, ell
effel, leurs Iils. On en vou l ait a I't?ducation de a jeunesse seIon les principes do 1'Egliso. Colic uswn pratignc : i1, clriltr••
ties jeunes e.tves de I'mternat tomba d'abord a 80 , puis a 40.
Un beau jour , le conscil munici p ;il rcvendiqua des apparlements pour un certain nornbre de locataires. (et urure fut.
ruotivc par to hesoin. on it se trouvait , dit-il. d'elar it ses services d'administration . Eli meme temps, la ll'rhrmacht lit une
deruande pareii t•. en sit propre favour. Le Suptlrieur, M. \Vilhem
FRRANZ EN, vit M. to Visiteur t I;oiogne. Tous les roux t.ombcrent
d'accord qu'entre IPs deux pt'•litiannaires , in preference de\rcil
titre donnee a In 11"elcrnurrhl . I:'dtait le ntoindre mad. l i ne commission milifaire inspecta ensuile Its pieces oil question, le;
trouva conformes au but envisage et s'y installa . Soil dit ell
passant : impus.sible d'entpecher quelques localaires ddsagreahles do Sc faul ! Icr egalenrent contre noire volnnle s avaienl
pour eux le haul palrouare de la uiunicipalilc nazie. Landis
que rtous autres , re.igieux , nous etion-s mis hnl's-la - loi. Los locaux pour I'auvrr de 1 ' inlernat dintinunient st•nsiblernent de
jour en jour . F.I voila (In'un bean jour cent Il",.ctarbril, r se
pr•dsenti'rent tout . 1t coup . haute de mieux, disait-on, on cuntraignit le chateau it leer Bonner tin logement . AIais aver cola
I'internat recut littrra ' emenl le coup de grtce. 11 n'y avail. qu'une
chose it faire, c'elait de renvoyer les tilitves. O n s'execul.a. Mais
elant donne qti'on se Irouvait en pleine annce scolaire. nointernes cherchaient t:n tried-it-Terre en \ilie, pour terntiner du
moins le senresfro commence it In mi•rne i•co'e. A peu prAs
Itersunne ne relourna it Sclrleiden . an corumencernent dtt nuuveau semestre. Antic consequence de cede mesure : les prctres
et frAres coadjuteurs de la maison furent placf: s Bans d'atrtre,unisons de la province . Le- six sceurs qui ctaient charges de
I'econornie doliu • stique ainsi que les huit ou dix bonnes furent
c;alcrn1,nt. oh to quiller• cur champ (]'action. En vue. do
l'irxprdition plus rapide de certaines affaires . le supirieur.
M. Wilheinr FRANZEN . testa A Sc•I(leiden, suiv a nt le ddsir de
M. le Visiteur, avec deux on trois frAres coad j uteurs, dell inns
au chaulTage central, all jardin, etc... Le betail fill. vendu. Dann
1'ancienne coot ties eleves un installa tie Bros fourncaux et. I'on
no se gcna pas de detruito ! es apparcils de gyntnastique et tout
ce qui ne convenait pas. Ensuite , on nous forsa a leur ceder
notre cuisine . !sous dtLues onus retire , dans tin local plus mtedeste.
I';nfin, nous voici an tlfbut de la funeste guerre ! La situation do la maison tic ehangoa pas beaucoup . L.es fameuses Vertlunkelungen ( rouleaux it ubscurcissentonl) sort insta'Ides, cc
e1ui no fut pas une petite affaire en eonsidcration du grand
rtornbre de fen'-Tres de la unison . EI puffs, alurs. e'cst le va-etv ienl de la ll"t•h,'m a eht . Aucune dispute ne tronhla Is benrappnrts entre rile el la maison. Le parti nazi soul se I'Acha !
'T'rop peu ci'cntprossement pour In li\ raison do noire cor • donnerie aver son materiel et sa provision de cuir•, valut au pauvre
Supdrieur une menace do revolver . Un pseudo tribunal avail
In tachi de l'inlintider• I'as moms ( 1111, 'Pia !

- 3911 La guerre de son cCtc continue •rt fu porter clans noire
pays. L'epoque des bonthes et ohus ne larda pas it venir et a ^e
faire rernarquer i Sehlcidea. Trois caves spacieuses de h mai_
son avaient des vofdes Bien solides et pouvaient, at1'ronter les
obus. 116sisteraient-elles egalement avec lour epaisseur de dcnx
nic'tres aux bornhus d'avions ? VoiIt In question ! (lit esptrait
quo olti. I1n groupe ntnntant jusqu't deux cents personnes cliarcha done, pendant un certain tonips, chaquc nuil, flit abut duns
ces raves parce quo les attaques d'obus se multipliaient et suivaienl I'arrivee des bombardiers allies. C'est clans ce local qu'on
ceItbia les saints ntysteres dans une atmosphere de catacombes.
Ce fut souvent aussi, on le devine. tin spectacle solennel et
grandencent improssionnant. Nous vuilit entin en fare du ,jour
sinistre, an vrai sells du mot ! C'etait le 13 decenihro 1944. II
est ruidi. Les caws voieni afltuor 1; !.4 hahituels. i-ne
bombe apres I'autre cherchait, pour ainsi dire, la gr.uxle maison. Queiques-tines In Irouverenl. ITII certain no ^ nbre nranqu
le but. Autour de In maison, plus Lard, on no re:c•vail pas moinde cinquante-trois Brands trous de bomb.-. De- tnyaux Maient.
endonimagc s pendant cette attaque. Hettretisorltent on parviul
vito it houcher los ruptures. Le ecite meridional avail enormc;mont sotillerl.. Unze porsonnes qui n'avaiont pit venir 1 temp,
dans les caves protect rues truuverenl. la wort. BientOt apre<,
une ;mire panique : it seize heures, le ch;ltoau fut. lout a coup
en flamnios dun hunt a l'autre. dune fa4on prosluo inimaginablo. Toitures et plafonds, his et nieubles, livres et tout ce
qui elicit inilarnttcable fut i6duit en cendres. Tres pelt lie chosen
purest care ar•acheos it 'a fureur du feu. L'opinion generate
intputa vet incendie a In malveillance du parti nazi. Qu'en penset- ? Toujours est-il qu'il en i tail, capab.e. Cela petitse dire
sans •jugernent trrufiraire. Entiu, flue tr'oisierne cpreuve. Unc
bombe ;c retardemonl fv•lata lout a coup a dix-neuf heures t.rento
of. dc^ruo;il tout le c itc est du ch.lteau.
Une famine antic donna, clans ces heures tragique-, I'hospitalitc au Superieur, aux frt'res coadjuteurs et a la bonne. De
plus en plus la ville de Schleiden c1ait A proximite du front et
la vie devint par la presque insupportable. Le 19 dclcombre 194,
le Suporieur et les signs quitti,ront hi ville en direction de Lt
$axe. 11enx aulros horubardenconts -uivirent. ()n 61ait. cicja c'c
route.

Au point de vue clu droit de In guerre. le lcornharoemenIt
de noire maison de Schleiden est admissible. La 11'ehrmacht
et la S.A. et la Gesinpo et le B.D.31. s'y etaient niches. A parter
franchement., cela etait de bonne guerre. Et a la guerre comme
a In ;:uerre. Cepentlant lout he monde comprendra que In perle
de cello belle et vaste maison a vivement totrche nos confrere-.
I.o, Sirperietu• arriva 1 Schleiden le 30 janvier 1945. L'ancien
ch.lteau est, une ruine complete et ressenib:e Presque a lout
point de vue aux nonihreuses mines ties chateaux do utoyen hgv.
On comprend la parole de I'ancien Superieur qui (lit : ci 'Henri
ce qui sous reste de I'ancien ch.lteau est loin d'c tre plein dd
prumesses d'avenir. cc Toujours ost-il que ce Owl, confrere se
cliargea bien volonliers de la Niche do surveillcr et de gcrer• !n
grunlo ruine et les terres adjacentes. A l'heure actuelle, on tie
peat pas penser senieusement 1 la reconstruction de eel ire^ nenso hatiment poor diversos raisons graves. Vows sera-t-it

donne de voir realises nos plans Bans tin proche avenir Y (< Dieu
seal le sail. C'esl tout. ce que j e puis dire , en tcrminant set
article, devant tart do ruines matt rielle et spiriluelles.
Trt,vcs, 7 novembre 1948.
J.-B. MEYER. C.M.

IRAN
)1r11 JACQtES-E\11LE SONTAG, D0.1-GUI Al' r(JLlf'lUE 1869 -191S,
Le 31 juillet 1948 a ramcne to trentieme anniversaire de la
morl glorieuse do 11gr Emile SONTAG a Ourmiah, aujourd'hui
ltezaieh. C*e.st tin anniversaire que in nlission d'Iran se +levait
to relever
Ne le 7 juin 1869 a Dinsheim, au diocese do Strasbourg, au
O. ur Tune de ces riches el populeuses valises, cello de in Brurho, que creusent les derniers contreforts des Vosges, avant, de
s'e.lal'g11' on in fserigue plaine do I':1lsaee, Emile SONTAG puisa
on cc milieu si fiie.renwnl. clir 1t ion, cot esprit de. foi, eelte ist(
,to Si bun aloi, simple et rohu-ti'. qui faisaient le charme do sa
vie spirituelle. Tres till, it senlil les appals a In vie sacerdotale.
aux missions apostolique.• Sr-: parents I'cnvoyOrcnt, lout enfant
encore, a I'Ecole apostolique des Lazaristes de Prime-Combo, dans
It, Gard. II y fit ses humaniles. Arrive an sintinaire doo Paris. to
21 septemhre 1897, it y prnnon4a les viceux if, 23 septernhro 1889.
en pr'',cence de M. ALat'zt:T : puis, sc. (tildes lerntin' e,• i! Iltt. ordonns prMrc par Mc;r PwrimN. Ic 8 juin 19115, dans In Chapelle
de In Maison-Mire. A I'autvtnne de In mime annse. it parfait porn
In Perse, auprOs de Mgr LESNE qui I'avait, rt clams. Sa vive piers.
son esprit de foi, sa docilite a toute discipline el son indefectible
r1"gularit6 frappi+rent son supc:rieur. Aussi. quand MA;r MMONTETI
quitta la )lis'iun de Tch^ t an, I.• :_'9 sewenilpio is!(. `•1 r
nouvellemrent, promu deI'+gue aposlo!igne, di+signa-t-il M. SONTAG
comme superieur de la maison de Teheran. 11 quitta Ourrniaim J
I,i tin de septemhre 1896, of s'installa a Teheran to 18 oclnhre.

A c.e moment, la mission rte Tt hi,ran suhissait tin certaui
revirement, sans que pour Bela ses couvres en connussent plu=
l'inlensite, loujours trainees qu'ellos etaient, dans tin mouvemenl
d^ se^perenu nt unifnrme, saner ar' l4"rition, emcnre nouns d'ampliI ode.
Le personnel se hornail a M. DILLANGE, an I'rere (.IAUTHIER et.
Cacha Mouchil B:\iELLA, ,jcunc pmi'tre chald.en affeetc au ser\ ice de ses cornpalrioles, assez nonibreux on cette cite. Mais le
I- mai 1897, to frcre GAUTHIER s'en relournait it Gonstantinop.e.
\l r LESNE essaya hien de le remplacer par le bon frire Pi cni .
minis celui-ci hahitus aux Bens et aux chores d'Ourmiah, no put
<e plier a celte vie isolse de tons, presque oisive au fond pour
ui, oil, pour mieux dire, sa vive aetivite no s'exerSait pas a son
gre. Venu in mois de seplernbre 1897, I'annse suivante, le 28
juillet, it etait, envoye a In Maison de Damas ',Syrie . 1:'esl Anne
aver un personnel reduit au strict minimum, tmime apri•s I renleeinq an- d'existence, que to jeune suporieur devait ( 1 it luin. ^n
mission a sotto epoquc.

M. SoN-rAo etait encore peu familiarise avec le pays et pas
du tout a la Mission. Mais it etait de haute vertu, pieux, intransigeant pour cc qui concernail sa personne devant le devoir la
regle of la discip.ine religieuse. D'un caractere au fond timide
et deliherement pacifique malgre tout, it se montrait plulbt passit' Bans le manienment des affaires. 11 abandonnait aisenlent son
autoritF et sa responsabilite it plus entreprenant, sans mot dire
stir place Rai.: nun sans formuler ses griefs p'us haul, quithalors el. tres lard a poser des exigences ou necessairenient Ic
principe d'autoritci devait avoir le dessus , non sans emhrouiller
les situations.
Pour le moment. ce rnaniernenl des affaires etait aux mains
de M. DILLANGE, depuis quatre ans a Teheran, et procureur d4
is maison. II avait donc ses hahiludes prises et son activite s'accrut de ('effacement vdontaire do son nouveau superieur. A la
longue, forcement, la position en devint fausse.
Un revirement des clmoses comntenpa dins les maisons ct 1v,
outres des Fille= de la Charitc.
Scour BONNIN it sa maison Saint-Joseph de Darvazeh Ka. vine.
au quartier arm(•nion, await reussi dans son projet de separation
cump!rto avri In \laison du Sacrc-Coeur de Darvazeh DotvlPh an
quartier europe'en. Etc y vivait on entii re autonomic. Mais elle
avail oochouc Bans son projet d'y elablir one rnuvre purement arn' nienn' n tivre factiee, au re'sultat immediat apparent mail.
sans avonir, plrce que ('emigration des notables armeniens vers
le quartier europirn marquait deja on mouvemenl qui necessairement. s'accentuer ait avec le temps. Encore one dizaine d'aDn6es au plus, et I'ceuvre des Scours serait complelemenl isolec,
on pleine inutilite pour son but primilif. La violente opposition
des schismatiques, opt des ditlicultes sur lesquelles it serait hors
de saison de s'appesanlir, anu'nc'rent en etF 1897 le changentent
de Scour BONIN qui partit avec Ia famille du ministre de France.
M. de Italloy, le 12 aoill 1897. MIgr LEBNf, Ftant it cc moment a
Teheran, tart pour sa premiere audience sulennelle aupres de
S.M. MOZAFPAI' EDDINE Shah, quo pour la visite de ses maisons,
tout pone it croire qu'il no ful pas etranger it cette determination. Sur sa designation, Scour Henrietle TARDY fut nomnme'e superir-ure it Darvazeh Kasvine.
De; agissemnents auxquels le delegue apostolique pr8ta encore one oreille favorable et une volonte docile, inclinerent lo
P. FIAT. Supcrieur general, a lelegraphier it Scour Caroline Es-TnAMPEs, suporiettre du Sacrc-Cmur, el it deux de ses cornpagnes.
Scour t;ccile CHANr-nooNm:, et Scour Marie CHACAMET. do se rendra Constantinople, auprts de In Visitatrice. Elles partirent roar
a Paris et accontpagnees au surplus de Scour Marie H>,;CIIET, qui
voulut a tout prix les suivre le 121 septembre 1897.
Entrains pour ainsi dire it I'aveuglette dans le tourhillon do
ce fait includable des circonstanees, Mgr LESNE sug;cera im Paris is
fermelure de la Maison du Sacrf•-Coeur of le Iransfert du reste du
personnel it Darvazeh Kasvine, ou I,m nouvelle superieure se
montrait d'tine particuliere activite. quo Mgr LESNE no tardert
pas a sentir fati ante. et que M. So\°rAG derlarera « autoritair"
et rnmsme hautaine » . Cc lransfert des Scours Germaine Roux.
Clern,enre -MALLET et Therese BRAND n'eut lieu que I'annee suivante, en septerbre 1898, sur On lelegramme de Paris. non sanhue ]'tine d'entro elles, Scour Clernence MALLET, no se retirat le
nisi; soivanf it Constantinople.

Sans Joule les (Puvres de ces deux maisons risquaient de
se compencirer ct do fail se cornpeni•Iraicnl. p.11ri•e tine I). 1\azelt
Kasvine, desertant son territoire et son but, ou n'y trouvant pas
assez de quoi developper son action, debordail sur Darvazeh
1)nwleh el ses Uvuvre pa! ii-III \I tis si une del:flotation II rcessaire s'irnposait, elle pouvait s'efl'ectuer sans avoir recours it
la lerrueture dune rnaison, etablissement toujours difTicile Jt ouvrir surf out en pays efranger, et encore ntoins a son iransfen
Bans un quartier ors le temps ne ntanquera pas d'en demontrer
?'existence inutile. Celte riesure. dais laquelle la bonne foi d
Mgr 1.Es^t: fat surprise et son cner is pruverbia!e surexcitee it
faux, apparut hien vile dEsastreuse. Mgr LESNE avail hien reagi
d'ahord contre celle idee on proposaitl un autre piau. Mais a
nouveau cireonvenu, it accepta if? contraire. M. SONTAG, le ma'heur
arrive, essaiera him de ptui 'r ators la r•runion tie foutes Ies
S,t,ur's all qu:u•tier eurnpeen. lour place naturelle. it se heurteru it trip forte pantie. L'uiification se realisa a Darvazeh
K:ts\ ine.
Cie autre ceuvre ou p'ult'tt 1111 aulr.• projet ct'muvre Mail
aussi etoulTt'• en sun ger•me. En 1894. Mgr Mn.N9' rr-v, pousre plus
gtieneourage par In legation to France. avail demande a Paris
1 .1110 Congregation de Freres pour tenir l'ecole dP la Mission
rte Teheran. Les denx missionnair•ez on residence 1 la Capitalise disaienl alors par trop ahsorlu6s par Ic ministere. D'aulres
questions autrement graves ei plus crueller Hour lui, ne permirent pas a \lgr \ioN•rl:Tv tie suivre ce projet. J)ans sa premiere
vi,itn a TflF'ran, M_r LESNI?. presse viventent par la legation de
France, et les mtrut'•.; raistrns qui avaient determine Mgr Mor:Tt:TY, insinna a Paris d'installr'r• Its Freres Marisles. dont it tttait
:Hors question pour Teheran, it la place des Sreurs a Darvazeh
Kasvine, et do transft rer celleS-ci au quartier europeen dans la
liaison du Sarre-Cteur•. l'immeubie de Darvazeh K:t,vine restant
toujours proprielf de la Contrnunante des Fill'•s rte in Charite.
Muir Sreur TARDY prefera donteurer it Darvazeh Kasvine et do
son print, M. SONTAG aimait ntieux voir les Freres a son bcote
au quart ter europfen.

Jusque-la le projet a\:tit done pris firrrne si ri''uSe au point
quo M. So 'r o, la chose t,t:tnl desormai decidee. ilemandait que
!es Freres vinssenl sans lacier crate mcrne anni'e 1898. Mats
deus mois it pomp s'rstaient-ils Ccoulu s, que l'alTaire retomba
rompleiontent au neant.
Cette fois, M. SONTAG qui avail tout laisse marcher sur l'iniliative de M. Drr.LANGE. ttprmrva un sursaut dans son inertie
vulontaire .tt 11 s'etait toms it I'ccnrl. nutintenant. it pane, >, affirrne-t-il. Cc qui et mieux, it \a tout consi I ri•r non pas au point
tie vue franc,;air et religiPnx. cmmMe In Legation de France, mais
uniquement au point de vu(- eatho'igtte. en vrai missionnairo.
Ave+c une ob,jecti\ itt' aussi nette quo malheureusemont erucitlanto.
it constale (pie le. ecoles., ni chez les S'eur•s. rti chez les Missionnaires, n'ont protluit aucun rfsultat. au point de vue c.atholique.
t)'oi nfcessitf dun patronage qui furmera Ion jeunes et sera
susceptible de Its antener it la vraie foi. (Test dune urgenee
absolue. Seals li•t Freres pouvent -'en charger. L'orphelinat aetuel. instaIle daps la rersidence des Missionnaires. fonctionnera
fort bien chez Ies Scours et ]en r•essources des deux maisons
tiunironl pour le faire \ivrr. \I. Drr.l.ANuE. grant) arriu tt lt,nr tit.
In question. intervint it sort tour, r€affirmant aprr%s Mgr MONTI'r'Y

of M. SONTAG. quo le ministire handicapait les Missionnaires pour
le.s ceuvres scotaires. C'ctait prceisement la le point litigieux of
faux. Le passe avait dernontre aver certains el I'avenir demontrera aver d'autres la possibilile de faire marcher 'des deux
,ruvres do pair.
Tonjours est-il que la Legation de France, en presence de
cefle \(J]14-lace aussi subile, ; ussi inaltendue de Paris, declara
trt s haul, lout on on exprinimil des regrets sinreres, qu'elle retirait sa proposition eI penserait tlesormais a confier it des la'ique.s
une oeuvre qu'elle aru•:iit prefere voir aux mains de religieux.
Sur de movelles dennn'ches de \i. DiLL.tNGE , le Ministre do France.
N1. SOLMART, consent it a surseeir a cette deterrciination. Cependant If- Comite de ('Alliance Frangaise. dtisireux, it tout prix.
d'une ecole pour les Musu'nians, d6cida de faire appel it tin instituteur la'iquc. En vain, M. SONTAG, mettanl en relief le danger
dune pareitle idtfe, pressa-t-il Paris de reprendre In question,
a^surant que mt%me (tans i'hypolhese de I'ouverture dune muvrt•
laique. une oeuvre simi'aire ratholique at.teindrait eopendant plein
succcs ; en vain IC docteur S(:iINrIDEIi, inedecin dii Shah, de
passage it Paris insista-t-il pour 1'envoi immedial des Freres :
en vain le 14tinistre Iui-memo, M. SornAIT. en rouge It Paris,
employa-I-il sa haute influence daps to tut?me but, la question
fut, dellniliveiuenl cnterree daus les derniers moil do 1899 : ce fut
un autre dcsastre.
L'eclcoc. du prujet do I'etablissement des Freres dans la maison du Sacre Cour arnena finalement. la r•eniise du local a Sour
'TARDY et Co fut Ia I roisicrne succession qu'elle recolla dans tout
v p houleversemenl. \i:;r LESNf, venu It Teheran aver M. Abel
ZAYTA, en 1900. pour I:+ visite de ses maisons, eluda cette derniere et. -Miante question, en la sournettant It la seule decision
the P,ric. Au inois de nrai. it s'on retourna it Ourmiah sans avoir
rien fait pour solutionner oche diffirutfc, sans avoir Tien fait. non
plus puny rreer 1'enlente an soli de In Mission.
Car In m6sontenfe v regnait. File devail aboutir an changement, de M. DILLANGis. Son activile portait atleinte it I'autoritc
de M. SI)NTAG qui, en aotlt el septemhre 1901 so plaignait de,ja
do no plus ponvoir gouverner el repetait cet.te plainte en mai 1902.
Finalemenl. M. DILLANGE quittait Teheran to 22 juillet de In
ioOme nnnr•e et ,'en allait It en Syrie, trouver une place
de superieur. et, ce qui est mieux. une mort hero-ique to 19 anllt
1910. (Voir Aimalrs, tone 74• p. 446-449, 657-660.)
Wur I i s E. aloes en France, avail pensH it M. Abel ZAYIA
pour le remplacer , mais une grave ma ladie r'etint cc confrere a
Ourmiah, et M. L ugi"ne CounANDIi nE. directeur de I' e cole externe
de Khusrova . fut designe en son lieu. II arriv a a 'Teheran le
14 d (rei nhre 19w-).
line l'ois de phis. clans ce va-et-vient continue), Bans ce bouleverseme.nt des rhoses el dos gens malheureusement. traditionnel
it Teheran, les (ruvres ve.gettNrent. Celles de Darvazeh Kasvine.
toujours modestes. no heneticiArenl pas de la ruine de celles de
Darvazeh Do'vleh. Giant a L•t Mission. 1'ero e qui en I895 curnplait une cinquantaine d'cloves et ('internal une dizaine de pensionnaires virent lour nombre descendre, on 1900, respectivement.
i+ vin-t, et It six : o.'uvres quo le Procureur General des Lazar•iste'
qualillait justement it Paris de Inierosco piques.
M. Cot' RANDILrtE , quittant sa grouillanle ec+?ir tlr Khosrt-vah,
no trouva done, on 1903. on pleine capilale du royaume. qu'tine

-395ectrvr•c pour ainsi dire, de facade. Congedie',e tri•'s tcit, des le moil
de mai, parer' quo .t cause des reparations quo l'on devait, apporfor I'eg'Iise. son local await Me transforms en chapelle provisoire, ell' avait c'pendant. sic ouverte it l'epoque ordinaire, to
,22 septenibre, par M. SONTAG aver son numhre insignifiant pour
ne pa< dire ridicule de vingl a tr'nle Mk-es.
En face de cette ecole microscopique, M. COURANAIF 11E no
pvrdil pas courage. Ii n'avait contnie collaboraleurs qu'un maitre
armenien et qu'un prt1lre chaldsen. Cacha Ioussouf d'ADA, qui
avail remplaci Cacha lleuckil liAnr•.r.i.n, relnnrnr, .t Oui' miah
romme ecri laire partictrlier dt, I':tr'chevi•que, \Igr 1'111rmas Arrnr.
M. SONTAG. (]Ili no voulail rien entendre 1 la direction de I'ecole.
v consentail, cependant quelgties heures to classe par seinaine.
M. Cot RANntiRE reussil a f'air' runnier I'scnle pr^niblernent a
lrente-cinq c l ves externes et .t Sept int'rnes. La it, iiIiec lie 190.4,
ma'gre une effroyahle cpidcmie de cholera clui passait sun In rill'
et. sur Lout. to pays, rsconipensa ses premiers efforts : on compta
rinquante etliwes. Mais tit vents do local de l'ancienne Maison
(Ill Sarre'-Coeur par Suer TAUS. all docletir Rnrr)-, forga to.,; mis:ionnaires ;t trait=porter leer ccole daps les pl«ces de t'ancien
Inipital. Ell's furent aril nagces en mute hate et l'on eut on 19(15
I roil grandes classes, scparces pill' un' claison nuehile qui Ios
converlissail a l'uccasiou en une Salle d' reunions. L'E&•ole snrIait. ent'in qu'Ique peu fie I'F tat enrbryonnaire, ell' s'organisail,
e'le s'embellissail non seulement all point. de vue materiel, mais
:urssi :en point d' vue ctienlide. Mgr i.EsNi". a son arrives, aux
vacances do 1907, conslata seize internes el qualre vingt-dix
e.Xterrres. MalheruPtrsernent, M. Ciil IIANnii?RE ne se sentit plus h
l'aise a Teheran. e La vie. dit-il, lui sembla louide. 1e No se voyanl
pas seconds selon sos desirs, it denlanda et obtint son changement
pour Tauris. Quoi qu'il en soit, it fut it Teheran ce.lui qui, en
e ualre ans, donna lc preuti'r•coup d'e•pau!e pour hisser hors
cie I'orniere. Te char eniisc depuis de longues dunces.

M. Georges DELTEII. IV remplaSa. II venalt de faire ses premieres arntos a Tauris. oil son action personnel to fortement
^'accus:t dans I'wuvre seem ire, (tit elle acquit une large expC•rien'e on s'adaptant aux necessit(s de I'heure. Prevoyant, justenrent I'avenir•, it s'appliqua it la jeunesse musulrnaue, plus ardent', plus reconnaissante aussi, tout. autant (Iu';) In jeunesse
chrelienne armenienm', lou,jonrs inleressee, j:unais satisfaite, et.
an fond. recherch:tnt duns l'instruclion of la fr'quentation de la
Mission Catho'ique, surtout parmi les dissidents, on moyen do
profit niale'riel plus encore qu'une formation spiriluetle.
A TF Reran, it devail relrouver le mouveurent de la jeunesse
musulmane cle Tauris Inais cinguliArement amplirle. iI y rspondit
it plein co'ur. t.'r tan donne Sous M. COuRANnIEIiE se prononga
encore plus foil. Les inscriptions se multiplierent et le local.
hien gtt'agr:uuli. s'avsra insutl'isant. Un (Ion de qualre mills francs
to Sr'ur ViI,LE'rTE. transfsrr,e 'n 1907 de D,joulfa-Ispahan d
'Teheran. permit d'ajouler deux salles it ce'les dcja anreinag(es
par M. COIJRANDIrRE. La rentree de 19(18 s'etlectua done, plus nombreuse On 011 nreme la satisfaction d'enregistrer pour la premiere foil tine d'mi-douzaine d'OOle'\e.s rnusulnralts. C'etait comme
tin' reprise de la lointaine initiative de NI. PLAGNARD en 1R62.
Ma is Bans les esperances comet' Bans les projets ]:Tien determines
do nnrment. c'e tait la prenriOOre assist, d'un Etaie!issenient qui
derail singuliOi'einent Se det\cloppcr• an cmu•' des annCeS it ,enir.

L'afl'lux des eleves musulmans ne s'arreta plus. En mars 1909.
1'ecole conrplait , A In joie de tons , cent soixante ewes, U n tol
succi s Ill repreudre la 4uestton des Frirres , ah:nulonm e. dix arts
auparavani . Sur les incessantes sugge stions de M. DELTEIL, M. SONTAG en saisit it nouveau les Superieurs . M. Emile VILLETTE. Procureur general de In Congregation , devait s'en occuper, en attendant on prnrnit un Frrrre pour la rentree prochaine.
Pour repondre aux demander de plus on p'us pressantes
de la part de fa jeunesse niusulmane , it fallait, au plus vi! 'e.
songer it agrandir A nouveau les locaux . On pensa alors it I'anelennv residence du Sacre - C ur. situee A l'ouest de nos bAtiments
scolalres.
Cette maison achetee ell 1808 par M. PLAGNARD, en prevision
dune future installation des Filles de In Charite Bans In capitale,
etait restee en litige, IorS de In fernreture de la residence en
1897 par Mgr LEs E. Les Missionnanes v avaient etabli leur
ctcole, daps Pancien internal . darts In cour du nord. La partie
reserves it la Communaute des Sreurs , au suit, await ete louee
pour -oizanle - quinze tonrans par mois, rnais I'imrneub ' e avail
exige plus de six nlille francs de rwaralions , (jut, In Mission
snr le refus de Sceur TARDY rte lea prendre 0 sa charge, But
encore solder. Enfin, on peu plus t.ard, on remit to tout , sir one
nouvelle decision de Paris , entre les mains do Saeur TARDY, qui
h, vendit on 190i it un certain di leer 1LyFTv.
Or, M. DELTEIL await su inlrresser . et vivement , Sour TARDY
.t son o'uvre scolaire . Ellevoulut l'aider et se resolut it rendre
mix Missionnaires la Alaison gr ' ils avaient autrefois acquise pour
'es Filles de la Charite . Mats le docteur RArt•'Y refusa de resilier
son contrat d'achat hies que rien ne f6t encore paye. T . es vues
des Missionnaires se porf . trrent alors sur In maison de leur voisin
de Pest, lodja es S:vLTANE-l. cpti cornrue. I;t letrr. 'aletllinit enlre
Ins deux rues du quartier : In rue de l'Ata - Beg no sud, et in
or Amin - os-Soltan au nord . On avail la on espace de plus de
gquatre Mille, rni'lres carres . L'achat out lieu le 3 juillet 1909,
pour environ dix-sept nlf ': le cinq cents Ionians. Le temps pressant, une nuCe a'ouvriers s'abalii sir le terrain pour to deblayer
et Mover une longue serie de classes sit' la rue de I'Ata-Beg.
Mans In Irolongenienl des sales anterienrement amenagees par
¶1. COniANDTERE. Potir la rentree de septenihre, tout etait termine . line enfilade de treize classes , rehaus?ees , sur le devant,
tune Lrracieuse colonnade et pouvant abritcr chacune de trente
it lrente - cinq elc?ves, etait prete, A les recevoir
Pour conible de bonne fortune, Paris annonSait l'emvoi d'un
nouveau missionnaire , M. Paul SAINT-6 Ell MAIN . A d6faut do. Freres
enseignants , decirlement introuvables, on lui adjoignit un Frlr•e
coadjuteur , le fri're Leon BRUUTIN. aux etudes assez avancees
pour pouvoir rendre de trt,s reels services dans Ins classes eIQrnentaires . Aver Cacha Abraham GoZA, prCtre chaldeen, successeur en 1906 de Cacha loussouf d'ADA et aver le prrtre armenien
Jean-Bahl iste APCAR, de la mission de Djoulfa , envoyi" jadis par
Mgr LEsNE A In Propa gande, le personnel se trouvait done lui
atussi it 1110^rne de Bonner satisfaction A ]a clientele seolaire de
plus en plus nombreu?e.
L'ouverture eut lieu le 15 septembre , dans les locaux flambant neufs et inslalles comme pas one ctcole it Teheran . M. SAINTCFrtroAIN et Ie frere Bnt1PTIN O '4aient arri\C jnslemrnl elfin= 'a
flit. -I une heur•e rlu mat in . of malgre les fatigues de leur dur

voyage, Iintent ;r prenche leurs cows le jour m(me. Un mois
apris, !e ?O oetnhre, M. DELTEIL. avant tars touter chores en
train of !aissant In direction de !'.role it M. ,-',A1NT-GERmmN, conduisait Pit France un jeune prince de in fainille royale, Nasser
oddine \1tnzA, it qui it avail donnH les preniiieres lecorts de
franty is et qui s'en a'lait a Paris achever son education. Pendant
son ahsenre. graco nu devouemmnt of an savoir•-faire des nouveaux
oollaboratours, an nook tie mars 191(1. I'ecole depassait to nombre
de Irois rent: PI Pees. Quaid M. DELTIiIL revinl de Paris, ('it fin
avail, aPr force protnesses d'argenl et de personnel, it la trouva
on pleinc act itite aver pros do Irois cent cinquante Cleves. L'Ecole
Saint-Louis etait fondee.
A 1)arvazeh Kasvino, de son cilr. Sour TAnnS' or_anisa ses
.pn\ res atec ardour et tres mr,thodiquement les rI ve!oppa
Internal de jeunes files aver ouvroir, pensionnaires jmy-,ttes nu
.ratuites, an nntnlwe do Irenle-cinq. Ec•o!e cslerne de lilies. asile,
ei Ito poll iglus lard. i'-rille extet'ne p:lyante. on\erte :11iK jeiirics
personnos de a h-juto <Irrieit nursuinurne. Ic lout attci_nant dour
out tin t .twos : et enlin un petit infernal do :;nrgons au notuhre
do seize : puffs un dispensaire of tin h6pilal dune dizaine do its.

F.ntin. Ies n n%res I.• la \lksinn do 'I'Cheran snrtaicnl do I'etat
nticrirsctipique of fa;s:rient honne ft ure dans !'ensemble des eeuvres do I:1 \iision T.aznrkle on Perse.
Teh^ r:u eontptait :r:urs comm. personnel Irois missionnaires
I:rzarisfo;, tin fr•i•ro emuljutcur. tin prrifre chaid&en, tin prutr•e
:rrnu6nicn, neat files tie In Ch:rrile : comm. muvres scolaires :
doux .roles. une de gai,ons. au nonthre de Irois cent quarante,
line autre do fill- aver deus rent on" MO-, et vmnnw mnvres
huspita ii'res : tin hApital. un dispensaire of deux orphelinats,
toff de seize garcons. I'autre de Irent.e-cinq filles.
A

A re moment so pr•nduisif un eviknernent qui changca la vie
to M. SuN•rA o . Lc. 11 fevrier 191(1, Mgr I.ESNf rnourait ), Ournriah.
!):ins son testament, it designait M . SONTAG cnrnme I'ro-Dr'It,ue.
Aussilrll. jP ruff' 4t . SI NTAG ,ur courant de Melee decision et dins
In cmndido franchise do son fine, it ore repundait : a Mgr LEsNF,
roe ,joue Il un hien vilain tour .» La Providence , daps ses vues
insondahles , par 'a voix do Rome. ratifta Ie supreme dbir de
\t;;r !rank`., Ili decree pontifical du 13 j uillet 1910 nommait
M..Iacquos-Emile SONTM ; DC!egur apnstolique de in Perse, aver
le litre rossusrit d'arclrevrtirpu • d.'Ispahan.

San, perdu de temps. son election notifiee , \1;rr SONTAG
gniltait Teheran ,' y inissant tin beau renonl do sainlete of des
ronvres inn nitiques p eines do ffcondes esperances , cette Erote
Stint-Louis surluut qui par in suite connailrail tie si merveilleus
test ins, s'impo^nnt en plein units !a Capita ! ' comm. un to"ntoi;;na re vivant do I'activite nlissiunnaire catho!iclue of devanl dcvenir coronae la clef do vni)le , pour ninsi dire, des muvres rte la
\fission lazaristo Bans I'Empirc de la Perse . it s'en alla tout droit
u Paris. Dins colic mPme chapel ! e do to \ taison Me ob, quinze
ans auparavant , it avail ete Cleve A In prCtrise , it recut in consecration episcopate des mains de S.E. lo cardinal Antwl-m, arehevCqne do Paris, assiztC de M gr MONTETS •, archo0que de BCrythe,
ancien DC CguC apostolique en Perse. et de Mgr CANTEL , CvFgne
rl'Oran, le 28 aoftt. 19tH, en in Me do saint Augustin. M. Alfred
Louwvct: , son liirecteur anx nudes , qui lui porf a loujours uu,

- 398 ties %if inh'"rel. Illi dressa ses arules episcopates awe retie sug110e(J)writ a liyrru !felts iD;eu a r _nc par
gestiw devise :
la Croix). i?ne devise episcopale exprime •ordinairement no programme, un ideal. \tais si jautais devise se r•evtMa prophetique.
c'est bien celle-la.
On avail hide it Paris de le volt an plus lint a la idle de sa
mission. 'Pant la situation se presentait ;:rave et delicate. II ill
un rapide voya_e a Rome et. quittant la France le 18 octobre
1910. le 5 noventhre it atteignil Tauris, oir M. BEnTiOt NESQI1E
essaya de le relenir pour la benediction de son eglise. 11 ne s'y
arnlla pas. II reprit de suite sa route viers Khosrova , accompagne
de M. Ahel %A-11A, de retuur d'un cnnrie en France. Il Se heurta
a till ctlelnin Barre.

Nous vivions, retie :inure, des jour,.,; fort agues. Les 'l'ure,
hies que fours Ilactations aver les Persaus, au sujet de leurs
front ieres, Ieur eu^sent donne tort : bien qu'une Commission
des Puissances etrangeres, Russie et Angleterre, reconnut en ses
rapporls les droils des Persans, lea Tires, dis-je, ne eederent en
rien de lours pretentions et persisterent a occuper quelques
points des montagnes frontalieres, it I'atl'ut de la premiere occasion favorable it kits visors. Les Kurdes, pour ('instant a leur
service, multipliaient., in mieux de Ieur profit. personnel, lours
brigandages, semant parboil clans la plaine d'Ourmiah. rneurtres
et. pilla-es. y jetant un desordre sans now. Maitres de la plaine
d'Anzal, is interceplcrenl tome relation el lout trafic aver le
Nord. Le Gouverneur d'Ourrnialt envoya Bien contre eux quelques
troupes reS.ues de Tauris, stir ses reclamal ions. appuyees par les
Cousins des Missions relisieuses, mail ces lamentables sarbaz
persans, fanloehes de soldats, ne reussirent. pas it degager la
route eommerciale Ourntiah-Salinas.
C'est, p.ourquoi Mgr SONTAG. en arrivant a Khosrovah, s'y
tr•ouva blenlue. Pour quelqu'un de presse, c'etait plutOt contrariant. D'autant, phis qu'une chute de neige, si elle s'etait produife, aurait., indrlpendanuuent des Kut•des. rendu la route pour
longlemps irnpralicable. Aprils plus dune selilaine d'atlente, on
PCnsa, it Khosrovah. faire prendre au Delegue apesto! ique le
chernin des mont.a:;nes par Guengadchine et Mavana. Heureusement. on ne s'y arru la pas. N 11-V SONTAG n'aurail pas ete stir de
parvenir au terme de ,on voya_e : Ourntiah.
in soli de rr"ception officielle du Gouverneur d'Ourrniah, je
deroandai au consul turc Saadi BEY et an Kengouzar persan
Moudjaial el \Iour.t<. rte mellre a nia disposition chac un un de
let. t s t ents. Ces deux fonctionnaires se preleraient mutuellement
aide et protection Bans les lignes adverses : tous deux me guideraient. It Khosrovah, afin d'ouvrir la route an DC'legut apostolirtie. Celle solution originale fut. acceptee, et I'on partil. Sur
le chentin. ]'on rendit visite a noire ami S.E. Azrz Khan Arnir
TOI'MAN. conintandant des Forces persanes. Puis on franchit la
ligne kurde et aprts avoir rv u a Zendecht, en pleine montagne,
1'hospitalit6 du chef kurde All KIIAN, qui promit dare le lundi
suivant a Khantakhte' pour presenter ses hornmages au JJjenab
Saphir (noble Delegue du Pape). on arriva a Khosrovah, an grand
ebahissement de toes. Sans larder, on quilta cette Mission, le
lundi 27 novembre, aprAs une grand'messe chante-e chez nos
Sreur•s, a i'occasion de la Pt e de Ia Medaille M iracu ! euse . Le soir
mi?me, a KhantakhlO, ayant salue Ali KHAN, dent les guerriers
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escorterenL le Lrhlegue jusqu'au col de Iioutciii, on s'arOta chez
nos chretiens de Guirvilan, au seuil de la plaine d'Anzal.
Le lendemain, If, pich. was (entree solenneile) du Delegue
apostolique dans la ville d'Ourmiah, fut triumphal. La voiture
du Gouverneur attendait M.-l- SONTAG L Keztachoukh. Le represenLnil do S.F. Moimt:ichen OS SALTANEri, l:ollvrrneni, Ic 1{i rsnuia' Moudjalal 1.1 Moo-mi. M. Charles STEVENS. Vice-Consul d'Angleterre, le Secretaire du Consul de Turquie, Saadi BEY, ter
llenlbres des rlitl'erentes Missions roligieuses, les grand, personnag"- de la ville, de lres nondireux notables chrttiens do toutes
confessions , tous, encadres des cavaliers gouvernenrentaux, fornraient une chevauchee tumultueuse, soulovant rtes tourhillons rte
poussirre, sous les yeux des citadins avides de tots spectacles.
Los cloches do la eathedrale, a Ioute vok'v de leur jovoux carillon. annoncerent I'arrivee de S.G. Mgr Emile SIINTAG, DelCgtie
aposlolique en Perse. Se!on I'usage. fine reception officielle se fit
Bans le splendide dir•nnkhaneh (salon) de. la Mission. Grand, aux
traits asceliquis mais sans raiuleur. it s'irradiait (IV M_I' SONTAG
une impression de calme penetrant, de pacifique douceur, de
honth en son clair regard. qui excitait une syrnpalhie unanime.
Les souhaits et cornplirnents echanges, la reception grit fin et
nouveau, to,, cloches do la cathedrals convoquerenl tous les
ratholiques a un solennel Salut d'actions de ;Aces. Le people
u'hrotion fi-tail son nomeau t'astoni i•1 hi 1Ii>;,inn catho iglre, son
nouveau chef.
Un voile d'apprehension assomhrissait copendant cello maguitlque reception : lid at d'efervoscenco trouhlante dans sequel
noun vivions. CPrtes. aux houres de la revolution qui renversa
\lohammerl Ali SrtAINAtt, les hallos et obus sitl'Ir?rent en abondance au-dessus du toll de Mgr SONTAG 'h Teheran. Mais la-has,
it Ia Capitals. les h:igarr'es eclat^•renl onus l:aghtiaris el ,ens du
mi. La vie des strangers n'y fut pas en jeu. A Ourmiah, Turcs
ot. Murder s'acharnaiont contre les musulmans et contre les chreliPns. sans discontinuer. Si I'm respectait encore les missionnaires daps lour personne, (]it moms soufl'raient-iis daps leurs
ftdMeq. Viendra hientiit to moment oii eux-iucr-oes suhir'ont In
10i do tolls

Pour lors, grace a on ind"feclible accord aver I'Autorite du
pays. gr: ce it In haute el si eflicace hienveillance de S.T. Mohtarhem os SAr.TANFH. Gouverneur do la vile, grace enfin it I'aniilie
de Saadi BEY, Consul de T urquie, In Mission rayonnait d'un prestige qui rappelait directemenl I'eclat deja lointain de I'incornparahle influence de Mgr CIA ZEL. Son ecole tenait ie haut du
pave. Ses chrhtiens se sentaient If- mieux proteges de touq. C'est
en do belles circonstancos quo la I'r 'ovidenee Ianlait Mgr' SONTAG
on p'eine action. II vovait generalernont sainement les choses.
Parfois memo. dans ses ;rands youx hteu.s. passait rapide. une
tlatnme de cette malice atsacienne si connue, mais son exquise
charite, pour I'ordinaire. arrt fait net toute autre exnansibn. Ses
vues par temperament , no s'etargissaient pas en vaster horizons.
R'les Ctiiient droiles. M:iis - Pt c'rtait la seuie defieience gn'on
hri connAt - la Constance de la vnlonle no se rnnntrait pas tolljour's a l'unisson de Ia clarte de ce regard. Cola provomiii de Qnn
extraordinair•e honte d'Ame, si simple qu'elle fitihliss,iil p:u•fois
en naivete au sons Iatin de ce mot. A Teheran. on e not rrr., f,,
en garde contre les indelicatesses par trop publiques do son cuisinier. II le fit venir of lui tint ce langage : « On file dit que

tit me voles, dis-moi franchenncnt r o qu'il to faudrait par mois
pour que la Bois honnerte » . Cost ri ale ,cnerale a Teheran, un
domestique qui se place porte son attention moins Sur le salaire
(b(nbtlce) qu'il escompte
qu'on lui olTre que sur le « modayhel
realiser dans 1'exercice de sa fonclior. Devant la proposition de
son maitre. le domestique trip!a e idemmonl son salaire mensuel, nlais Well continua pas moins a faire, rmnnle l'on dit, danscr
l'an'e du panier. Dan,; sa candeur cvangclique, Mgr SONTAG resta
neanmoins inlimemenl persuade d'avoir mis lion ordre a toutes
ses malhonnctet?s. Q)uoi qu'iI en soil, aver un esprit toujours.
surnaturei. \t_r SONTAG t Ourmiah fit face a la situation que la
volonte de Dien et cello de ses Superieurs lui imposaient.
11 voulul faire de sa maison d'Ouruiiah, line maison puremenl cha d6i'rrne. 11 v reunit fous les uonfrt'res de cello nationaliti' : NISI. Sm.oote . Abel ZA`CIA, MInAzrz. auxquils Vint se
suratouter, ac,-uurant de !a lointiine MIada,asrar, Al. Nathanael
DI\till,l. Inrti:ili'C hardle, qui aural) rc"I'ughe saris eontoste auz
idees de Nlgr Cr.uzer. A la fin de ses jour' PI quo in vieille mattrise de Mgr LIsN[: aurait out aulant repouss e mais que la
borate, p'cine d'idaal, de \igr SONTAG. plus que I'inexp(•rience de
sa nouvelle mission, enlreprit., Pour le moment, c'etait encore
tan passif plr^ qu'un aclif..Jusqu'ici, Volontairernenl on par caractiore, it s'elait tou,jours mainlenu. uu'nie superieur, a I'ecart.
II vomit de p•isser quatorze ans a T(-he-ran 'un Vrai rernrd clans
e0tth, cascade de tart el taut de superieurs qui s'(1-taient surcrdes
on retie mai5nn). M. I ^ ILLANGri d'ahord. M. Co1MLyNDIF:u1 s ensuite,
preniier aninraleur do I'ccole fan),"ore de In Capifa'e. M. DELTerr,
enfin. Visorreux createur de I'E rde Saint-fouls, av,ri''nt tour a
tour exorci' our action it lour EtTare, honune d'inl,'rieur et
de piste, M r SON'r'AG. tout en pr(,tant son roncours g(nereusernonl, Vertueusrment, en place Iris moclesle, avail laissiS faire..
Desormais. dtIlenteur de I'Aulorile sopreme, responsahle des
cho=es et des personnes. it lui fallait re!czuer cello sorte de
nassivit(- au passe et aflirmer sa direction.
ww
La turhulente chr,'-tienii'- dc:, Khosrovah, :l'cnfant cheri de la
Mission lazariste, la premii-re. apporta des angoisses et de lerrihles soucis all nouveau Dclegue.

Pour no pas ruler en der, t des andjoumans (municipalit(o`
persane< dent i,r snhito et lapageuse ec!osion agitait I'Empire
tout entier, le people chaldeen se. crut capable, lui. dPrhu depuis.
dos milliers d'annees, de tenir line place parrot los Nations. Kilos,
rovah, anrien sir'_e d'un pitriarche. Ioralile ratlinlique la p!u.
dense sans conies ha. sP devait a el!e-mtcntv de s'eri,ger en capita!e.
11 s'v forina done en janvier 1911. une n Khouiada Ka/darn ) (union
elrajd(e,une) qui sans perdre (it, temps, Ianca ses ramifications
d'ahord ) I'interieur : :t Ourniinh. a 'Tauris, it Teheran ; puiS,
au loin, an Carcase, a Constantinople. aux Etats-Unis, en Argen
line.'partout Polio oil la rent cha!dcrenne composait one aglo-meralinn tan) soil pen nnmhrahle. Les journaux de la langut'
soul in rent aver entllousiasme cc ni uvement : a Ourrniah. It'
liberal ,- Kikhea
(I'Etoile), forlil!e reconte anti-missiunnaires
d'individus qui our dnvaient tout ; le protestant (I Zarira dbara +6^
;Rayon (to T.uniii"re), par esprit democratique. qualite arnericaintr
par excellence ; la catholique „ (laic dch.ara ), (Voix de la V6616).4
oii M. MmAziz, lazariste chaldeen, laissait plus oil moins discre-.

lenient , percer une fraternelle sympathie . L'orlhodoxe « Urmi
(Ir•thodexeita » Trmi orth,utoxe; , par Icmp^r-ameut ;sal i-1r oil
bien sous le jeu de vues sec rites et lointaines , demeurait eependant, muetle comme une carpe.
Le Cornice de Khosrovah , Union-M re , se composait, de cinq
ou six membres, ayant A sa tete Yossip O CINILA. president ; 1lirza
BENJAMIN , secrelaire ; Yacou 11rnAZrz , fl' re do noire confrr?re, et
deux ou Irois aut.res , de p!us menu fretin. Comrne it fallait s'y
attondre , it eut 1.61 fait de supplanter to Dted,jilis (Conseil) du
village et ('on areaparer I'arlruinistration tolale.
Le Supr;rieur de la !Mission, 11. Emile MAYNADIER, dans sa
11aison renouve ' ee avec 11. Emmanuel RENAULT, venu d ' Ourmiah.
11. Henri ALLAIN . vertu de Tauris, et Al. Antoine CLARLIS , arrive
r"cemment do Paris , se donnait lout entier 1 In reforii e de son
^eminaire qui prenait reellement bonne lournure . ReprFcenlant
nfficiel de M . Paul BED.JAN, proprietaire de Iibosrocah , aupres
r'es AutoritOs persane:s, en toute. lovaule aux directives tracees
par le defunt Dc!egu6 et non a] i ngOes par le. nouveau , it laissait
I'adnttnistratioti ruaterielle du village au Gerant et in u djilis,
se reserva : t Wgilimement un droit. de regard , trigs distant, de
simple tuformateur . Do noire cute. done , apparento et prudentP
p,tssivil6 qui ne fill g ui%re du gout (Ili CorniW de l'Coi. on ch.alI 'Erne, aux heures sans cesse renaissarites do ses chicanes, encore mains a ses moment psychnlogiques du paiement des redevances fiscales.
riais, dans le courant des jours , le Connie se heurla ineviL•rblenient A I'autorilc du nor''el r^rr""'clue Th a r Petrnz Aziz Ho. Dr,
^,tste otprofonde culture, froid of grave eomme to plus pur orienIai. ce nouvel evOquo avail con ire Iii quit no partaii pas encore
If, dia'ecte de Khesrovah , el re hni fill un Hot obstacle pour inetilriuer immCit alement . A .son people ses propres idles. Mais
srirloui, it avail amene avec tui tin Mine prOb ' e, Cacha Joseph
NISSAN, rlont it fit son sc o re inire ct in njordonie . Or, par son zcle
infempeslif et amer, par ses propos inconsideres et piquants.
net, esprit brouillon inst:inctivement jela h plotnes mains de
I'hui'e sir le feu, en une situation clOlicate s'il en fut.
Mgr Pierre Azrz, habitue au gouvernemeni quasi absolu en
'1'urquie , voulut assumer mute autorite Bans Khosrovah , v conipris ]'administration temporelle. 14ais ni le peup ! e, ni le Metijilis, dont I'autorile marchait pour l'heure in ralenti. ni to Crrnitb de l'L,nion Chalrleerrne , administrateur effect if et iniransigeant, ni encore ntoins le gerant du village, ne 1 ' entendirent de
cetto oreille . Ponri,tnt. it n'jv avait qu ' un mailre : At Paul BEDJAN,
dnnt en pratique et pour cause , on so souciait autant quo dune
ni^fle
De ce conflit de cornpelitions, surgit evidcmment une sourde
animosite, puis des altercations et entin des Bites plus on moins
vielentes. Au surplus 1'enienle lip regnait pas parfaite an sein
do I'Tinion ChaidOenne . Dans cc temps do trouble general, en cetle
atmosphere iranienne sursaturfe do l'orleur de la poudre, to
Comite, en ]'absence de toute justice persane , tonjours interessee d'aitleurs a laisser croilre les rlesordres parmi les chretiens,
supprima p ' usieurs de sos ennemis . En que!ques mois (chose
inorr'ie et efroyable !) on compta une bonne demi-douzaine d'as,Zassinats . Menace d'inevitah ' es represailles . le Comite trouva son
salut dans les propositions d'un certain docleur DANIEL, d'Ourmiah, en voyage alors daps les environs de Khosrovah Ce docteur

conseilla done aux chefs du Comite nationaliste d 'appeler le.-;
Busses ii leur aide et Ieur promit tout son contours. Fr-re (I,.
I'evi•que chaldeen orlh(hloxe d Ourmiah (1IAR ayanl se
entrees libres au consulat de Russie et homme d'affaires de I'arrhim:uidrile SERGE. chef de In Mission russe. pout-titre avail.-il
une oii<sian speciale dons son voyage A Salinas '? Toujours est-j,,
quo to, consul rttsse d'Ourntiah le sonl int, lorsque levant l'autorite persane. it plaida la cause (lu iouiite chaldeen de Khosrovah.
pmtrsuivi pour tin men tire. Fait d'autant plus remarque. que le
parti orthodoxe n'existait pas encore it Khosrovah.
I.e coup clue to Cornite ,luslentent redoutait arriva. En aoill
1911, on assassins -un pri•sident, Yossip Of^r\tv1, dune facon qui
don enia loujours Iris niysterieuse. Car, franc calholique, partisan sans Ionic de In proleclion rttsse. Y-ossip (WINKA par MAD,
se ttuuttra toujours irrFIJuctihle it I'orthodoxie. Les antics dignitaires so terrcrenl, non sans avoir implore le sewers du ronsn!
russe d'Ouriniah. 11 ne bou,ea pas. Err de-sous. le docteur D,ANIEI.
fit comprendre an Comilc que I'autorite civile n'interviendraii
que sous la pression de I'autorith religieuse. et I'exhorta an dernier pas. La peur plus que la faim est rttauvaise conseillere. Alfo.
1es, avides de ven_eance contre Mgr f'iorre Aztz et contre M. MAYNAnrrn. N qui its altribuaient faussement tons leers ntalheurs :
an premier, parce qu it se melait par trop des atTaires du village : in second, parer qu'il ne s'y etait pas assez mete, ces
meneurs en deroute trornperent le peuple. on lui faisant accroire
qu'on dernanderait simplement In protection du gouvernement
muscovite et I'on appela... I'archimandrite SERGE.
Mais celui-ci fut devance. L'eveque, le SupOrieur de ]a .11k
lion, la partie same de la population (Dieu merci I en grande majorile) avertirent le D legue aposlolique du danger extreme de
In silnation. II accottrul aux premiers ,fours de septentbre, aver
Mgr• 'T'homas Auno. arclteveque chaldeen catholique d'Ourmiah.
Comnte Procureur de la Mission r:ttho!ique, ,j'acrornpagnais le
DeIFgue. De que'quos entretiens avec les meneurs, principalemcnt
aver Mirza BENJAMIN. it apparut Iris net que la decision Mail
irrevocable et que Ion se heurtail it un parti-pris invincible
Les ehoses etaienf (I'ailleurs trop avaner es pour pouvoir reculer. L'archimandrile rhevauchait tle,jit srn• In route. Mais tout de
mCrne les agitateut's demeurerenl. It sitants. incertains de I'issuo
et la population, elIe se trouva atlermie par Ia presence des evt-ques. 1.e surlendernain, I'archimandrite SERGE faisait son entre'Bans Khosrovah. esrorte dune bonne douzaine de cosaques.

I.e chef de la Mission orthodoxe, homme de haute stature.
maigre an possible dans ses vastes velements, d'une physionn
ride emacioe. et time et d'une htnneur singulit?rement atrahilfaire, portait an catholicisme une haine fanatique. La venue d'un
detaeltetuent de troubles cusses A Ourmiah, an corrrntencernent de
l'annee, aviva son ardeur... II se crut tout permis pour reduire
le nestorianisme, et peut-eIre les autres confessions it l'orthoiloxio. on activite s'exersa si brutale, si inconsiden e, qu'3 plu
sieurs reprises, le consul, officiellernent, dilt faire des excuses
diplonialiques aux auforitts persanes. Mai!;, fortement soutenu
aupr?s du Saint-Synode, I'archimandrite se souciait fort peu des
diplomates, qui, finaloment , se rangeaient aux ordres de ses exi
gences.
A Khosrovah, malgrf la presence du dcleg tl et des eveques
peut-Ore par depit de cette presence, it usa comme 1 son ordi-
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Faire de la nianiere forte. Le knout des cosaques fustigea que!tlues catholiques On escomptait de cette correction. on bon eliet
,.our les inscriptions a I'orthodoxie . 1Tais, (claires par leurs pasIcurs, les khusrohndis. sits rlr;siraitnl In protection russe. montraient pea d'entrain no reniement de In foi rte Ieurs pirres. Les
ouuitl:n•es du Culuilt" cue et. leurs quelques pailisans• n'avaient
Ills tl'autre plan-he tie salut. Bret, on recolta cingtiante-qualre
inscriptions a Khosrovah el, quatre a Pat:tvour :A Uula. hail 1'antilles nestoriennes se Iivrr'.rent avcc leur pr^^lre. a qui on enfev:t
.ur-le-champ I'egiise batie par lui ou plul it par la 1l is=ion anglicane. Pour une population de PIusieurs toil hex's d'hahitants,
Ic r(sultal n't tait as uterveilleux. SLII i llf si I'uuI vcut ctrrtsidr.
or que les Russel I•(gi-^saienl 1 pea pries Ie pay< el que Ili pillpart de ces inscriptions emanaient d'individu, isnlcs et non de
families entieres. L'archimandrite retoulna it Inu •nliah. oil it no
r:tclta pas son mecoutcntentenI dune telle d(ronlilure.
Alors. le consulat. ruse entry ell ligne. Cnlume preliminaires,
it imposa officio! lenient Ie protectorat muscovite A tons les chreliens des regions d'(Inruliall ct de Salnrts I;'elait I'alinlition do
prolectorat tradil ionncl de in France. Les cosaques l'imposArenl.
d,uls Khosrovah. Pour nticux I'all'irmer. on t•rea nil consu'at it
Khoi qui, grace a in haute influence de I'archirnandrite SEnaE.
.tesigna aussitut Mirza BENJAMIN. Secr(taire thl Comite chaldilen
of grand a Amateur de tout le. mouvenu nt en favour de l'ortltodoxie, comme agent consulaire de Russie it Diliman, pour toute
in rt clog de Salinas.
II triompha a en perdre le sens. Le I1 novembre 1911, sos
agents poursuivirent a coups de fusil It, so'rCtaire de 1'(vcque,
Cacha Joseph NISSAN, ntcnacent l'evt.gnc lui-m(mc, les forcenl
I'tin et I'autre It prendre In I'uite a Ourlniah aupri•s du t1il' u
aposlolique. Ell plein village, its blessent le pretre calholique
Lazare GEORGES. tinour VINCENT acctairl pour le soigner : elie esl
accueillie par des hallo. 1 ne jeline fine est ohligec de faire henir
son manage par les orthodoxes. A in demande de In faniille
M. MAYNADIER s'p oppose. On hraque un revolver sur lui ot in
le couvre d'injures. Mille tracasseries assailfent les ratholiques.
L'agence consulaire russe devient one officine d'amendes arhitraires. d'injust.ices sans nom, a seule fin d'imposer l'ort.hotioxie,
A force de vexations.
Ddbarrasse do I'(vi que, 19irza BENJAMIN s'acharna coat r •
M. MAYNADIER. dont Iv seal crime a son sells etait de rester fldiile
aux directives Iraci•es par ses sup(rieurs, en se maintenant audossus de toutes res querelies et no se iii'innt pas aux atiaires
tits village. Cette fuis, Mgr SoNTAu croit hien Khosrovah perdu
pour la Mission tatholique Dans co desarroi, it tente de le sauver en appelant M. MAvNAnIEn auprt's de Iui a Ourmiah. M M. RENAULT et At.LAIN, par esprit de solidarile, suivent tear Superieur
innocent. M.M. DECROo et MrnASiz sont envovfs d'Ourmiah a lour
hIare
M. Min tziz. enfant de Khosrovah, petit-neveu de M. Paul
BED.JAN, compagnon tl'Mlldes de BENJAMIN, et iliflrlent sur It's lilernbros du ComitC, pensait dotniner, aver le nouveau Sup6rieur,
one situation aussi inextricable. Ces esp( ranres f urent, immediatement et cruellcntcnt tl(cues. Les violences s'intensifierent.
Les enfants e taient entraintis de force it l'(cole orthodoxe, malgrc los ordres du consul de Russie de Khol. Mirza BENJAMIN ad.
minist.ra le village en maitre absolu, hion que M. DECRtio . autre-

fois si syrnpatitique, citl pris -,tin de secouer l'apathie du Medjilis, ad IIIiI I isIraleuI, at liIre de Khosrovah.
1,'autorilc persane assislail inipuissante a tuns ces desordros.
Le con ulal russe do Khoi relournait it I'A cut r.onsulalie les
plainles des ntissionnaires, a%ec, en margo cutte note ,arunique
of inutile : , ^t^!/t•:• juslr pour torts c/u•t-lictts suits rlisthirtion dr
eoafrssions. „ La proteelion de I'archiruandAte couvrail bus
le; a;4isse1ltenls de Mu•za BENJAMIN.
I'ar un de ces ren\eiseruents des chases. cuutumiers a l'iniquitc, Ws catholiques Parent accuses de per;eenter les urthodoxes.
Un grt upe ,It' etsaqup- of une eumpagnle du i' citasse'urs du Cattcaso s'etahiirent darts Khu;rov:th pour secuurir evs perSectitt"s ou
prcicndus tels. Afin do lo_•er Me Iruulte, 1-BENJAMIN ne Iruuva
rien tie mieux quo d'a'caparer t'evcche r iiholigti . Aux prulstatious de M. boamm it rcpondit par des ittsu.lt•s, Pen son fallut
nrcnte (I'j itemention dun oll'icier seine arrtla be coup) quo le
pope indigcnr (_:achy 1)JIBI AEl., no frappfll noire `upAleur. Pour
couthle daudace, BENJAMIN se vauta de feriner hientt)t ;vs 1.6Adeuces des Lazarisles el des FiLes de la Charite, et de s'emparer
de I'eglise du village.

En face de telles usurpations et do tolles menaces Mgr SoNTAti tlentarttla nfl'iriellertieni one ennnt^tt• ;Ili t'nrisu, de Itu'sie tie
Kho'i. A la priere tie N1 ;_-r Thomas Auno et do Mgr Pierre Azrz
le U,dicguc aposto!ique me nonuna comae son represeulaitt a
relic enquMe, et In consul tie Itttssie. NI. 1090nnAJENSKY. dcsi na
M. Niro!as Trnr_E'rzttr. capilaine d tat-mn,jnr, footle do pouvuirs
du vire-rot du Caucas. L'cnqubte connn nca Ic _'i) janvier I!il°_.
Aprrs examen des baits, antlilion des tenioiu-. rccepli"t des
dI^pnsiliuna p:u• ccri!, oil se r,•ntlil it Kliut. aupri's du t:ttnsUl.
1'rt+a,aLlcnitnl an suit' du 25 janvier, par ordre du capitaine TEni.r rzm. le draltrau coast:hire qui tlottail si or ueilleusentenl stir
la rnaison tie 1lirza BENJAMIN, clait de;cendu it In grande runlu
sign de I'agent, tuais a la joie tie tonic ht population.
JP pr•csentai an rnrt;Ul IS titres (It, la Dt)ic,;ation apo;lnli.
quo sur 1'crrehe. de Khosrovah. Le Consul les reconuul of sc
nun;lra prct it rewtiluer I'evfcltt' ;t In L)t)I ation : ii conlirnra la
deslitiiijell de Nlirza I3ENJAIIIN. I'ob igeant a rendre et Ies amendes intposees par 'io!ence el les souunes derohees par Ini it la
Caisse des Intputs du village. L'aulorilt'• persane devait rechercher
cl punir les tonpahles. La Iihertti do cnnscienre (Litt recnnnne :
Les enfants fnrres de wive I'crole orlhodnxe Wont lihcr(s : re
rut un Ode rontplel daw cello ecole.

Poor I'uir I'autoritc persane. Benjamin se rendil a (urrniah
aripri•s de I'ar•chimandrite SERGE. Entre temps, ,j'f,nvnyni it Unrmiah une delcgalion de nolahles du village, presenter des excuses a Mr Pierre Aziz et Pint iter a reprendre son sit"pe. Son
reiour.fttl un lr•iomphe rcparateur. Mans un discour•s en dialerto pur khnsrobadi. qui flatta tous les fiddle? : le prelat exalta
aver reconnaissance le devouetnent do In Mission lazarisle enviers
In Nation chaideenne.
1.'orthodoxie venail d'eprouver tin rnortifiant arrLt danc son
insnlente provocation. Je retout•nai a (lurmiah. Mais I'autnritp
persane no Iarda pas a se hrnuver impuissanle devani Ks popes
S i agissaient en vrais maitres du village. BENJAMIN, rev'enu

hirrniah reprenait de p'us We sos machinations. Apri,s les
felon de I'agnes. Mgr SONTAG nl'eu\oya a Tauris aupr•i•s de
M. Nn:oLAs, consul de Fiance, piaider In cause des ChaltVens tie

IUlosro\ah. Fils de celui qui en 1842, fut le ferme soutien do
nos missionnaires Bans Ia persecution contre la Mission naissantP par les Melhodistes a Ourmiah, M. Nicoi s continua, consul
de Fr•:lce, la noble tradition to devouement de son pore envers
Ia Mission lazariste.
Par in IS As pr'l'-sc'nte a S.E. V(WI ri E1t 's ltnteh, uuverneur gen ral de 1Azerbedjan. ]Nils au courant des fails, it
tnnua un ordre. Irk s&) ere. de lui adresser a Tauris, Mirza
ItrN.iAMIN qui, sujet persan, all dire du consul general de Tauris, M. PREOHRAJGNsi\i, nouvellement lransferi de Khoi, rt'itait
en Tien protige par le gouvernenlent russe at relevait direclenu•nI tie la justice persane.
Mais l'arcllimanclrite Stater: intervint. II aeeourut a Khosro\ ah, la rage all rmur. BENJAMIN de,ja en route fill rarnene It Iihosrovah. Puis I' archintandh•ile s'empara de force de trois proprii:
tis pour y etablir In \lission orthodox'. Il se jouait du droll
el do !a just ire. De Tauris, je fix opposition a cps acquisitionLe Kervjm :ar Ile Diliman refusa it I'archimandrile tie les enrcristrer et. les travaux conlnlenrl)s furenl, metre arrites, A TO.ran, les minislres to France of de Rnssio decid"ient one enqucte
stir place. qui serail men.'P par M. Nicolas, consul rte France, e!
le baron TrruuKr, consul do Itussie it Khoi.
J'accornpagnai le consul rte France, qui 1'ut rel,:u en trionlphe tans lxhnsrovah tar luttte In. population. L'arrllilnandrite
SEItnc dart relnurne it Iturulialt. Les enlrevues oll'irielles crnninencerent le 5 join 1912 : In prernii-re conference porla sue la
ligilinlili do In prol:u•iete du Wage. Je prisenlai in photographic du tinhaleh (litre) de M. Bcn.rn.N. II fut reronnu par le Krrymizae pel•sall el Nos deux rrlttsu,s. a\er 'I- h t'grrll;ar ell rl"nf'1'elll
le i rotocole. Lo prettier point 'tail ga'gne : digs lots, lesacquisilions orthndnxes. injuslcs en dmoit, s'averaicnt illegitinles.
Mgr SONTAG, consult', les rocnnnut ceperident parse que !a Mission orthodox' it Khosrovah, serait niieux sous in coupe de in
1l ission catletlique que si UP s'elablissait clans un \iila_e prothe, a Oula. On annuia Nos titres de I'arrhirnauttile, t'autr', fureal conslitues, revetus dP In sinnalurc du represeulant A.
111, ltt:n,l<tN. Pit I'espece !11. I ^ crttoo. La Mission orthutoxe paieraiI
Lrrtis mill' francs aux pruprielaires des enclos usurpes.
Dans une. Ilcuxierne conference, on exatnina les griefs ri'ci
pn ntuiS des Ietix Missions LPs reclainations orthn'tuxes. ;tl'csell
t(es par Wiwi BENJAMIN rtait'nt 'tail it's SUP des pelitioi:- rt VO
tees de signatures fausses. .Io les re,jelai, parse pie lailissiol,
urlhudoxe rt'exislait pas quand ]as desnrdres eclateront Bans !r,
village. Its 'talent imputab'cs it guelclues khnsrobarlis, et non ii
l'evl'que 11gr Pierre Aztz, alp<ent alors de hhosrovah, at it deux
pri•ltes catholigues qui tie sTdaient mcl(.s an riot aux alTaires
do village. II convenait cependanl do trapper par tin dur exemple les 'sprits ties perturbateurs actuels of anciens du village.
Vualre cathulignes et qualro orthudnxes on seraie.nt expulsis,
ItrNJAMIN fill derechef condamne it resliltier I'ar,elll rte Pa caisse
'1es inlputs du village. Une entente statuerait stir -nu snit

E..ntin. tans one dernii're conference. on etablit tin modus virrrrdi entre los deux missions. Tout diIT'•rend entire catholique el
orthodox' serail trail' par Ws chefs des deux rnissioss. En cas
de tisaeenrrl. in ;un•ait recnurs it In .justice persan' at si I'entmtle n'itait pits encore obienne, le point litigicux serait soumis
aux deux consul: qui s'engageaionl. A se pr,'-ter tin appui inutuel

Cant moral que materiel, pour rt tablir le calme dais Khosrovah
Celle fois la Mission cathutique sorlait, victorieuse rte ces
violentes -luttes, Les quelques orthodoxes diminuerent l.res sensi.
hletueut. Les polies s'aper4urenl. vice de la faih!es e ile lour siIuation. niais I ' ll mane tetitps eu cherchitrenl Ie Imallialif !it
wain-utisP cnr I'adrnini'tration do villa_e. !a ,I a ttn t.
le,Ur reaction. ill s'appliquierent aussititt. Car si dans toutes ces
tt'aclations. au dire uicnte du ntinistre de France it "Teheran, !at
\lissiou calhotiquo tit touutre do sincet•ile et de targeur• d'es-prit ;
de son c6t6. la Mission orlhodoxe no cessa d'y apportet' la plus
tenace rnauvaise foi. Flle continua. Evidemument I'areord de .into
la gi+nait. Elle resulul. do le briser nmais s'ingPnia it rejoler I'odioux
rte la rupture sur M. DECRUU. Dons un iiiffeirncl ontre un ca.
Ihotique el. un orthodoxe, elle suggera en-dessons, it In vieillP
mere du calholique, de porter plainle it 1'autorit6 persane et
itccusa M. DGCROO. i_ norant de la denmrehe de cette femn:o
d'avuir viola i'accurd. Cacha GR ((;O uucs. chef de In Mission or-'
Ihot.loxe• en prulila aussitid pour ;gerer• Ii• 'illagt• it son gre.
1.'i-re des injustices of des Pxartions s'onvril it not vrau. I.os o
I.hodoxes rei'nsi•ronl de payer Is iolpJlls el insulli•ri•nl \I. Dt:_
r:nuo. Le lim tre orlhod(ixe elait Gins ntaitri dins Ie village que
le. reprisenlant tie 31. RrIMAN.
Al. DECROO. Pxe d6, dehorde, accourut a Uurmiah• iwpri•s dot
Mgr SONTAG, qui saisit It- consul de France de cette situation,
lerluel protesta de la l'aI on la plus energique aupri•s du c1insttt
de Russie de Khoi. Dans les rlerniers .jour, d'aotll, je recoudui
sis M. 1)Fcrtorn a Khosrovah, iiii on Ic proc.laniail. Iriomplialemont chasse du village. Les chows rhau Trent de tournure. Les
orthodoxes, doriles pal enrh;^nlriurnt, payiercnl l iris iiup^^ls,
Soulement, je faisais d'etranges renslalations : los lvois tnille
francs dus par In Mission orlhoduxe n'avaient pas 06 pays,
Ie5 coupahles orthn^loses qui dt•vairrnl 'IrP eXI Ulses de Iihosrovah on quinze jours. s'y promenaienl en Lute liberle, de nteme
que thxjA\IIN, qui n'avait encore execute aucune restitution. Le
pope indigene GnfGonious s'immis^.ait dins touter to alTaires
administratives du village.
Stir, he conseil du con,nl do France ,je delo;tnii;i,
\l. Trrrnt.or Tarconmplissenmenl dr, mutes les dccisiuns of lirirttesses faites par Iui en join id la cessation imno di;do Ill. Irtu.
Ti's de.sordres.
Pour parer le Coup, Cacha c-kt:GUR1OGs e1-ea unt• r'meute.
dins la population, repandanl to bruit quo Ia Mission c;tllio'
lique voulait remoyer les soldals russes lo,-6s it l'i.•vCCchc et
In residence catholique et livrer le village aux Kurdes. L'ordr
iti•vacuer 1'tWe-eli.i Mail elicitiveumonl arrive rte 1"aint-Pctershonrg gr.ito aue dt•niarCltes tle Mgr SONTAG et. do otinislro t!
France : ntais lit :Mission catholigne tenait toujours it otl'rir au.
soldats alliis of gracieusement, sit belle el large hospitalit t
claims sa propre residence. La population, apaiscse par ses ruts-c
siomtaires. une t'ois de plus, lourha du doigl lit urunaiw' 1'01:
des adversaires du catholicisme.

Le consul russe se dPeida enlin a exiler deux des nrtltodoxes
et ordonna a FtrN..iMtN de quillor I^husrovah pour L)ilint:um, i'et
fut tout.
Mais he utinisire do France Al. Raymond I.GuumTi i#3
ministre de Russie it Teheran oitront Lump i=•nlrovnr. it I.I. -ujet

It:c 27 septetnbre 1912 Elie se content , de renouveler les deci^ions de I'accord consulaire (]it moil de Jilin.
Devant. co nou \ el accord . aussi peu rt;aliste , it tie restait
] a \Iission catholique que do laisser I'eau router - ous les pouts.
,le knit' ferme an tlrnit Itcn.t .^a, tavnir foi en la rr.;tcl ion in,'vitable du seas calholique des I itosrobadis : enfin, de se confiei
all tettips et pour utieux dire :t la Providence . nlaltresse du
letups et des huutains . A\et: if, temps , et l;i pruleelion divine,
vi-He orthodoxie d'enlprunt foudit insensiblrnuvnt. Deux tins
,pros, it n'en ctait plus question . Alai- I:1 luttt ' :nail 01'. palti-,,III iiirrtilettl gra\e et severe
ii

L'aniiee 1913 se passa pour lgr SONTAG dans un calme rela:ir si Pon considere cello qui venait de s',scouler et surlttut
tollt+s gu'un avenir tres prochain lui reservail. II en prolila pour
faire, sur ('invitation des Superieurs de Paris. In visile des \1ai'Zntts de sa Province.
A peine de retour a Ourmiah. it out la douleur de \oir
parlir pour l'Etc'rnitt^ in donee et. vailtante Sour VERr1GIL. Superieure des Filles de In Charit,i. Que'que' fours seuleutent d,iiialadie \inrent it bout de sa longue acti\ilt. Mgr SO\TAG l'as.ista a s,t dernii•re henrte of -nit finite s't'n alma \ers Dieu dan.
le put' I r'onnetuOnl dune charite di;-4tt e d' saint Vincent. Lt
populali„n la vt,nertit contuse trite ainte. thl vino prier pre•
tl'elle quand on 1'exposa dans 1'ituntble chajtellc des Sours. On
Itaisait so mains ttieufaisantes. on lui faisait lonelier des objets
pieux que l'on gardait, comnte des relicjues. Elie fut. inhtrmee
1;ws le caveau snug le chuur de la cathedrale d'l)urtniaIt. Sour
\larie POL.IJN, l'ardenle et heureuse of . anisatrice de 1'cc•ole de
'i'auris. Jui suev6da. inlelli_ente vivo et pratique. ro'ut' intrepide et, atlectuens, contrite Scent' Vrnmai.. sur son lit de nlort.
!c tl6sira pour ses Filles, elle apparut en ces heures troub'anles. qui allaienl sooner, 1'.lre providentiel quo Dien envnie a
,•oux qu'il aime.
Eli cet automne de 1913, les 00ttvres It t)urutiah .3'ou\riren1
lonclienni'reut comntt' d'habitude et en Jilin 1914. ,U r Soy
rnG se rendit a Paris pour participer a I'Asseniblee gent^rale des
I.;tzarisles. qui conunenca le Y7 juillel. vlais cettc Assembice
se clutura pro cipitainment par suite des dt-rlartlions de guerre
,teiatc\rent
de tons cotes. Aussi nigr SONTAG s'empressa-l-il
Jul
do regagncr sa mission nit it parvint, dans le. courant d'oclobre.
II y Ironva encore nn ,rants vide : Diets avait rappelC a Ltti it
\Gu(re. Per' SAi.oJatx. t.'etail lv vett;ran de In Mission. La morl
de cot ardent ntissionn;tire inaugura, pour ainsi dire, Ies lures
,'preuves auxqu'Ilos ^1 r irxT.\t; allail desormais tore sournis.
La (;rande Guerre, contrite I'ilistoire I'a (Vnomrnte. Out en cll'el,
dans ces contrt9es ties reperdlssions qui pour tare inattendue.
Won furent que' plus sOvi'.res.
Depuis 1911, la Itussio occupait les frontieres de !':lzerbed,j,nt Occidental de I'll 'all. Quand In (;[-nude Guerre eclat,, un
delaichontcut russe d'Ournliah poussa one poinle dans lea monlanes. II fut encercle, par Ies Kurdes, repoussC et talowte par
ens jusque dans la ville. Les villages chreliens frontaliers. puis
coos de in plaint pays'rent. Jets frail do in rage kurde dech;tine,'.
dais des renforls cusses ro,jett\rent ces hordes dans lours moi:tagne-. Le 30 nctobre, in Tnrgttie on trail en gut'rr0 of tlt'elencha

erne violence ofl'ensivo du cute de Kars contre le C:aui•asc. l,Tv

inenafa les contin g ents russes de la Perse. qui furent rappeles
par I Etat- Major. Les Scours en furent merties le 11' janvier
par Ia femme du consul russe, \tn te VIDINSKi, qui lei invila i

suivre les troupes russes. E:les s'v refuserent.
Mar SONTAQ, decide lui aussi a rester cote quo corlte, les
;111prouva clans Ienl' deterinilralion. On await confiance Bans It.
ciomerneuwnl. persan qui se montrait favorable aux missionuaires. De son rule, le consul lure ntulliiiiail ses olfres it pro
tection. Dans ces conditions, sans imprudence ni tenn'-ri14', on
pouvait compter rut; ces hienveillanres of surtoul stir la Providence. Le lerudemain. l'rvacuation des troupes russes etail tin
fail accompli.
Flies entratnaient avec elles le Consulat, la Mission ortho•
dose et tine fon'e de chretiens do la Ville et des seals village,
qu'elles rencontrr'rent sur leer passage, cnnUs au devoucrnent
et au minislere de M. Abel RAYIA, par Mgr SONTAG.
Devant cettc retraito des []rises, urn sauva chovanchr',,,
des Kurdes, d6valanl. de lours ntonlagnos, pn'^cipila la panigne
Mans la plaine : la population chretienne, a1To'¢e so rua aux
Missions reli,;ieusf-s. Plus de trois mille catholiques, lttNnnres,
femmes, enfants, aver leurs tapir, lent tnobilier et mPuto our
hetail. se tasserent dins Ins irnnieuhles et les cour, des Missionnaires of des Scours. Stir le resit de ces rescapes de la plaine.
pourchasses sons I'effroyable poussee des Kurdes, en Ville on
5attendait au hire. Les refu_irts chrcliens continuaient it affluer. chacun racontant les hoirreurs comntises chez eux : pillages, incentlies, inenrt.res, viols, rapts, enfants coupe; on rnorceaux : toules les alrocites enfin. La terreur plana sur la Mission. Vases sacrCs, archives, objets precicux, deputs d'argent
on eacha tout.

Dans In nuit dti 3 janvier 1915, les 'l'ures parurent les prooilers. Au mat iii, les Kurdes entrierent it lour tour dans In cite.
Chez les missionnaires, les chi-Miens se preparerent A la mort
par tine conu,runion -(Wrale. M:rr SONTAO se rendit chez le,
Steurs : dans un silence poignant, dans tin recueillement d'ago
nie, it lour dislrihua In Sainte Reserve. ainsi qua leurs enfants.
Serail-re Jour vialique ? Ttu.jour, est-il qu'avec le Christ.
cornme I,,; Martyrs de in primitive P:glise elles seraient plufortes pour les tert'ibles assils. Voici en elIet les Kurdes danle quarlivr calholirlnv to C_^uel Falh All Khan. 11s hetirlenl Itportail do la Mission, parlementent, avec les soldats persans qui
en ont la yard'. Puffs it se r pandent, dins le quartier, enfon
cant les pones lnu•rirad6es of tiranl rtes coups (If' 1'u.sil. L'
population, par Is lerrasses, se prC•cipile duns les cours do<
Missionnaires et des Scours, qui, odes, refugifes daps Ieur Chapelle, attenoent l'irruplion de ces sausages Bans une anroissant'.
priere. Alain I'aulorile. persane a etc alertee par M_r SnNTAr,.
Elie a a^i. 1)eux otuieiers tires. NAD.tt Bey Pt RACHID IHev. ;w('011rent avec quelques-runs de lours askaris, ahattent cinq out six de
res bri:;anIs 'I, In ralme se r(tahlit atrssitbt. Un oil icier' sttp'rHieur lure grit It covur de venir lui mdme rassurer Mgr SI NTAI
et lui proposer dos gardiens. Deux chefs kurdes ofTrirent eu\
aussi lour protection.
Le 12 fevrier, to secretairo du consulat. turc , SAA1r Bey.
:tvee l'ofticier Rr:Dt Hey. envaltirvnt a IIk,ion eailt pique it la
lAte de tr ente askaris. On accusait in Mission de cacher tie s ar-
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Ines . Sous cc pretexte, its perquisitionni'rent partoirt . Au fond,
Les Tures, an courant de rertaines nouve : les. ignores alors de
a Mission , cntendaient supprimer pour l'avenir toute r(sistance possible. Its rassemhli-rent done toes les hommes en (tar
de porter Ies arm es et gui purent leer tomber sous la main
tart, chez les Missionnaires qne cttez les Sours . Environ rent
'inquante fury nt appri-hendf-s et par groupes • dirigcs sur le
t;onsulat. A quclques jours de 1a Inns la unit du 23, qualm
d'errtre eux furenl pendus, quaranle-deux autres, pour la plupar•r
wi_inaires do Mavana. il'Anhar . de Sin,ar el de Babari. fu rent
frtsill(s sur is montane des .luif.s. proche de la ville : le rest'
fut tiler(. Parlout. daps In plaine, on ronslata une recrudeseene'
de sanvagerie . Le consul de T urrluie el ses chefs militaires ne
parlaient rien moins quo d'expulser les i1issionnaires franSais
,.t les Filles de la Charli e. Its se heurh%rent it it, farouche oppo,ilion des autorites persanes . Loppor•tune ar r ivice de l'aneietl
consul lure Nnrnrn Bev arn-ta pour un moment ces furcurs. Reecvant 111,r SON •rnu. it Itli nranifesta ses profonds regrets de tour
"I^r lamentahles incident,3
La raison I tintaine di ce renuuvotnl do laiharie• c'i-t qui
!es armies rusQes. avant enftn donrint- le mouvenlent offensif
des troupes of lornanes stun It, (aucasc et les avant mime poursuivies hied avant sun lettr territoir•e, revenaient prendre lent•s
anriennes 'tositions sun le, frontii'res Inrro-persanes . Les Tnrce
hurries reagirent aussitul. its s'effoei'rent . d'enlrainer to gouver•neur persan el ses soldaIs a leer suite et nattrrellenient its
irchom'renl devanl son inertie. Its tent ,irent. alors d'enrr;ler les
chu Liens. orals le rifus s ' npposa encore plus obstine . Vers la
rni-avril , un renfort leut• larvint , avec le general Kunr,rr. Bey et.
its se port'e'nt dans la plaine de :; alnt•rs corn to Lis Itnsses : its
y fttrent ( cras ( s et 'rejet ( s sur Ourmiah . A nouveau, its park?rent de d(portor en Turgnie , puis en Allema cue. missionnanrs
et Srrurs . Finalerucnt , to 1.1 trial, an pitta vile . its se replierent au
=ud. sur Savouthoula g h. Alors. I'on ,it tine chu ' i trange : les
;;rands personnares dY ^ urnriah . abandonnt-s deg Tures. implorArent tout tremblants In protection do d, Ir gri' npos ( olique,
blgr SONTAG.

Le dimanche 16 mai. Is cloches . tnuette.s delnlis cicq moil.
avaiint lane ( un carillon enlhotsiaste . et sur to portail de la
Mission it nouveau se hissait an milieu de l'Frnotion de Ions.
Ir drapeau trirolore . La joie est folle parfnis__ i'ne rinquantaine
di chi-Miens, inpatient partirenl a ll ,levant des arrures liberatrices. Its no tr• ouvi'renl gt.t'nne banrtc d4' tnusulorans qui los
nrassacra.
•Cette sinistre et (Vsastreuse occupation de cinq mois avail
s,,me In mine . Ie cleui; rt la dt,--ul:difnr daus tntrte !a rtgion
d'Onr•rniall . I.' uraisons sare;r , cis, lei liens spoliI's. It,., nut';rdins vid(s. les femmes ct le s jeunes filler enlevees et musulmanis(es de force, les enfant; massacr e s, plus de quntre rnilt+•
rndavres clans In plaine , six rents morls dans los j ardins do la
Mission cathotirlne. le triple daps crux de la Mission am ( ricaine :
voila en raccourci son o'uvre depuis To 1" janvier an 24 mai
1915. Tragique traile stir I ' avenir, an conrpte de la justice cornpcnsatrice . nrais qui projette dg's tnainlenant une cruelle Ininiere sur les ivrinernent.s de plus tar•d . Nous In retrouverons.
La Mission eatholique complait , trois eglises romplctement
incendi r es. die-huit ; niltis enrlumrna ,( c et pnr-dessus. tout

une glo-riouse gtrhe de pretres. victimes du nom chr(tien. Deus
iurent brt"sles vifs A Baburi PI A Dezza-Tokia. un autre massacre A ArrlichaI. Cacha la-ot . rl'Alquai, out Ia l'to coupoe avo
!auto sa fan-tii10. daps IV Iise ale (;nIilapA t;r.rha ITY-1n, d+'
Supurghan. et Cacha isrt.a, do '1'aza-1'iende. Mat rllrhi(pt0tt',
t coups de poi nt'd. r;acha HAndt>UZ, d'Anhan lomha fusilir'
sur la siunrtagne rtes duffs, apres aeoir exhortC ses cumpagnons
a la rnort, et lour aeoir donne une absolution genCrale. Et, h,
plus beau fleuron de i-ol It' radi0use rournnn' : t;arha Al(t:rnrt.
r1'Abdoulla-liiendi. f)u lui ol1'ril la vie s;nn0 ton 0.r!tan0 d..
sa foi, of II s'y refusa. on le traina. all milieu r1'in,jures et do
roues, :lupres d'une m•osquce, IN proposant se.ulernent d'y env rer comnle signe de son apostasie : sirnplemenf. it signifia aux
foes-moi .ci vous Ic vmll,' ,
uiusulntans cc, mot sutt!irne :
jamais je no renicrai 11(011 Maitre Jesus-Christ. ), 11 se mit a
.cenoux daps nn fervent reeuoillement of c'est Bans eel to ofirand.,
suprAme do sa We clue los nntsuhnans le poignardrrent ragen
somenl. Purer i't hCroiques victintes qui aurco'eni Ic sacertloce cha'd6en cathuiigtte dune gloire incomparable. jettent au
ruuu' do la Alission lazarisfr, lour educatrice, une lenitirne fiertC,
uno divine consolation of irradient sur cede fail-do et. Jointnine
porlinu (ill troupeau du Christ une do cos Ilanunes qui illuiiinaient l'F,,1k0 lAniili 'e aux temps des grandfs persecutions.
11 y avail a peine (fix jours que tons les refugies vivaient,
Clans la Mission gtt'une epidemie effroyahle Les decirna. Au cmur
de I'hivor si due on cello out roe. soumis a tout's sortes de
privations. cos malheureux onIasses Ltide-mete. no r(sisii rent
pas ; la cholerine surtout faucha !es enfants. Les jardins do
la Mission so convorlArent on citnol if're, car personne n'osait en
-orlir l)on( inhunter los snorts. Plus lard, noire confrere M. Emmanuel RENAULT s'y risqua. Prod( i par deuX soldats persans,
ii An allail pmsque chagnt jour a11 rituelu're rte Teharbach
onsevelir ter cadavres des r6fugils, car les jardins do In All,ion, creases tae Iranchees ofr los (noels s'cnlassaicnt par vinytaine, n'ofTraiont plus de place. Les Kurdes s0 =aisirent de IN
(Inns I'areotnplissoment de cc ministere of no to relacherestt quo
sue une forte ranoon. Son (mot ion Out si vio'ent0 (1110 , ot. hCro'irpte confrere, accahh, d'ai!lours par un surrnonag=e intense en
I•05 DIMS effrovaliles, hrise do fatigues et d'an roissos, s'abattit
peu do temps ,titres, (Ursa pauvm paillasse, seule chose qui lui
restitl, sernble-f-il. tin sa 'itorio. car le rosto, avee son lingo.
avail ctrl disirihur A "IN multitude daps is inisere., ttlli
l'entourait. 11 y agnnisa pondanI dix jours on proie it un terrible
typhus, el to 2, avail, rendit sun forte charitable a Diou. I'll
aut,re confrere, M. DINKHA, paya. !ui aussi,- tine duce contrihulion an typhus, mais on triompha : do mtimo Algr SUNTAG. de
inAme irois Filles de In Charile, rte memo dix-boil orphelines
parmi toes ces ehretiens et ces ehrCtionnes dont les locaux do
la Mission c.atholique regorgeaient of qui furent alelivres de ce
danger mortel par les spins 6elairCs 0t incessants du docteur
Paul MALICK el, le devouetnent. des Filles de la Charile.
L:Ame do ce devouement (fail l'infati;gahde Scour Por.t.iN.
Kn ces jours d'angoisse, on cette nuit du 3 janvier suriout, oft
foutes se deruandaient si ellos n'allaient pas lout perdre, dins
ros longs mois d'fpouvarite et do privations, eile so mulliplia
jour of. nuit. insttfflanf a foutes in flauune de sa piCtC ardent',

lle sa confiante priers, de son abno ation s ans mesure, dans un
,ion de soi qui tie conntt pas de repos.
Mgr SONTAG, Bans ce clesarroi general, garda toujours cette
.. ri•nile dame ce sang-froid etonnant . qu'il puisail darts son
union a Dieu. Aux Iteures g raves, en le trouvttit ft I'* disc. Au
moment du danger, it t fait au milieu do tous , les soutenant de
. on ralme surlaimain . A cliacune do cos heut•es, son intetvenlion inta • epide aultres des g ia n,t per•sonnages de in vile, aupres
Iles Autoriles torques reussit , rnainles fois a ecarler k's plus
-rands ntallieurs.
8Y

Le nouvel envahissemenl do 1'Az"rhedjan par le? Irouperuses, que 11191- SONTAG considerait 1101'S eornme la prise do
possession definitive ou annex,ion de la conlree, ouvrait de
\raves opt'ralions d' Ia Grande Guerre stir Ie lerritoire persan.
Tii's le debut des hostililts eucopeennes, le Gouvernement
do S.I. Ahmed Snan avail pris spin tie declarer sa neutralitC.
\tais pour faire respecter ''lie ueutralilt, la Perse n'avaif ni
force serieuse ni ressources assurees. Alors, chacun entra dan,•e pays contme rhez Ini. Pout• les Tnres, ]a front ii"re n'exist.ail
plus depuis quelquo temps deja : its poussi'renl in cnio unt'
puinte jusqu'a Ilautadan, stir le chemiu de !a I:apitale. Le,
Musses tonaiertt I'Azerhedjan, en attendaiit qu ils d(harquent. it
F nzrli t (III(- dins nn tail Nardi, par Ka-\ un'. Ilautarlan• Kirmanshah, its <e portent jusqu'a Ehanikin. aux frontizres de Ia
Mesopotamia. Les Anglais s'lablirent d':thord an sod, principaIr-'ntent ft Shiraz, avec le tc'nits, its se suhstilueronl aux llusse;
sur in li,gne Iiasre-Chh int'-I:nzeli. Les Allemands, par des individualiti's fie ohms, s'intiIf reronl tut peu par•tout.. ltweront des
votontairos en plume Capitale c'I prodigueront jusqu'.4 cent mills'.
tivres pour saper colt' netttralitr a letu• profit. Les Kurdes. snit.
ulliuuans, suit Pi'nsans, pilieronl itu gre de lour aviditc auvage.
Alf-rue les Fram,-ais (qui foil]. cru ?) organiseronl one Mission
;uiilairr Bans lit re;ion il'thu•iniah. Les chretiens so rlthallirent
''n seat 1101-111':11 06 ^erbale.
La ntullitudo des trihus nestoriennes flu Knrdislan turc.
housctilee par Ies 01.lotnait- el les Kurd's. vr'ritahle nur'e decintce ef sanglante, people en guettilles, et =polio (le lout lien.
det'erla on eel be annee 19151 sur le terriloire persan. C'clait ter'.
de quaranl-cinq rnille fuues. Toute celte nation 2n rh-lress,.
:,ccrut cunsiderablemenl is population cttaldeenn, - rlant:,tre de
I'Aze.rbed,jan. A ces Assyro-chaldCens ajoutons aussi cet.te vaillanlc et (lure nation arntCnienne. U-11[11, de fois victiuie, des veexalions turques on kurdes : habitants (lit pays, refugies du (.aucause, exiles de Van surtout, portant art occur, aver plus d'amer.
t,ume petit-titre, la nu"•me hte^=ore que les chaldi eras de l'Azerhedjan persan on du Kurdi=tan lure. Taus cos chretiens gard:tienf, cn etix une surabondarice do rancoeur qui engencu•a un
insfincfil' vlesir Ile ven_e;utcc. a I'afful de !a preiuii're occasion.
on doit le cornprenu!re, s'il tie se justifie pas. Les Chaldcens azerbc'djruris, dt livri5 providentiellement par to retour (IC-.
ausse, u1'nr. massacre ;CnCral, rCtnte rant ]curs villages, n'\
trouverent que la ruine. Leurs maisoits plus confortaliles que
iwlles des musulmans etaient saecanees. Lours pni!es et lours
I'enbtres •ornaient d6surmais les denieures tie lours ennemis.
(.ears hiens r'-laient spulies. ]curs charupc duvastcs, lour \i-.;nor
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ravaries. coupecs Oil accaparees. lours fainilles. enfin, dtlshonorees par touter ces musulmanisces de force qui peuplaient les
harems rnusu!mans Brands on pclits. .Je vcux Bien quo «!',1merican Relief Committee), guide par It, devoue pasteur de la
Mission americaine d'Ourmiah, Dr E.-W. 1Ic DEV1'EL, ait admir;ibiement. pourvu aux bosoms des uns et des autres. Mais, on le
sous-emend it v a des ehoses qui no se reparent pas. Je veux
hien encore quo les Russes aienl decretc, 1 lour arrivee, In lilo ration irnmr'vliate de tonics les captives : mais combien furent
sauvees ? On saisit alors la grande piti(' de tous ces npprimi's.
On penetr•era niietix. it la lurtrii're de ces lamentable."' circonslances. pour•quoi des membres de ces Comnutnautes ehi-Mionnos,
arineniens. c:ruc:i iens un I)jii s acsvrienz =nrluul. vivildrnnl
un jour ternir de four hri_andage regrettable l'hcroique defense
et la prestigieuse victoiro des assyrn-chaldeens en cede region.
Mgr SONTAG prit aussitut it sa charge Ies pretres eathnliqucs
eparpilles dam Ies plaines de Khoi, do Salinas et d'Onruriah.
C'elait it Khvi, lu's prc'tros IS\1:VSel N.tns:v. do liar-Itichun.
aver trois autres donl le nom n'a pas cle transmis ; h Kh•osrovali. Ies pru'•Ires SIIEMOUEL ct Srl•:I>IIANnr de T3az. ;ivPr dcux
autres places h S•ronra : is Ourniiah enfin. AI^r Tenor. 110 Itarwar%
aver ses pieties YONAN. VERDA. BENJAMIN. DAVID. un autre BENJAMIN: puis Ies prillre? \OUKANN.\ tl lmvim de Tkhouma, ZAYA,
GDIVERGUIS of STEPANOIS, dP P.az. YurrtriANNA of (iIrIVEWu Is. do
(iuavar. IInnMouz. de Tiari el Iv ruuine MAnt:ors.

I:annu"e 1!)16 so passa a relover los ruines. Mgr MANNA,
oveque chaldu•cn de Van. aver M. Abel ZAA-JA. solliciiPrent all
loin en Europe of en Ameriquo, la gcnerosite. des co'urs chreLiens en I'aveur de leers freres d'Oriont. victimes des furours
l.urco-kurdes. Sur place, 11g1- SONTAC. ses confreres cl Ies Filles
tie la Charilc. rivalisirrenl aver Jos charitnrbles et. puissants secours de la Mission americaine el du Relict Committee, pour
soulager l'alJ'reuse niiscre de lours fiOlcs.
Cc devoueruent clc Mgr SONTAG. son heroique attitude pendant les cinq mois rl'occupation turco-kurde. sa lovale dcferenct'
aux Autoritcs persanes. be gonvernernont iuiperial do S.M. ArIMEIb
SHAH voulut los recompenser. II adrossa an Delegue aposlolique.
iv i janvicr 1917. le Grand ('urilt•ti (lit Lion ct dot Soleil, la plus
haute di^niiu quc la Poise accorde rnrx el rangers. T.a ro•;;Iou
semh'ait done se pacifier. Mais I'abdicalion du tsar Nicol;is la
revolution phis I'instauraticm der bolchevistrre en Rtlssie jeli•renl
Ia perlurbalion par•nli Ies troupes Musses. I'l Ies desertions vorirnencerent. All cunrrurncement de seplenibre. le gi neral coo chef
du Caucase clirig'•a stir I)urmiah unc dos formations sanitair•es
quo le gouvernement. fran4ais avait noise h la disposition des
Russel Grfrco a Mgr SONTAG, elle s'installa daps la trCs confortable et vt-rdovante demeure de Mahnied KHAN, ancien clove,
comnie ses freros. de la Mission cathnlique. Le gouverneur interimaire de la ville, le Serdar Azim os SALTANEH. grand arni of
protecleur do In Mission s'y rnonlra favorable. Elle ouvrit. un
dispensaire gratuil. chez les Filles de In Charilc en mCnie tonths
qu'elle recevail des inalades indi,i•ncs sans ses propres locaux.
Cette bienfaisanre delicate la reedit populaire au souverain
degrc. A Ouri oiah, cornme d'ailleurs daps la presse do TehCran.
on no tar•issait. pas d'eloges envois los ttfllciers francais.
Stir ces entrefuites. if, _nnvern l I,. i:r Mlle p;r^^a onow

- 1113 -ies mains do EDJAL FL 11loct.i., homme lourd, cupicle el pardessus lout, fourbe romme pas un.
Les Itusses parlaicnt toujours ouverternent de leur prochaine evacuation. Les ehretiens qui so ressentaient. de toutes
Its blessur•es de l'abotninab:e occupation Turco-kurde, craignirent A nouveau, el justement, pour cur vie. C'est pourquoi.
^Igr Thoutas AGnQ, dtt ('I 'd IIles on lhit icp t s, 11;,r farti.u!. I t! rul
des or•Ihodnxes, Cache issr-iAC .11ALrc.t; \oyAr\, dt in i1.1rl de= prntestanls, al erent porter h in connaissance des represcntants des
Allies, a Taur•is, I'extrente didlresse de In. nation chalt,leenne, et
!es prier tie lui venir en aide on de garantir son passage an
Cauease. On Ics adress;t h 'I'illis nit on tutu fu•I :nit Tool . ,ruaurs.
En etTet, le capita ne an glais GnncE-,- arriva de Till is de
la part ties Allies pour orani cr des forces chrelienr•ie on ^vue
de defendt•e In population c•halul erne cool re ies Tures. retie
occasi'rn, le :'olon(•1 1' r: tnr,;is CILArtnic,yY. rhrI• de In Mis,iun rni itaire franraise an Iaucam inspecta i'amhuiance d'Ourmiah, et
confera i 91,r oar.-^c,. on nnr pii-c d arm(-, solcttae'le, in CrI)
de 6nerre. Ce!•les, it emit p us gn'ur,ent de prendre des mesures Si 1'on dr'sirail vraitnenl i\iler in, mnssaerc :;(nt:!aL I.e'
balail!ons cusses se desagregaient peu is peu, et pillaieni partoul. 1 es ntusuhttrns rareai''nl do solute colere les chre•tien5
sentaienl les indiei'nes de p us en pies exasperes collie cox.
Le 25 t i'r'etnhre, It lieutemtnt frnttcais ('ASPILLD vinL. avec des
insirric'l us du co'onol (:HARD!rIQT. On de' alt reformer des haIaillons cusses organiser des httaillons d'Asvriens sujets lures,
un corps des I;haldeens sedenlaires, et un Corps des Arnteniens
sedenlaires.

An commencement de 1913, la detunic rinse etait ec'.mp'.i11e.
t7ne forte offensive Torque se dessinait. En attendant, d'a,'tifs
protagonistes aliemnnds infltrengaient Ts Aulorites tie Tauris of
cellos d'Ot:rmiah. Ll, ('incapable Eii•jal el suitissaii In
}u,ession souveraine des leaders democrates, vench!^4 aux 'l'ures.
Ces 'callers no pensaicnl is ricn moms quit roastiincr, daps
une Who idee separ•aliste une republique independanle unit,
aux niusulrnans In Caucrtse. AbondatnmenI pourvuq Wines par
les soldats russes revoluti onnaires, svmpath iques A lend Wes,
its delenalent ree'lernent i'autorite do In villa. Le desordre y
regnait on picin. on no compinit plus les meurtres ct ies pillages
do jour et de null, et chacun tremhlait pour sa We et ses iiiens.
11,urce1e do p'ainles. It' uouverneur Eui al el NIOULK reunit
]es personnaliles mr!sn'm,tnO- el 'luridiennes : dnrteur I Arau!,Lr•..
chef de ]'ambulance frangaise, N1. Bnsi',e vi;-PINE, consul do
Russie, docleur W. SHEPD. Chef rte In Mission ami:ricaine, qui
venait d'C+tr•e nonune vice-consul d'Amerique el le delegue apostolicpie. Mrr SOKTAG. 11 pro,jelalt, a son dire, d'or,ganiser tote
gendarmerie mixle. composes de musuimans ei de chreliens.
afin de mieux protAger ies biens el in vie de tons. C'etait unt'
feinte. 11 mettnit an fond toni son espoir Bans In prochaine
arr•ivee des forces ottomanes. Quand cette gendarmerie fui organisr:e par ies soils d'un officier anglais, a l'instigation des dentorr•afes, it s'v refusa. Bien plus, le 22 janvier, it tenail une
assemhlee des notables clans laquelle it se declara farouchement
contre le.s Al ies et nt•dnnna lux mellah; in nr';cher in nw•re
sainte Cooke ens. Le mouvernent contre !es chreliens se precisait
clone nellement. el- ies democrates no cachaient pas lour resolution d'en ftnir avec eux. Un attentat heureusement manqud,

cuulre le di clew' CAL'.IELLF souligua ces intentions. Mais les chrcliens resolurent de ne pas se laisser surprendre. lls s'assembli'renl eux aussi aver IPurs proteeIeurs : le dor'teur• 1 ,W.JOLLE.
to lieutenant. GASFIELn. Ie capitaine (:naCEY, M. NIInTINE, to
doeteur SIIEDn. Mg1• tirnTAG, It patri fiche neslorien 1LAlt SIlEnzrtlik.s', enlin tuns Ti',
'rlir'rs ilex ronl'Ps=inns chr^.1IOUN el si
liemu's. Lr' capihtine GltAcev. ImrI:mt. it nouveau no now deg
:\liies, repr6senta aux chi'etiens In iii eessite oil its se trotrvaienl
en priIsence de la r1(fectinn lolale des Ilusses, de rnaintenir Ie
front tie hataille abandonne. par eux.

Trois difficullt s furent opposi`e- : cello de la neutralile
persane, soulevee pal' Mgr SONTAIi : I.' dcfaut rte ressourees en
argent it on riiunitions, le. besnin 1I'unr' aide des troupes a!liees.
Le rapitaine Grt.aCEY assns quo le: tuinistres allies it Teheran
av:tivnt saisi In griuvernentonl p0r7g11i de la quest inn de In Itentr:dills oI quo celui-vi Inc fais;til aucune Objection : puffs it
donna mules promesses poor 1P- aull•es quc=tine-. Dans ces
conditions, les chri'liens s'inclinerent.
Le sort en .Tait jete : utalgre la neutraIitc persane, Ie<
ehi-MionsIaisse \ Ieur seu!es forces, entraient Pit lutte.
()it lour en fail tin crime. Certes le pr•incipe de neutralite
est nun principe. Mais Ies fails avaienl. dimonir' depuis longtemps, taut Bans In capitale que hits Ir_' provinces, quo cede
neutrality, (tail purement verha'e. urn' simple dfclar'atiort diplomaIh1uo. Sur pl ire, to gouverut'ur I?djal el IIOULK:. sa fourherie
of sit I•einlise raises 3i part. n'etait pii it m.-me tie faire simpleinent respecter I'aulorilii du gouver•nement qu'il representait.
Les democrates. vrais Imtitres de la Ville, aver lours vnes separat.istes, etaient ni plus ni rnoins traitres a lour pays. De ennnivenre aver les Turrs qu'ils appelaient. t lour aide, its avaient
decitlr', I'anOantissemenl des chrritiens. Ceux-ci sav:iiont parfititernent it quoi Well tenir et I'occupation turco-knrde de 1915,
sans parlor des tout r.'-vents incidents. ne Ieur porno'rl:nit aucunc
illusion. En face (1u rtrassacre certain qui Ies attendait, eux of
lour farrtille, en face dun gouxerrteur fourhe et. Irernpeur, en
face (Fun gouvernernent partisan dune neutralilt? quill n'arrivail
pas it imposer. en face de d(ntocratOs du1 comp'otaient ouverternelit contre eux, les r•lll•etiens n'avaient et no pouvaient avoir
conlianee en cello neutralite. tonic favorable a lours ennemis et
seulernPnt ruortelle pour eux.

Us s'organiserent, done sou; In conduite de lours chefs to
^cn.iral Petrol ELLOF it Malik KnosnABA. d*lPrminrs it \cndrr
cherement our vie. Agha Petrol Ei.LOF, devenu :• ur cal en r•het.
maitre de I'heure. s'empressa do dresser des piAces d'artillerie
sur les haut.eurs environnant Ourmiah. It Tcharbach, 1 Diguala,
a Gtteitape. TI tint IN Ville sous In gueule do ses canons.
Les dentocrates rongeaient Ieur from. Lour chef, Archad el
Morn , atlaqua un non of de munitions onvoyt' aux Chalilcons :
it fut d.ifait et It grin. cal A,ha I'1:ETnos s'eretpar!r des hfitimentde In Douane. en p'eine Ville. Le Gouverneur Djalal el MOULT,
toujours machiavclique. fut assoz pleutre pour envoyer au general chretien victor•ieux on chili' d'honneur avec ses felicitations. M:tis en mEtnte temps, it prttjetait de tomb r sur Diguala
et rte s'emparer de sos cartons, it essaya meme d'attirer A.-ha
PF'rnos Bans a guet-apens, rnais n'y r6ussit pas. Le. 22 fGvrier.
Archad el MIoLK et. ses democrates declencherent one vio'enty
offensive contre le principal quartier chretien do In Ville. La

- •,l.) --

ripnsle ,le- i:halili it. -nu. la ronciuile d'A;;ha Ih.rt;us I'll
It, et <^ i•re. BJItus. Iragt t daus leer hiss ns pendant
deux jours, les nnisulmans denuilul?-rent ;mace. Le trioniphe des
hr(-liens rlait corrrplet. Les chefs detnocrates se refugi'reirt a
Ian \li^sion ;rm,'rir:,ine I'tln ,I'enlII elrx, Arcltad HceL ntN. se
retina it la Mission eatholique aupri-s cif- \I;gr SONTAG. Par cenliIn Ville, notables en late, d etm iid kreut asile
taines, les Bens de.
a l'tunhulance ft'nti, aise, A la dcnrande Litt gouvcrneur, les dt`:mnrrales de Tailris r xp[di^ tent lox tui le ra\alier; it sun st'cou-. its filreut dicinres par :\,Ita I't•rnns. dans a pl:ritie cl,•
Salinas. Pratiqueiiu'nt par Les delis vicloire5 le" ehretiens et.tienl
maitre; d'Ourmiah c't de Salinas el lour c•onseil national diri;ea
routes les :cfraires. Alors les aulnrites de Tauris appelerent le
palr•iarchf- rhatd.•i'n is Dilinran pnur discrrler It(' In pare, e1 cite—
Ic ftrr•nt assassint'I a Kcnachar 11,11, le chef' hurtle SInnco. Le
zen,-gal .\ ha PETIt(S C0111-1 If- ^rrr^cr, boil<rttle mutes le. Iril,n
kurde'-, fnrr•e Slinks) it s'.'nlnir ;, 1Iiu'i. iucf-tndir• Kunachor f-l
:enrpare de lli!intan, capitals' do Salinas, daps les premiers
,lours d'avril, it renlt'e trioniplralenienl it Uurrrrialr.
Ma is it 'r h'ran. les minislres allit s d(•savnus'rc'nl leers
militaires. tin ordre du ruinistre tie France, M. LECOJITE, rappels
la Mission sanitairr' d'Ournriah. Iso1Ee, enccrc.ee conttne toils
les chrelicns, clans une plaine sans issue, elle risquaif la viv
de tous ses membres. Le nrinistre ne voulait pas encourir wu•
Celle t•esponsahiliI6. De on cute, jnce:rnt eur sr'scurif( comprn
mise, le consul de France a Taunts denranda le dt-part, des
Filles de la Charil.6 d'Ourntiah. II u'y a\ait plus rien it especct
des auloril),s persanes sounrises attx d, ,uncrates : la morf. pour
les Sretu•s, et ce qui est pine, I'esclt\ane, auraient ell lour parla_e certain. ll,,rr SO NTAG acquicsl•a justoment a ce depart. Elle.
pai•tirent Ie 2'S avril aver I':unl,ulance I'rane,ike, le consul ti'
Russic M. NIKITINE et sa faniiile et quetques membres de la
Mission anrt.rciaine.
C'est. c tie Ies forces otlomanes, repondant. aux appels de
l'autorite. lies drrnr.crates cl de toute la population Inusulmant'
cornmensaient ]cut- attaque et encerclaicnt OW•miah. Au sod ci
a I'ouesl L'Iles furent dt'I'aites par les chef's chald-ens. Mais au
nOrd true puissant' ;irnty• snit; Ia cnu,lnile de Hassan ',•
grand massacres:r des i•hr)ltiens d'Arm)'viie, ar•riVait a Khoi, oir
elle fit., a son habitude ttn envier carnage des chretiens. De la,
ells passa dins In plaine de Salinas pour se diril2cr vets Ourmiah Atha PETims ui r, •i-1:, lu•ndsnt nix j„nr- .,^, • ses Inrtu
mes. Craignant ci'c4tr•e d6hordc cl de voir sit rettaite coupce, i!
fit avertir tous les chri'ticns d•.' Salinas de se retirer an plus
vile vers Ourmiah et Bans la nuit du 18 juin toes s ' enfuircnl
dans Leas direction . T.e Iendemain A--ha PF°r',ns el ^,•< een.
retir•i'rent luttant pied a pied. Les Turd t•taicnl mailres tie
plain(, de Salinas. Its le nlontrLrent.

Arriv,1s a Eltnsrovalr, its truuvdrenI Ies Irn':IIIx ,Ii' la \Iissiol;
bondcs de ehretiens qui n'avaient pu s'enfuir avec les autres
vets Ourmiah. Cc fut uric epouvantahle repetition de loutes les
atrocites perpetrees dans I'Armenie turque sur tout Ic passage
du sinistre pacha. Per?onne n'echappa au carnage, sauf les captives que les chefs lures on les aghas musulmans indigenes
rbscrverent pour lour harem.
Nos confreres NMI. MI FAZIZ 'I L'HOTELLIER furent saisis et

emmenes, au milieu des pines lraitenients, dans un village mu-

sulrnan voisin . LA, avec une sauvagerie excitee par la fure
des dernieres batailtes, on les tortura, on les muti,a alrocernen
et finaleinent, perces de coups, exsan^ues, its furenl jeles da
ulte fosse et Lill silence imprnetrahle r•egne toujours sur elate
bestiale action.
La premiere, !a belle chretientE de Khosrovah, Celle qui
jadis, daps une figure si orientule, 6tait al pr .ie la „ 1101tc
Ronne » de la Perse, soinbrail corps et hiens duns la lourmonte.
Ali HAS^AN Pacha no s'nftar l;i pas Mans la plaine de Sal_
riots. 11 se 1iri: a au^sttut sui Ourniiah.
Sur cos entiefaite,. le 8 juillot, un avion anglais app(ntait
aux chretiens, tin message du general DI'NSTEHWIL, commandLtnt
en chef des Ioreos an !g.aises du Nord. quo j avais vu it Kasviri,, et
quo ,j'avais prix; de porter un prompt secours a nos cPv'" l i .ns
dlurmiah en extrcute dan_er d'un ancantis-^eir,ent Lola:. ]a
difricu:ti• (tail coinplexe. Les Russes avrtient nnini nos ^hr 1 r ns
d'nn armemeul franSais. Les munitions anglaises ne s'adapt;tu nit
11):is a col arruoroenl. On our rectminiandait de se replier ,II,
Sain Kale_h alum d'opcrer tut 'han_erurill d'armes neces^'ire
T)o suite A -. ha P>J'rnos prclova un toil!icr de montagnards, des
plus valeureux et, housculaut quetques bataillons turns pr.l la
route de aain Ka!eh. Ennis, une Noie d'c\acuatiou chit oil,,.te
aux chri4iens. Sur les appe!s d'Agha PE'rnos, la masse 'I" la
population chrcttienne s'y precipita dans la null du 31 juillet.
P.us de soixanle iii lle arses prenaient le chemin de I'exit.
II elaiL temps. Trots lioures a peine s'etaient-e.les ecuu '^es.
(ii 't 1'oppose de la ville, par la pone d e Singhar, les h:n, les
kurdes, precedant les Tures, entraient dans Ourmiah.
Au Coeur de la ville, la population musulmane, hon. es,
feninies et enfants, delivres aussi soudainement de In dorniua.
lion des Dji os. s'i-lail snu^ovice en unts-o d;uis tin uu'•nre . ;•^de fureur. Altcree de vengeance, elle s'arma de tout ce qui „t
lui Iornher sous la stain et se rua viers les quartiers chr I, er
el, les Missions francaise et americainc.
A la Mission calliolique re-tail Mgr SON 'rACG, avec Mgr Th
nias Au nO, archevC• que chaldeen d'Ourmiah ; Mgr Pierre A
ev(que de, Khosrovrth , queiques pr@tres et envirou un inilli
de clrrr^licns, is plupart de Saimas.
Mais Bans In Mission denieurait toujours, aver sos alone
tiques, le chef dtmorrat. e Archad HO9iAYOUN qui s'y (tait rr,,f
girl apri•s In sanglante echaulTour(e du 22 fevrier, oil :es chr'
lions doniincrent cnniplelernent les musu ! mans de la villei M'
SONTAG, avec niu^naniniit d'itme, I'hehergea, 11.1i, sa famile
sa dontesticile , I'adniit a sit table. et lui temoigna memo
certaine confiance . Sous des dehors sedukanls , des paroles do
cereuses , cello ame fausse garda toujours une haine pr•ofon
pour les chr('liens. On I'accusa d'espionnage pour le compte
gnuverneur el des Tures. car it ltait a honne source de runs
gnements. C'est pourquoi , ;1 dilTerentes reprises, soil les rh
armeniens , soil, les chefs chardcens , decidcrent de Itii faire
mauvais parli. Chaque Lois l'intervention energique de Mc: SO
TAG le sauva dune niort certaine. II avait •jure a Monsr•i,ne
snr le Koran, de le prot6gor, quoi qu'il arrive , lui el ses chr
Liens. Aussi stir coli c promesse , eveques et fldeles cruronlpouvoir ne pas suivre In popu ' ation fugitive. Ses rappor',^ qil
tidiens avec Mgr SONTAG le mirent forcement au court d
riches dhpfit. s confics par les chrcliens au Delegue apostoliquf5.
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fortune immense et si facile. Dans cette meme chambre oil
'lnnseigneur I'avait cache pour le souslrair•e a ]a fureur de sos
ennemis, ses domestiques, armes et prEts au massacre, s'emparcrent de In personne du Prelat. A la porte, agenouituies of err
plrurs. les fenirnes cllretiennes supp iaient_ En pa-s, ni. rmmille.
,Ics,Ils sur le chenlin du Calvaire consola les Filles do .Jerusalem.
\lunseigneur s'arrf%ta, uta sa crnix pectorale et la donna a Tune
d'^ nlre elle.s, no Voulant pas laisser I'ohjel pieux enlre des mains
inti^lu:es. Puis, malgre ses appels angoisses it ieur maitre, ces
nlisl''.cables enlraini.rent lour bienfaitenr daps in cour derriere
I'eglise. Deux coups de fell rolentironl of Mgr SONTAG fomba.
gli ricux martyr de son de\oir d'• Pastour. Le corps de in venei•alre victime fut jet s' sur un Ins de r•endres. all if resin phIcieurs jours sans sepulture.
Ce crime odieux arcuulpii• Iv :canto Alrhad I1uNIAV(i N III vril les portes de la Mission a In populace de ]a ville, avide do
sangr. E le. se rua au carnage. Dares le- tours dans I'eglise. danIe: rhainhres. sur les toils, en f'irme de terrasses de la waste
ill's, it coups de sabres, de piques, de couteaux, it coups de
fu^ils et de revolvers. honlmes. femmes el enfants nnrsulmans
massacrerent sans repit et sans pitiC, les femmes et les enfants
rr•iant mcrci les hommes epcr•dus Bans une fuile inuli'e, les
pr -t, s prosternes Bans tine derni(%re priere. Ceux et titles qui
parent gagnor la terrasse, poursuivis par les n-leurlriers. so
lancr'r•ent on furent precipices en has, el lours corps prises
furent crihles de coups de poignards. La Mission calltolique,
erlii•rc, rilisse!ait du sang chri-tien. Des mine refugies, it en
resiait till pen plus rte deux cents.
A quclques minutes do in residence saccagee of inrendiee,
Al. Nalhanae' DINKIIA. razariste chaldeen. pr•otegeait environ
den: milli mucuhnans contre in vol4e des Djilos exasperes de
gaiter In Ville. Lui aussi, prollahlenrent par ceux quit defendait. ful bathe do coups de sabres. On lui tranrha la Ike e1
daps un dernier of affreux geste de hrulalitc, ees ingrats Iui
brisr'-renl les reins.
Comnre s'il no lour suffisail pas d'avoir monlre I'odieux do
fear ingratitude en immolant \igr SONTAG el M. DTNKHA, qui teavaienl, proteges, les musulinans violisrent ensuile le raven ii
mortuaire de la 'fission. Ces ossements, resles venires des DClegnes aposlo iques. ices Missionnaires. des Filles de In Chance%
qni pendant de tongues ann-±es avaient donne tout Ieur mill. all
pays, sans honle. i!s Ies jettrW duns los fo ses rte la ville.
Ainsi se complOa la ruins, le la roill,miall.
AIUSTrlll: L iIIATI':I,LT.

li.M.

SARZANE
M. Philippe Titucc:o. pretre de la MMission(1868-1947)
A Villa-Talla, sur la cote, it I'altitude de cinq cent quatrevin:;; nu\tres, face A la mer d'Imperia. le 9 mars 1868, naiss;IP
Philippe, un des don.ze enfants de Francois Tnur:co. neveu par
s;, ur•re d'un saint. missiorluair' M. Barthelemy Rossi, et neveu
Pa'- -on pore, de deux exrcllents prOtres. II recut sa premit\re

education a Carpasin, localite peu distance de Villa-Talla, p!u•
peuplee, plus retiree, fertile en vocations sacerdotales et nssionnaires. Inert vile, it devint petit c.erc aupres de son oncle,
cure de Villa-Talla, qui lui enseigna les premiers elements do
latin el In forma a uric sCvere discip ine. It tilail tres vif, rnaisi inlr llicenl, ce gamin : it fallait le faire ctudier. Les Franciscains avaienl ouvert. un petit college au hourg voisin de
Loano. Pin Lippe y entra. ma is it en profita peu. It tontba nralade. pendant I'hiver, dune pneumonie , ce qui I 'oblige it retourner daps sa famille et lui tit perdre le reste de I'annCe. Quand
s'ouvrit la nouve.le annee scotaire, l'oncle inissionnaire s'adressa
au respectable M. Tomir. visitern de Turin, qui le tit recevou•
au Pet it 8curinaire de Scarnatigi. Sou intelligence prompte et
wive. sa memoire trey heureuse, le firent distinguer parmi ses
cornpa nuns : Ies missionnaires l'instruisirent et le formerent
;i\-Pc :01'ectiinr. 11 you lit. lui aussi. devenir rnissionnaire. Quand
it eut achevC sa quatrii'nte et cinquicrue annr-e d'etudes seemit public Giubcrli
daires. on lui tit prendre ses grades au l y' '
de Turin. Gomnte it devait alley a Chieri pour y faire son novieiat. it demanda un conge de quetques jour; pour revoir sa
I'ami'!c. ,Ali ! vous prenez vos grades. puis \ouS voulez revenir
it la unrisun pour y rester, lui dit M. 'I.ORRE. - Oh ! non, Monsicur le visiteur, pas du tout. Je pars out de suite pour Chieri.
- Fort bien. II y a un jeune honuue de l'lnstitut Cottolengo
qui va aujourd'hui it Chieri, vous par•tirez ensemble.,, Ce jeuiu.
homnte elait \1. David LANDI, ;glut rnissionnaire qui flit pendant
treute ans suptrieur de cello maison. Avec lui M. Tortnl; entra
Bans Ia. Congre; alion, avec lui i fit les saints vmux, le 31 juiliet
1885 ; et, avec lui, it passa la plus grande partie de sa vie. It
tut ordonne pr'i tre it Turin, Clans la chapelle episcopa e, tar.
11gr DAVrn, de la i'arnille des comics lllcAnnl le 24 septernhre
1892. II corunrenra le nrinistcre et 1'enseignenrent de la thd^ologie
it Cagliari ; puis, pendant peu de temps, it flit professeur de
troisii,nre it Scarnafigi, et reprit ensuite I'enseignemcnt de la
thCologie au senriuaire de Savone. En 1898, it alla it Sarzane,
comme prol'esseur all college public. alors dirige par nos confrr?res. ("est. alors qui, pour la premiere foil titre jeune fit e alla
suivre les cours du college. M. Tnucco fit ce qu'il put pour
dissuader in l'anrille do r'y crtvoyer, mais sans succes. Aw^si,
1'occa;ion s'en Clant pr•Csent6e it abandonna le college pour
reprendre l'ensei_neruent tie In theo ogle. Pendant tro'F :111-; it
fut pr•ofesscur des i'leres darns noire college ecclksiastique de
cette uraison. En 1903, it fut. envoy( it GCnes, au college Brignole
Sa e, pour Ies Missions Ctranger•es, afiu d'y remplacer I'Cminent
maitre de thenlogie qu'Ctait \l. Pierre Rossi . Le 23 octobre 1908,
it retourna it Sarzane, oil it recta ^usqu'a sa moil , si l'on ex
eepte la courte ptriode de son Sup' it Chieri, du 17 mime's
1919 au 16 octubre de !a nif+rne annCe. La. it enseigna la theologie dogmalique et I'Ecriture sainte, en maitre incomparable.
TouS ceux qui eurent la bonne fortune d 'etre ses 616ves adr.
regent lnujours la clarte, la profondeur, Ia « modernitC » de sa
doctrine, jointe it la plus parfaite ort hodoxie.
I.e 12 join 1947, it 16 heures 45, sa he'le ame s'envolait
au net. 11 avait soixante-dix - neuf ans W age et soixante-deux de
vocation. « Son depart, ecrit Mgr FONTANA, super•icur du Seminaire de Massa, laisse un vide non seulernent Bans la Congregation it laquelte it appartient et qu'ii illustr ' a par sa vie sans
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pour la formation fie ieurs propres cleres avaient dans le derunt tin professeur au-dessus de tout etoge.„
Ls sont nontbreux, en fait, les pretres sortis tie son Ccole
dans to dioceses de Lunt. la Spezia. Sarzane, Brugnato, Massa.
Pontrentoli, Albenga, Vintintille et Savone. M. le Visitetu• •Icrivait de lui qu'i Ctait. uu des nteilleurs confri'res de la province.
lI Rail ne pour I'elude et pour I'enseignemeul. Esprit
penetrant et robusle, it concevait for•tenienl la veritC et I'exprim ait de a faSon la plus Claire el la plus eflicace . Son lioraire
et son genre de Nie elaient. orientes de nlaniere it ohlenii' le
uletlleur rendement dans I'tstude. A ring hf'ures du Malin, i1
,,tail it I'antel, pour la sainte messe ; it sOpl heures, it ;wait fait
sa nt("dilalion, recite Its heures canouia (IS, et it conutten4ait
one (lud( qni durail deux heures, pr("p;r•ation prochaino a la
classe. Colic preparation ne devait jarnais ntanquer, in(•ni4' apres
cinquantr' ans de professorat. S'il sortait apres la clas = e. oil le
soir. parliculiCremenl aux heures les plus chaudes c'r4ait afin
de pouvoir s'adonner it I'etude aver des forces renouvr•le's pendant le reste de to journCe.
Dans le domaine do la thCologie el Is sciences hihliques.
ii pouvail, alley de pair aver les pus doctes de I'ltalie oI de
I'Ctranger. Dans celui des Let ties, it avail aussi one cotrlp(stence
specie' Mais aucuue question ne ;e prenail au depourvu, nulie
branche du savoir ne Iiii Chit. inconnue ; sa vasle culture Mait
toujours lenue a jour .. C'Ctait le fruit d'une vie recueillie,
ordoun ee e, ruelltodique . II Ctait. en fait. dune rCgu.aritc parfaite.
et trouvail du lenips Pont- tout.
La piCle sincere et profonde qui faisait I'rdific.ii:,w
compagnons de novie iat n4' s'cst jarnais (1crtieutie. La l'oi rohuste
qu'i avail puisee this s:t f;unille s'Clail nourrie des fortes C1.udes
thCo:ogiques de toule sa vie, et elte in1'ornutit loute sa condurle.
11 viva it toujours dans one ambiance surnaturel:e. Tout ce
qui arrive. disait-il souvenl , est ie mieux pour noes. Dieu qui
est infinimenl bon, fait preuve en\ers sous dune delieal s-'e
speciale gtrand it semhle nous zontrarier •. >) 11 celebrait la sainte
ntesse avoc devotion, avec one attenLFon particulii•ro. cmnme
en la dCciamant. II no d(•sirait Tien taunt (1114' de In cbl'Itr r ; M.
le Seigneur lui fit Ia grdce do la dire Ions le, ,jours ,jltsqu'au
5 join, j our de la Fete-Dieu, peu avant sa mort , qui arriva,
cornnie noes I'avons din, le 12 du memo rrois. Les deruiers jours
it se rendait accompapC , dans la petite Chapelle , pour entendre
la niesse , faire sa meditation et communier . Ainsi fit-il nit'-,me
le jour do sa mort ; e soir du jour precedent, it avail voutu
recevoir I'extr•@me-onction , suivant aver devotion toutes les
prieres el. faisant repCler cpntnd it n'avait pas compris quelque
parole. Presque jusqu'.t In veil e de sa rood, it vottlu dire I'oflice divin, of it faisait ses dClices du nouveau psautier. Tons
les sarnedis, sans fante. it se conies-ait ; ;t veille to sat molt..
it voulut faire one confession g(nesale. Paisible comme it I'avait
etC toute sa vie, ii ally dans son CternitF avec les nieilleures
dispositions d'ahandon filial it Dieu , gmltanl d' avance le paradis.
El. pourtanl , it a tart son feel, part ieulierenient durant sa derniere nutladie, qui dura plus de trois obis. maladie do Coeur
qui I'Cpuisait tout en Iui laissant sa pleine connaissance. Ce
fait, joint it sa forte volontC , lui a permis de faire la classe

jusqu'it six joins avant. Ile mourir. It. Nous avons encore a oxpliquet Baruch El if voulut . I'expligner. Le programme etait
epui = c. mail Iui aussi etait t'epuise.
Tres aims', tie ses confreres, it Rail aussi estirrul el aims:
Ile tour en vile jantais au cours de si longues annees, it n'cul.
tie relations faotilieres aver aucun exlerne. C'etait, chose merveilleuse. qu'un lionrnio si iustrttit flit si ntodeste, Si huml-,:^^
II se rt.- atail tie s'aruuser aver leg enfants ; Well plus, i, leg
laissait s'artinser aver Iui jusgi1'it s'en moquer . Quand its Ic
voyaient, tons accouraient autour de Iui . Mail Ios pauvres perdirent on Iui un pore . Elles soul nomhrenses les farni : les gu'il
secourail genrlreusentenl , et loujours en secret. 11 avail 'lit illeurs
line grande. charitu Pont- tous, distribuanl autant rlu'il le ptru\ait
le pain materiel et le pain de la verile, continc it lit' rofusait
jamais tine exit ication nu un livre dont on avail hesoin.
De caracti-re tres vif s'il avail encore quelques nrou \rmouts
tl'hunmur daps Ies dernieres anne'es, it se reprenait hies vile,
et. it Flail to premier ;t s'humilier . Mais it etait devenu Ioujotirs
plus patient. tou ,jours plus htunh e et plus dour. Sa conversation /Mail joycuse. cordiale, spirituelle. p:aisanle ; sou\ent it
faisait Ies frail de la recrealinn en rarontant les episudes comiques de sa vie, pour s'liunii icr. I'eu do ,jours avant de nlourir,
it disail. . (( Tons nos commensaux de'vraient venir me cracker
a la figure. »
on a dit. gtr'il garlla 1'in_,#'-nuilr d'un enfant . Et certes, it
^tait simple en tout . ; ntais c' elail aussi on des ntissionnaires leg
plus prudents et if el.ait rare que son jugenient et conscils
manquassent, le but. La rude discipline quit s'elait impost'e,
sa punctual he absoiue. le_ renoncement i tout di v ert issemont =
etaienl he signe de son intense mortification . 1.'aniour des Ames
lui faisait. assaisonner de spiritualite tonles se,, classe s , le pot-fail, a exposer aux petits. aux pau\res aux -lurks ct. aux
rants. les verites de la foi, :l prier. h travai'ler pour I'exlen^inn
du rn ,vaume de Dieu . Et it savait. it sentait que I'Eglise a!lait
hien vile multiplier sus congn'\tes de fa4•.on nforvei leuso. Saint
missimmaire ! II ne cessait de remercier Dieu, avec grande reconnaissance de I'avoir appe ! e 1 la cornmunaute de Iui avoir
donne tine si belle vocation . qu'il aimait et appreciait p us qu'au.
cune autre . Que maintenant it nous prot.e ; e do h;uit du vied
\Vii tlu() I:I:ItVl:1.
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I.e tridntun de pr(paral ion fut prtlche par Mgr A NORIH.\NI,
dvcque de Casale. Le 30 janvier fut vraiment, on jour de cr;ultte
*olennite.
M. cotiNAMILLO. representant du T.II.P.
]a messe de communion generale.

SLATTEnv , c'^lehre

Les ce Mires artistes t apissiers de G@nes, avaient transform
en un petit paradis , par de s festons, des lampes et des fleurg'
1'e,lise relevee de sus ruines.
A dix heures, do ma,jestueux salon qui date du temps de
saint Vincent. s'ebr,Inla le corLoge forme pill- les sentinaristos

noire colli'ge , ies superieurs et ICs confrirres des diverses
unisons de In province , aver, cur tale, Ni. le Visiteur , tin beau
groui,c it'anciens elCves de not re college theologiqu.- , la najlorit..•
des cures de la ville revet. us des insignes de leur prelature.
1^ermaient le corlr^ge Mgr AN G IISANI. evNque de Casale, et Mgr
tirru. archevCque de Genes. revr '• tus de lour „ cappa ma::na -r.
L'eg ise (fait remplie par a foule et par Ies dele g ations de
J):,rnes de la Charibl-. let c. onfri"res do saint Vincent dig Paul. et
les F'illes de Ii Charite . 11 v out n,esse solennel:e ayes assistance pontilicaie (it- M r 1'archevi'qlie. Suixanle seniinarisles.
petits et Brands , du seniinaire de Genes. executirent aver arl.
I•, me.:(, tie Vittadini . Apri^s I'Cvan ile \I. TRA VE RSO. cure dells
Vigne. noire ancien Cleve . pronon +; a ni, magistral discours comnn+nroralif, reproduit plus has . C'est, une belle page de I'Iri•Stoir+'
de la, m a ison tit- Cones . La messe Sc lermina par la benediction
papa e r • t l'indu' ence pleuiCre accordce par la bienveillance do
Souverain 1 ontife.
Le cnrir}:;+- b''flla de nouveau : of clans 1'atriurl, de la ruaison.
on devoila la he!le plaque do urarbre qui atteste noire reconnaissance pour Ius lrieuf : riteurs insignes les plus resents de
noire maison el de not re colii'ge. presque foes fl-\f ques et cures
d'Ameri' . re et dAustralie.
Pri%s de cent cinquante personnes, chanoines , ancie ns Cloves.
religieux autoriles laiques. prirent part aux agapes fraternelles.
1n moment de se leer de tabie. le superieur de In maison lot
les adhesions , en corllrneni ant par le telegramme du Sainl-Pure.
la clime de not.re trris honore Pr} re _enNral, cello du car- h im!
FoMSATI , arclreveque de Tu r ' in, et le Ie'i '' amine du cardinal
F'r,MASO ) NI-BIONnr, pr' •fet • tie la 1'rornigande 11 til allusion aux
adhosion .ti de douze autres archevCques el eveques et a celles
(it, nomhreux ; urciens 61A-es, ilaliens et etran gers. 11 renicri is
I'archeveqtie , le clerge el lous les hut . es pour In bienveillance
qu'ils Icn,oignent aux missionnaires.

Ce fut une jour'nee de reconnaissance envers Ilir'u la Vier.,-^r.
InimactrlCe el, saint Vincent, et aussi do parfaite har•rironie aye
Inn] le clerg ( du dint' ese. Mgr I'nrcbevrlque appela noire maison,
Ia ruaison paternelle des archcOques ct du c:er' ge de Genes
L`c tout . ;; crises soienl 1-endues A Irieu cl a Marie
A Woos, pauvres ouvriers de la der•niiOre heure, Ic grave
devoir de Barrier intact to precieux hr''rilasc que onus ont Ira)smis nos predecesseurs.
Lours Rrsour.ro,
'I' HOrS Sra: CLFF nr vi E D E
e+)Gn

LE T nrn siEhns

r.A M: Usux D i; LA MrssroN
CFVI'ENAIII: nE r.A MAISIIN DE LA \Iissron

A FAssor_u
i30 •janvier I!r:;t;
Drscours de.

M. TFA\FRSO. t'ru'e lb• ll,• 1 •iyW' . it
nncien rslc ve du CuWye

Excellence Reverendissime,
Monsieur le Procureur de In Mission,
Messieurs les missionnaires et chers confreres,
Un jour. quand In Mission de Fassolo emit encore une enfant. Vincent. de Paul rrrivait au f,:rlricien gi nirrk Eniruanuel
RIUGNOLE. et le reruerciail de I'interr-t qu'iI temoignait a sa
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miser able ,, Congregation. Cc miserable , valait un Iresor, c
VINCENT indiquait lA le ferment inlime qu'il avail depose daps
It farnille rei4ieuse, et it duvoilait to secret de ses heureux
resultats. El void que pour confirmer la myst6rieuse vitalile de
l'cruvre de saint Vincent, s'av:nee la Mission do Genes ;I\ • ses
trills r'r•nts ails de femPill e exi-tollce. rroi. -111 ;ills ^ULI. ;r oux
souls 1111 bet Age, et its peuvcut titre un eloge pony toute instilution : utais it' Irois cent, an= fie Ia llissiun Ali I; •m•s uuuvlnr-nt
line date de rr'sonance speciale a cause till t•ortege d't-euvres et
de merites qu'ils portent a lour actif.

Cc fut done une heureuse idee de nnller aux fetes de la
nouvelle sainle, Catherine L nouRF, la celebration do ce trirentenaire : run et I'autre sent dans la luruii •re de saint VINCENT
el, s'aecordent pour proclarner la puissance vitals do cetle fa_
mille quo to saint 1•ondateur avait le courage do proclamer rnisc rable.
Mai, alors, puisqu'il s'acissait. d illustrer une dale si SolonIIeile, pnurquui esl-on ale exhumer to soussigne, rlui a desnrtnais
une voix si tremhianle et qui. a cause des conditions particulieres du moruenl, doit se tier plus au papier quit la nleruuire ?.
de puis vous en dire les motifs.
Lem rapports que j'ai tou,jonrs eus avec sotto ulaison benie;,
le fail qte dins cC cot 'go do Bri,no•e Sale j'ai ref u. on que j'ai
(IA recevoir too formation sacerdolale: suit out mon Age plus
qu'avanets, qui wt une faibtesse rnais qui parfois vaut Ic privi_
Iege d't^tre mis en avant quanri on tlevrait so tenir en arri^.re.
C'eSl un inconvenient.. Mais. err dr:'linitive, :'it v a ilenuve_
nient, si apres tout ,je suis iei pour vous rappeler les merites
de cclte Mission rluraill. ses Irvis cents amtees de vie. a ors je
sours aux rein parts, alors je pensn que Mans cello egliso qui
cache 'c' h!cssures sous une parurr• rovale. iei. deviant set aute!,
vous V h s lrouvez, vous Excellence lievdrenrlissinle, qui sous
taisez maintenant, quaud nul ne sail parlor comrne voua: vous
t-Ies la. Monsieur, le I'rorurcir, of vous, Missionnair es et Confreres: el votre presence suflit it faire !e pam'pyrignc qui convient
a cello solennitc ; et alors jl' me rassurr A to pvn-ve e11• \ous
snppleez par votre silence A ce que je ne dis pas darts mes
paroles.
1' ONDATTON.
Vincent, qui va les yeux baisses, de sa maison de SaintLazare a Paris, regarde to monde, le tres humble, qui no corn
prend pas comment Dieu I'a voulu pour son pretre_ et qui a
purr do faire un pas, sent qu'il doit partir pour de grandes
ronquMes.

pnul. d'abord, I'homme it to pensce profondement calholique,
aposlo!ique, romaine, veut uric maison it Rome, ecoutez I:6en
it nun loin do Vatican et it espPre y reussir, ,< pourvu que lei
pcChes de VINCENT, Ic plus tnechant des h•ornmes, n'v Inu.ttent
pas obstacle Et en 1642, ma'gre les peches de VINCENT. la
maison tant rlrosirce s'ouvre dins un endroit qui• par la suite, st:
rendra ceWfre aussi par des activit.es qui no. seronf, pas prtsci
sctrnenf limpides et spirituelles comme la sienne : AtonloCitorio.
En mErne temps, it a fonde In mission d'Avignon et Celle
tt'Annocv; la quatriento est celle rte 06nes.
SAINT VINCENT E'I' LE CARDINAL DURAZZO.

La quatrii'me fondation de VINCENT naissait. A la detnande,
directe du cardinal Etienne DuRAZZO, archoveeque de 06nes. Get

Irrunme, de I'illustre maison qui donna plusicurs Doges A la
itcpublique et de nombreux prelats a I'Eglise. cet hornme au
. caraclt'!re inlegre et fort, qui aimait micux partir en exit que
ceder a d'injustes pretentious, dont Gregoire !+;V 1'aisait 1'eloge
„ pour sa droiture, sa prudence et sa gi•avite » et done I(- zele
ost grave dims le litre t#ui ILei a 1'46 decern6 lie « Pasteur trey
vigiiant ». vet holnrne suivait les traces de sainl Charles BonnoMEE. et desireux d'appliquer les secrets du t;ouct:v de Trente,
it etudiait les moyens les plus appropri6s &O-lever spirituellement son clerze, et son peunle. Alessi, quand cette -,'title apostolique qu'r"lail Virginie I:ellturion BILtCELIA. fondatrice des <, Brirlnolincs » tombait h ses pieds pour le supplier d'etablir des missions et des retraites, elle ne faisait qu'ajouter un aliment au
feu qui lui hrtlait le (,spur.
Kit realit6, it avail deja son projet. Pour former les curios
.,ens an sacerdoce, it l'ondertil un hrrninaire. Pour cultiver I'esprit sacerdotal cl pour donner d(,s ruissior1 ;ill penple, it savait
d^,la a qui s'adresser; it connaissait un special isle dans la mah ere..„t hmurne qui avail, doling" rraissarice it till in-litul destim
a cps tins et qui donnail. di•ja des fruits magnifrques ; VINCENT
nE Pwr. Et c'est viers lui qu'ii ,e tourna pill avoir• dos urissionnaires.
La regllRe. ;wait Snttr) it VINCENT tltli, ton 111,11-Chand an
SPrvire rte t)ieu avail saisi l'inlportance il'uii maison dims cello
ville Inaril.irne qui faisait till cnnunerrv aver Joules les plages
du m+-mde, el on I'hahiletc innee it fair(, de h'nnt's afl'aires sur
la terre pouvait k re aussi une indication pour faire do honnes
affaires avec le ciel. Mais it tardait a envover les urissionnaires
parce qu'il attendait de pouvoir les re'unir.
MONSIEUR CODOING.

Entre temps, le superieur de la maison de [tome, Bernard
I:ODOING, se rendant a Paris, passe par Gt;nes et rencontre Ic
cardinal qui, clans I'attente des nrissionnaires que lui avail, promis VINCENT, arrCte ce'ui que lc sort lui met. enlre les mains.
et le garde en otage. Et tout de suite, if h' Met arm travail et
pendant, sept moil, it I'envoie en diverses parties de son diocese.
I:•est seulement quand arrivent les missionnaires qu'il renvoic
olage en le conrh'ant. d'eloges et de h6nedirlions: et it adresse
it VINCENT tin message dans lequel it lui Brie touts la consolation
spirituelle qu'il ressent pour le hien quo ,on missionnaire a
fait of pour ce!ui que les autres feront.
altIII\'EE nE M. BIATIiLON Fr DE Silt, GONFHEM'^,
t:eux-(-i arrivdrent en 1615: its etaient pour lots quid re, plus
nit fri)re Cnedjtrletn•. VINCENT, qui s'y connaissait Bien en Ilorntnes,
avail choisi pour sup6rieur Etienne BLATInoN, qui [tail. tin mndelc d'observance et de courage. Pour lc moment. ifs dnr•errt
lager Bans tine maison provisoire; mais ils n'curenl pas Iv temps
di' s'aperrevoir des incan;urndilt^, tie lour lm;is. parr(, gil'i S -I
.jeti'r•ent tout de suite clans I'aptrslolat. d'ai dit que les missionnaires arriv'renl, au nombre de quatre: mais its furent cinq It
Iravailler. parer" que le cardinal, rualgre la faiblesse de sa saute.
etait it ]cut, rut' comnle I'un des leurs, snivanl exacternrnl leur
ri-glemenl. el sonvenl aussi s'assevant. It lour table.
SEMINAIRE INTEIINE.
L'ann'c suivante, quand on istait encore dins la maison provisoire. it so, rondail I'Jit un peli1 SNnlinaire interne. parr(, que

l'e6prit de saint Vincent ne pouv:Iit tarder a faire des d,srip!ea.
Ce 5eminaire primitif, en nous rapportant a t'actuel College
de Brignole-Sate, me drone une ii-He des genereux ranreaux qui
prouvent. la vigueur de la plante.
(:(,pendant s'elevail to maison qui devait etre le siege de la
Mission Lie (:eves. Le cardinal donnait le terrain sur sa propriete.
La tuaison se dressail in, a la risiere de la ville, pour jouir de
ses 1'acilites sans en entendre les rumours: ici. protegee par 1:
colilne et aver une vue sur la trier ci la superba qui ost it -nchanternent (je me souviens que durant mes cinq annees de
collage it me suffisail d'ouvrir la fenctre pour que rnon attic f11t.
transportee d'admiratlon et de joie). II s'elevait ample, aer4(noun l'aurons , mute Ireure sous les ycux) avec ses chapelles
et sr-, satuns nrn^: el rloues dune rerlaine grandeur qui alit
1'elan aver lequel le cardinal s'occupait de cette oeuvre et. le<
espoirs quit ruettait, en elle. II nous plait de reconnaitre qu'il
ful, aide dins son enlreprise par les chanoines Baliano RAGGI cl
(:ia Chrvsostouu MONZA. qui N. apportierent leer contributiol.
an point de meriter (]'(,it etrc appeles fondateurs. L acte de funriation fut ratifle a Paris le _17 novenrbre 1647, ct it porte la
siginalut•e It VINCENT. Misfrahlc signature, dirail-il ((-c n'eiait
pas encore I'epoque des ,ramie; firm(, o) (1): nrtis la oil apparaissait. Celle humble sitiature, lir eclalaicnt la vie et le iniracle.
I.e demon, qui d'urdinaire a du flair. n'allait-il rien dire :'
Si, it essaya rte dire quelque chose, it suscita tine cer•taine agitation it prefenrlil qu'ou lie ponvait donner droll de cite a des
urissionnaires qui appartenaient a une congregation etrangere:
Como(, si a C.Mies i'ef ranger ne devait pas trouver de logis. Mais
le Senat intervint, el les urissionnaires purent entrer et.
taller dans tour maison.
MISSIONS ET IETIAtITES Ar CLE!t(il':.

Et 1'activitc tie la nouvelle Mission fit son chernin. C'(tait
suit (lit. I'activite qui caractcrise Ia Congregation de saint VINCENT : I0ISSiO11S all peup'e et retrait.es all clerge, les unes et les
autres conduite.s avec une ardeur incomparable. Les riiksions
sou; la forme lypiquetnent vincrntientie : missionnairc< qui
paient leer voyage, (cur nourritnre, leer logentent et qui, loin
d'etre tine charge pour le cure, soot parfois pour lui one ressource. Tuutes les energies reservees aux ames qui, recherchce,
aver esprit de sacrifice et de d6sinteressement, se rendent de
fa4on prodigleuse. Retraites an clerge que le cardinal preside
chaque annce, et. dins lesquelles ltd ett ses pretres font publique-nlenl 1'exanien de leur conscience, cotntue s'ils se tl'ouvaieut de,j 1
daps la val'ec de .Josaphat.
1)ui. les urissionnau•es de F'assolo sont en n!arche; its comptent a peine trois an; d'existence, et its sent dej-h la reserve et
la providence des autorites civiles et nrilitaires elles-nn rues. La
uu les gardes et les soldats tie reussissent pas It, calmer soulevemerrts et revolutions, les missionnaires surviennent: et en prtchant le crucifix, its obtiennent Bien plus que les soldats brandissant. leut's arntes. Cola arriva specialen!ent en Corse oft I'exci(1) jell de nruh, r.;tlenthnnr intradrrisible :
J'irnu. sigu:rturr
firma. firme, raison snci.rle Anlllbese emir. I;r mudr•:Ir• Orrin! ire r1
cet acte tie la fondation vincenlir•nne. et fact(, de s cir-,i gr'-nr'ra1euurn1
A la base Its gt•ossr•s cnlr-pr;s,-s nrrrdernes. Nule Is .lrurale.•.;

tation des esprits avail suscile de graves desordres. I.,e Senat et
le Cardinal, vonlant v porter reini,de. se tournent vers VINCENT
qui desione Etienne HLATIn(u.N I)o111' lorenr]rc la direction die Ier:treprise of envoie pour I'aider tine equipe de confreres. Ceux-ci
partent, preclianI des missions qui remuent I'Le Ioute entiere, et
if, re,;u!lat est tel ipi'i! lepasse turtle :iltent .
LA I'ESTE ill 1656. -- LA MA1Sr1N DEVENUE LAZAnET.
dais vint bientCt In terrible epreuve. in peste qui Aorta la
desolation Bans (-,nes. [.a mission Fassolo conrptait a'ors newt'
pr•etres. [Is connnencerenl par ouvrir leer maison pour y rece
voir les pest iI'r ris: pals tons s'affrirent pour les assister. EI
Dieu choisil parnri eux les ineilleurs liolocaustes. Le treizi?'no
jour, re fut in premiere victirne en In person no de Luc OmNIONDO;
Tautres suivirenl, et on pea de moil sepl inissionnair•es payerenl
our eh,u'itl de leer Ii oil. Parini eux If, superienr lui-rneme.
Elicnne BLATIRON. (]Ili se sacrifia a 1'hepital do In Consolation,
el don. toute la Ville Aril le devil. De loin. VINCENT suivait le
rtecurrement heroigne de ses fit,;. EA quand it apprit lour fin, it
on lit a Saint-Lazare to sujet de conferences oil it les dfs_i_na
a ('admiration of a ('imitation do tous sos confreres.
Quand In Neste out resse, In Mission recut de nouveaux
su-ets sur l'intemenfion, loujours, du S^ nat 'i du cardinal ; oil
reprit les missions de Corse. Cc lint, un triomphe pour les missionnaires, a raison de cerlains coups de in grace dont its Claient
eux-mCmes stupefaits. Tani, ef si hien que do personnes de marque se roncerlerent poor offrir aux missiornnaires, line demeure
fixi' on r;ors.e ; its ivrtivol fail un si l e! ess'^i quits incritaienl
de s'y fixer pour foujours.

En 1660 mourait VINCENT or PAUL. L'liomme qui, ehaque
fois qu'il rentrait de mission, craignait de voir les murs de la
Ville tomber sur lui a cause de son indignite, meul•t. a quatrevingts ans; it meurt A Saint-Lazare, sin, line chaise. cornn e
quelqu un qui n'a pas le temps de se counter lei-bas. Sept. annees
plus tard meurt le cardinal DE l ,zzu. dont Ganes el Rome ant
;rave Bans le marbr•e la munificence h/reditaire et la charite
perpr;tuelle enviers la Conrctgation de la Mission, Iui de qui
Pierre COLLET affirnie que parrni tons les prelais d'Italie, if monI ra to plus de ressemblance aver saint VINCENT.
PROGitas DES OEUVRES. - L'L GLISE.

Et la Maison de In Mission s'avan^-.ait par le chenrin que
tons les deux lui avaient trace, et aver I'CIan qui lui avait clc.
infuse. Par la suite, apres que hien des dit'ficu'tes eurent Ct.,
surmontees on construisit. sur ,on cOtc cette Cglise, qui dans
le style du temps Mail un modcle acheve et sur laquelle des
irtistes g6nois el bolonais lakserent 'a niaroue de lean ta'eni.
Au-dedans et au-dehors battait tin rythme intense de vie : vie
maintenue toujours dans Ia simplicile voulue par le fondateur
et qua des ordres forrnels prescrivaient aux missionnaires de
garder darns leurs missions, sans recourir aux expr'.dients que le
mmurs du temps permeftaient a d'autres predicateurs, c'est-adire sans se mettre la corde au coil, sans nuurier la discipline,
sans brandir I'ostensoir on le crucifix, sans se lacC.rer les habits.
mais en disant ]a parole du Christ, en priant beaucoup, on
vivant, saint.ement. et en visanl. a In conversion des co;urs et it
a rei'orme de la vie, plus qu'a faire verser des larmes et it
n'recher des applaudissenrents.

Ainsi allait-on, cueillant des gerites, jusqu'a ce qu'on arrivat
t la fin de 1700; el I'on se trouva dans un climat de revolution.
Un des premiers A sentir les bourrasques des temps nouveaux
fut I'archev@que Jean LERCAR!, dont le ministere fut un calvaire.
et dent Ies soufl'rances ne prirent fin que lorsqu'i! se coucha
dans la tonibe an pied du maitre-autel do cette eglise.
SUPPRESSION EN 1803 ET REOUVERTURE DE LA MAISON.

Au cri de tt Liberte ! A la Republique ligure commence it
persecutor le religieux, et puis aussi les missionnaires. Elie cur
interdit toute activile, mit lours pions sous sequestre, ct leur
laissa tout juste [cur maison d'hahilation. Its no furent pas
efTrayes. Mais faisant figure de cures, its continuerent leur^
travaux de missionnaires.
La difficulte s'accrut on 1803, quand un decret de Napollwl
supprinia la maison elle-memo. Mme alors les missionnaires ne
perdirenL pas courage ; its attendirent. d'etre expulses de vivo
force Et alors, it arriva quelque chose d'tlfran„ e. Cos missionnaires quo,- Napoli;-on persecutait, n'appartenaient-ils pas a one
Congregation 1•rant;aise qu'il devail lu•uh.o r ?... El Napeltton,
rappele it cos rt-flexions par I'inlervent.ion du cardinal .loseph
SPINA, archPVtique tie Genes. donnait des contre_urdt•es, et it decidait que conlinueraient it vivre ceux qu'il avail proscrits. Mais
par la suite, it revenait sur sa decision et repassait it I'hostilitt'
en dkrCtant que les trente missionnaires qui hahilaient alu'ti it
Fassolo devaient deloger. La maison fut louse it des particu;iers.
PL I'e'glise livrCe it 1'abbe de Saint-Tlrtludnre qui, pour RT.
a fit servir il'eglise paroissiale.
Mais Ia fondue ,jetait, ses dernieis t•rlats. Pell alai s, 0
An:;Iais occupaiettf Comes : et sous It, nouveau „olrver•nelnenl.
Inu,jours ;l I'insligalion (]it cardinal ^PIN.1, !t missionnaires rePtraient. on possession de la maison. de I'rglio et TIe inn enlii're
tiher•IC. Ainsi, ceux que lours antis avaient tlispeiscs so, retrouvaient unis grlce it lour, ennetuis. Jena de la Providence : ce
qu'eI e vcut detruit•e. Tien no pent !e :attic : I re pi elle vent.
auver. rien no le d(truit.

Et Ia Mission de Gtlnes reprenaiI son acti\itt•. Jarnais on Ito
demanda autanl Ili; missions qu'a!ors : el par-tout iroissaient le-;ignes d'adrnirati in pour les missionnaires. Parmi ceux qni !e
eslimaient. ii cello 0pogne, it faul. compter le roi de Pi(morit.
qni voulut lent rnnnlrer sa satisfaction par une subvention geni,reuse. Pnis. en 1815, to missionnaire Pierre PICCALUGA instiluail ses httritit?res Jos Filler de Ia Charlie, qui sur tour terrain
tle Campomorone mtvraient un Collc,ge aujourd'hui trCs flnr•issant. Et dix ans plus tard, c'etait Ie tout, de Brignolo-Sale.
FONPATtON DC tatl.l.I:r;E BinGxol,E-SAIL.

On etait an milieu tie, sourire^ di, I'Imni; t•ulee qui suscitait
une Celle floraison de vie chretienne el poussait it taut de nobles
initiatives. Genes, cite de Marie, devait plus que tous ent.rer
on lice et s'v distiuguer•. Et Ies catholiques gCnois deridaient de
eonstt•uiro le tcri ple de l'Immacu!ev de la via Assarotti, et ici.
it Fassolo, S'Clevail tut College ayanl tin but. special el, qui olTrail
till inierel intermttional. Son fondatetlr tdait, le marquis de Timr;NOLE SALE. Le. -nand anihassadetit in petit PiCmont, lion-me
de la finance et. de la diplomatic antis homme qui donnait sa
tlemission d'anibassadeur, de senateur. rte ininistie d'Etat pour,
-auver les droits tie la conscience catholique. concevait I'We tie

1'or'mr+r chaque annre tine trnnpe de jeune prr2tres qu'il oli'rirait
au pape pour le s Missions Ptrangeres : el pour to former, it ne
Irouvait Hon de mieux que de lour Bonner pour appui la maison
de In Mission. Pour former des missionnaires, nut n'etait plus
indiqut que des missionnaires. De plus, Bnignole Sale Ltait passe
a travers I'eclat de faste el de la sagesse humaine comme quelqu'un qul a un amour invincible de ce qui Pst simple et reodeste:
aussi toules ses sympathies allaient-elles it tot esprit de saint
Vincent, la oft In mise en seine no fait, pats de tapage, oft it n'y
a pas d1' predirations afl'ich(os, oil It's ntaitres soot avant tout
des penes qui visent al former des rimes r•obustes et des cararteres fermes.
SECONDE SUPPRESSION, EN 1866, ET nACHAT DE LA NIAISON.

El. le College s'clablissait. el it conuueni'ait a produire sefruits, quand arriva I'annoe 1866 qui. en h a'ie. supprimait le;
Congregations religieuses el decretait la rontiscation de leurs
hiens. '1'riste annee que cello-l;t ' Le cltnlt',rat frappait a la porte.
Les Missionnaires oll'raient. a in muniripaliLG. ies Iocaux pour
sorvir tie laza ref el letn• prupre persttnne pour assister It's malades. Mats In rnuniripalitr, apres avoir pris le lazaret et areeptte
i'assistanu'e, exigeait la nutison entiere, aver le utohilier el Conte
l'inslallalion. parce que tout. lui avail. Mt, donnb par le Minisli-re des rultes. Mais on no., pouvait toucher au College puree quo
Marie, duchesse de Ferraro, fille de BnIGNOLE SALE. savait faire
va oir les droits de son pore. et on tie put m@me toucher a la
partie de la maison qui etait nCcessaire all but du College. Quant
an r'este du mohilier et de I'installatinn. eh hien, s'il no s'agissait quo de satisfaire quelque convoitise gloulonne. les missionnaires t laient prt1ts it r'achOter IC tout ittlenions cotnptants ;
et, atinsi, racliolant ce qui t"tatit lour, ils reprirent possession de
tort et furent de nouveatn snr lied.
Sur pied pour parcourir Ieur cheutiu, ef aver une•viguew'
accrue, conune I'exigeait If, dtveloppemenl de lour rifle. Et en
iIvangt-lisanl les peuples. en prechanl an cleret'.. en tlt'un utt nux
jeunes la science el le r•aractcre exigtls du rnissionnaire, on promonv:1111 relrailes el confor•ences. i's terntinaient le dix-neuvit,mt'
single 4-1 enlraiont, thins IV vingtii'me. Nofons-le. Les dcux dernicre.s ruerres mondiales. ruettaient rette maison, ce college dans
une situation trbs delicate, etant, donnC qu'il y avail iii rtes
titndianl.s de tonics nalinns et quo ens ct.udiants se f.rouvaienl
ici dans un pays qui n't'-fail pas neutre. mais qui entra Cr son
tour thins la guerre. .11algnt' toutes Ies difficultes. le moindre
incident no Vint pas troubler In tranquillift', interieure, et aucun
ennui rue surit daps Ies rapports aver l'exttcrieur. C'est dire aver
quelle prudence et gnelle ferrnel.? surent se gouverner en des
temps si agilt;s la maison et le College.
MISSIONNAIRFS INSIGNES ET MEN MERITANTS.
.1insi ai-je rar,onle danss Ies grandes lignes contrite la chroniquo de Ia maison de Fatsso'o. Je Well sons que trop, comme
vous Ies lacunes. Pour y suppleer un pee, voulez-vous quo ,je
vous cite quelques-ens des missionnaires qui out le plus illustre
cello maison ? A grands traits, je donnerai comme Ies titres
d'autant de biographies.

ANIn E LAVAGNA. - Rapproche de Paul de la Croix, de FranS:ois do llieronymo el de. Leonard de Port-Maurice pour sa sainteV. do vie, pour sa vi uenr d'eloquence, pour ses triomphes sun

les Ames. et deux fois demande par le cardinal 1 ADMIERTINI c+nnme
missionnaire a Bologne. Cest it lui quo noun devons la decoration
de cello 6glise el ces peintures girl illuslrenl la vie de sa'.nl Vin(tent de Paul.
GIROLAAMO SPINOLA. -- Dan: sa jr'tinesse_ ii parrour't ITnrope dans des buts scientiflques. Puis, a quaranle ans, it se dentande a quoi sert tout vela. Ft riche de sagesse el d'argent, it
so fit missionnaire. Sa sagesse, it I'enrp!oiera it condnire 'es ilnies
a Ia vertu : Pt ]'argent a ,uhvenir a I'hutel des pauvres et a
enrichir la maison de in \lission du salon grandiose qui lui
donne ,je no sais quoi de royal.
BAlurlii.ENlY GAZZANO. - Proscrit et disperse', sous la loi
napo 't'unienne, it pie le moment de rentrer a la Mission : et it
y rent re : aver tin sent confri're, en peu de temps it la remet
en etat. Sa droittre Pst dune lplle qualite qu'elle fait de lui no
COnseil'el• Iri: t'vnule dots Gi"nes.

MAnc-AcroiNE DURA.NDO. - Au novieial de cetle nlaison ii
grit cps disposil ions qui le purterent it In perfection et le conduiront petit-Mro aux Itonnours des aulels. puisque ce terminait
rt'reultnent a son sujet le Procirs apostolique de Brtatification.
I;rrttLAMt1 BARHAGELATA. - Ii fill curt petol;nil gnelquo
letups. Pais it enlra it la maison de lt' Nso'o hotly s'adonrrer aria
missions. 11 en donna hien denx cent soixante. et it voulul vile
nrissionnaire encore apri-s sa otort : car it a fait des lees pour
es missions. 11 devint si populaire qu'il lui soffit do se presenler
nix (( Po'cevertschi tt, it cello pietaillp de misereux, des_cendus
mvnacanls contre la ville, el de leur adresser sa parole paternetle pour qu'iis s'en retournent chez eux apaises.

PHILIPPE HoIIGNA. - Profosseur ire philosophic et de theologie Bans plusieurs wfniinaires d'Amcrique, i,rr'd:c;tlcur en pill-tours langues , el lenace dans son travail nt;.r=rr tine sante cltancelante. it vine continue professeur daps cc C lr`e, et y lermina
peu apri,s one existence qui await: etC tin marl,yr.'.
JULES GESAR ViLLAVIicCrrl.\. --- Superieur do tulle inaisnu.
II fut propose potty I'(oveche de Bohhio. mils it reftisa. A on
insu. les i l(clettrs de Saint-oiiirico le choisirenl, moronic d6pul,•
au Parleinent suhalpin oii, d'ailleurs, if no nut pas les pieds.
])'une vertu sans lathe, into alah'e pour dthnouiller Its alTaires.
it fut universellenient respect . pour l'elt'vatioit de ses sentiments,
on sorle tine loilles les opinions politiques s'inclinaient clev;urt
ui. Son ascendant. lui servil pour proteger cette ntaison et
relies de la province.

El ,je citerai encore tin nom qui me tienl parti ti lii'r'eirront
it co uI'

PIERRE Rossi . -- A 24 ans. it enseignait deja la theologie.
11 vint all Co'li'ge Bri:mole-Salo it se- debuts, Pl. it y deuteuta
jusqu'a la nrorl, c'est-a-dire pendant till demi-siccle. Ses classes
taient. pour uous une source de lurniere. Liii, si tinride, 114,
voix si faible, si emharrasse Bans ses testes, se transfurnrait.
quand it rlait pit chaire, et it acquerail une eloquence qu'il puisail
darts les profondeurs des veriIt eternelles. 11 ecrivit des votunies qui firent ('admiration d'Auguste ConrrE et du philosuphc
americain BROwNsON . qui denranda et. obtint I'autorisalion dt
les traduire dans sa langue. \liiis par-dessus tout, rl plait pour
noes i'hornme cher et incomparable en qui It tandem. la simplicite, I'll tiniilitt" et. la pirtt! s'nnissaienl pour Pn 1'airo. no saint.

Je vous ai dim quclques notes : laissez-nioi vous rapporter
aussi que;ques chitfres. arides. mail signilieatifs. Pendant les
irois sii•cle^ de son existence. la Mission de Fassolo. en plus de
in pri•tlication habiluelle de neuvaines, d'exercices et. de mois.
it prechc plus tic Irois mill' emissions d'au looms quinze jours,
dims doute cents paroisses. Elkv it donna doute cents rclrailes
an prv'•tres et aux oriiinands, qui y out p:u liicipe au nornbre de
soixante-trois nmilie. Leo jeunes qui ont reSu leur formation au
t:ol Bric•no.e-Sale 'Iepassent dija les Sept cents. et neuf
d aril r e eux. r eves..1 I'episcopal, disent qucl reservoir de science
i y a in. Et. n'ouhlions pas qne les ntissiounaires out fond(- el
dirigent actue::curenl soix;mfe associations de Davies de Charile,
el t1u'a eux e,l contit-e ('assistance spirituelle des h'illes de la
I;harili- et des Swur, de Brianole.
'i'cl e. en ahri"gr, a ite I'arlivilr it's rnissionnaire.s duns Ic
Passe' el dans le present.
h.l m aInlenanl regardnns I'avenir qui sera digne du passe.
Les eirconstances sold assez favorables pour que nulls puissions
leer predire do nnnveaux lauriers. Les temps. boulevvrsi•s par
elucnt 't la vanile des esprit, et !a dcicadenec des nururs.
sernblent appeler la parole c!aire et persuasive qui fait respirer
el gm:i mmntre Ie viol. La maison de Fasso o se eutril des hiesSUN'S qne Ia guerre lui a inlligees, ci ses nmissinnnaires, conscienls du rule qui ]cur est assigne', frernissenl, d'inrpationce pour
se jeler a l'Wuvre rlu salut. tics 111mes. Saint VINCENT' revit dans
ses suceesseurs qui, it la dist.aw e de plus do trois siirc'es, rayunnF•nl ('esprit de douceur, de sagesse et de force indnrnptable qui
enian;mil du cceur de ieur fondateur. Et je puis Bien lo dire.
au-si. le cardinal Di!miAZZO revit dans le jeune archevttque de
(;cues, qui bribe du desir de voir son c erg' el. son people h
('avant. garde de mitt autre Bans in defense des priucipes et la
praligno de In vertu.
EN AVANT, hANS LE SEIGNF.Un.

Et done. dune line vaillanle, entrez daps votre quatricme
sik,le, 0 niissionmmires de Dieu . i?n grand honmme, que plus haul
vous aeons nomni0 nmis pas pour sa louange, pour animer ses
so dais an comhal, sur la terre d Egyple (cur monlrait les pyramides el leur disail : u Drc haul de ces pyranrides, gnaranle
siecies cons conleniplenl. ' Cc n'etait qu'une phrase refentissanle, parse qu'il await ate hien eniharrasse pour dire qui parfail de ces hautcurs el quelles paroles it pronongait . J'ai hien
plus raison de vous dire que Irois cents arms non sell enient vous
regardent , mais vous appellent normnemenl et vous adr•essent
un saiul de sainle f'raternile. El c'est une legion de preux qui
vous montre ses u'u\res. ses fatigues, son zele, ses soull' rances,
ses larmes. ses joics, el qui aver la force irresistible de I'exemp:e.
vous pousse au travail.
Alors en avant., ii missinnnaires de Dieu. F n avant stir
silton hien trace el sur leque! , jaunira In moisson . En avant sous
les ailes de la Providence de Dieu, sous Ics rayons qui pleuvent.
des mains de Marie, sous la protection paternel e de saint ViNCENT. En avant pour instruire, reconforter , conver• tir, sauver et
saris doute pour mutter et soull ' rir ; mais en avant vers la victoire sun la terre el viers la gloire dans le ciel. Ainsi soil-il.

i

r1H'I'-DAUPI iIN
LES FETES pw Tn!CEN•I' ENAIItE DES LA %.\ fIs'rES ( 22-27) ,juillel ISi•18;

La vile de Fort-Dauphin a vu se derouler pendant les journees des 22, 23, 24 Pt 25 juillet 1948, des fetes splendides, religieuses et otl'icielles.
E le Plait. on effet et Ie Iricentenaire de ;'arrivee stir sa
plage des premiers missionnaires, NACQUART et GONDItEE en 1648, 1
et le zinquantir'Crrte anniversaire de In fondation du Vicarial. EIIP
fcdait on m'.nte temps - et c'Ctait In paitic oliicielle, - le Iroi-

I

ii me centenaire de I'arrivi+e des premiers FranVais e t la Creat ion de Forl-Dauphin..
LPs deux fetes. quoique disl inch's darts le fond, ne pouvaienf
manqu"r• par hien des cut 's, de fusionner en tine seule. Pt c'esl
Non duns cetto pensee quo les Fort-Dauphinois les eClChrCrent
a\ 'c poi ipe, aver cat eclat gn'ils savent donner h leurs manifestations. Celle-ci fut, rehaussee par In presence effective de
Al. le Haut Gornniissaire et de diverses p(,rsonna ites cClt?fires clans
I'Ilc et Bans tout I'OcCan Indien... Ces prestigieux officials Ctaient
en outre acccunpagnCs de plusieurs cClehrites (le l'information, du
journalisme.
Allant. aux inns et aux antres, s'alTairait Ic souriant Commisshire de 1'Oi' anisation des foes : un Forl-l)auphinois de fraiche
date. minis „ de,jir si aimahle, si svmpathique. conune le fai.
sail romarquer line vieille dame qui n'y niellail aucune malice,".
a contraire... Et puisqu'on pm-le de syrnpalhic, pent-nn passer
sorts silence ten jeune to ros de I'ent.ourage de M. le haul Cornmissair'e qui• aver line alTahililC si simple. si avenante, aplanissail pour vous routes les dffTictilt(s et savait. Nous mettre tout de
suite a votre aise !....

Et la presence de Mlrrte In eomtesse DE CHEVIGNE , qui elait
comme tin sour•ire de la dotice terre de France parmi ce deploiement de Pastes qui on atIestaient In grandeur '...
Et les ev@ques de cinq vicariats de Mladanuscar au milieu.
desquels on remarquait la figure Cntineuunent altrayante de
M_r ItAMAIU SANDRATANA, la personnifiealion en quelque sorte du
sots profond de ces solcnnitCs : le Malgache-Franiais parfait fils
de Madagascar par ' e sang, frls de France par le cur et ('esprit.
A voir In population « aussi hien europeenne quo malgache, entourer ces cinq Princes de l'Eglise dune commune et Cale vCnCration, le chant liturnique vous venait h ('esprit et vous donnait
envie de crier aux detracteurs de I'linion frangaise :
hcce quam,
bonutn et quam jucunduin habilare fratres in unum. Comma
it est hon, commie it est doux, pour des fre res d'habiter ensemble, hien unis. 41
L'Eolise et In France pouvaient Ctre fiCres t juste titre
el!es n'avaient pas travaillc en vain, et si dans le champ du
Seigneur it a pu pousser quelques rnauvaises heroes, combien !e9
semeurs ont pu Cprouver de satisfaction is voir se 'lever tin let
e"pi. symbole des promesses de l'avenir !...
Une musique militaire venue de Tananarive, la Nouba des
Marocains, la fanfare du hon Frere WOUTERS de Vangaindrano, 31
celle de In Mission de Fort-Dauphin, jetaient a tour de role,
dans les filaos de la vieille cite. les accents harmonieux de leurs
accords.

La population souhaila hi hienvenue aux eviques et aux
rahiny , iv jeudi 22 et les souhaits furent suivis
nussionnaires
d'un viii d'Ironneur ii in Mission. l-A, lendemain, Messe pontifrc.ale. et le soir, procession au Calvaire et saint. Ouvrons une parentheses a propos du Calvaire erigt if y a une vingtaine d'annr'es sur une dune de Fort-Dauphin, lors du jubilC de Mgr Jactines Cnouzr•:r. premier Vicaire apcr-tulique de Fort- Dauphin. En
bois d'rndrmie,,dra (hois de for imputresrib:e), la croix ne mepas niuins Ile ^epl mitres de Haut stir un soc!e en cinient
aux quatre faces duquel sent inscrits les none des principales
tribus du Vicarial. Du Calvaire on domine toule la hale de Fort1)anphin of les navires qui enirenl en rade l'aper( . 'oivent de loin
se decoupanl, sur le ciel fanosy ilont les uuages coiITent a l'ouest
iv front sourcilleux do Th':aroea epic Saint-Louis) lout proche.
Ce 23 juillet. Iv Lernps Mail ideal, pas trop froid pour les
Fens fri!eux. pas trop chaud non p us pour ceux habitues It un
cliniat doux. La procession parcourtil les rues de la Ville pavoisee, aux chants des cantiques souteuus par les melodieux accords
de Ili fanfare de Fort-Dauphin. Au pied he la Croix vint deferler
la mer hutnaine de cette fou!e aux cost nines i^i,atrlis. entourant
bientet Ic prCdicateur dml cite etait avide d'enlendre In voix
et I'ensei.-gncrnent. M,r RAMIARoS.tNDItATANA. a la parole grave inais
comhien nelte, fit le sermon. Quand. de son doigt tendu, it m rtr•a
In mer• cette mer d'ofi Ctaienl venus if y a trois cents ans, ceux
qui a talent apporter la bonne parole du salut a I'lie Rouge, on
en suivit In direction of ins[inctivemenl, on s'atlendait A volt'
poindr'e tout I1-bas, ;l 1'horizon de cot Urean bleu si rahne aujourd'hui, les blanches voiles des raravel:es d'autrefois. Ah ! la
ferveuI, aver laquelte In foule agenouil!C' rer iul la henf'diction de
loos les fvfque^ !
Le fendemnin, samedi 24, Ia Messe pontificate fill dice par
Mgr RAMA1tOSANonATANA. an reposoir du 1101111-Point de In Mission, artistement pn-parv'. A l'entree, un tableau eloquent, oeuvre
d'nne Serer de Farafangana. rnonirait tin enfant tna!gactre et un
enfant yazaha se dormant la main sous le regard souriant tune
F'i'le de la Charlie. Au fond du reposoir, tin autre tableau molltrait. saint Vincent de Paul clesignant Madagascar a ses Mi,sionnaires, Landis gtre stir le fronton In ce reposoir courait l'inscripLa messe fill suivie dune protion : a Evangtliaarc inisit nu'
cession du Saint-Sacrement qui parctlurnt a nouveau Ins rueiz d4
Ia ville pour se rendre aux deux reposuirs, I'un au MarchC, aver
ses deux antes imtnobiles tnais vivants. prosternes de chaque
cute de l'aute', ornC aver tin gout trCs sur par toutes les dames
de In Ville : I'autre, dans la cour des Sieurs. Le soir, un thefitre
fut donne par les hommes de In paroisse. les anciens Mk es, qui
joueient. Les 11 martyrs de I'Onganda 11, aver la maltrise qui les
a toujours caracterises. Les costumes. fors de In presentation individuelle des acteurs arracht%rent des ah ! „ d'adrniration.

Le dimanctie 25, dernier jour des fhles religieuses, la Messe
ppuntifleale, a Iaquelle assish'-rent les autorites avant a leur Ike
M. In Haut Conimissaire, fut Bite an Rond-Point de In Mission,
apri's quoi... Apres quoi le bruit courut quo in surprise tart attendue et au sujet de laquelle les comrnentaires des Fort-Dauphinois allaient leur train depuis quelques ,jour's, Ctait la rerni: e
de In Li^• ion d'honneur a M>;r SE:VAT ! Et cette remise allait se
faire ce jo ur -1h me
t me, dans yuelques minutes, la -bash la Pointe
Flacourt... Pour uric agriable surprise, c'Ctait une agr•Cable sur-

prise ! Mais on no s'etait pas prepare, se chuchotaient, les anciens
eleves de la Mission : of pourtant it fallait a tout prix faire quelque chose ! 11 fut decide que : 11 on allait remercier M. le Haul
Comnissaire, cola sous revenait de droit ; 2° it fallait foliciter
le nouveau chevalier, et cela aussi nous revenait do droit...
f 1n discours clui, pour avoir ete prepare a la hate et necessairemenl imparfait. n'en partait pas mains du crnur, fut adopte
et i'un des Anciens desi,gno pour le prononcer. Par sa voix done.
les anciens et aneicnnes eltves do la Mission exprimerent a M. to
Haut. Commissaire leer profonde gratitude of clamerent bien
haut lour filial attachement a In France dont o noun sommes
less Fits aines a Madagascar dirent-ils. « Nos Missionnaires.
dirent-its encore (et ]'on sait si les petits soot fins ol,servat.eurs.
di's noire jeune irge, nous avons e.tudie' ces Francais-la, of trey
simplement nous avons ete conquis it jamais ! U n pays capable
d'enfanter de telles vertus esi no pays qu'on no pout pas nc pas
aimer.
...Parlant. de la rebellion, its dcclarerent vertus que
noes out enseignces nos Missionnaires, nous les avons manifestoes
a Fort-Dauphin et. partout, pendant les dou'oureux evenements
qui out endeuille noire ile. Nos chefs temporels soot la qui peuvent reconnaitre parmi noes ceux qui, des les premiers jours.
so sort spontanement ranges derriere les convictions de leur education... » Lors dune reunion intime, un soir, on out la surprise
de cornpter pas mai de condanures a more » des lisi.es noires
du M.D.R.M., condanuies qui avaient fair, ma foi rI'assez hien se
porter !... Los menaces Wont malheureusement pas ete aussi vaines partout, ei, si Vohipeno qui, le prernier profria des activites
de Monseigneur, en 1908, n'a pu so faire representer, c'est qu'il
panse encore ses ble.ssures et pleure encore ses morts. Parmi les
viefimes, Iv nom du prince Eugene RAMAHASITRAKAnrvo, noire camarade, un des meilleurs enfants do la Mission do Vohipeno, venait aux ltvres de ceux qui I'onl connu on ont connu son frCre
aine, Charles MANnARA. at eion insf ituteur a I'ecole des Peres de
Fort-Dauphin. Continent no pas s'incliner devant to sentiment
d'affection a la Mere-Patrie proclame par ces hornmes dont ce
Cher disparu etait devenu en que'que sonic Ic syrnbole, lui qui,
malgache, tomba sons les balles d'un malgache, cl'un compatriots
felon, en lan^,ant. cornrne une reconunandation aux siens et a
Madagascar, to vieux cri qui a retent.i sous toes le cieux
Vive la France ! »

Et lorsque 'e porte-parole. dune voix ernue, termina son
discours par ce merge cri repete aver force par to-us, ce ne fut
pas parse qu'il etait la conclusion obligatoire de toute harangue
officielle, c'etait, on to sentait, parse qu'il emit la concretisation
de tons ces souvenirs, to cri do la reconnaissance qui s'adressait
aussi hien It M. to Haut Commissaire qu'a ceux qui noes avaient
formes, et qu'h In Patric commune.
La soiree recreative organises par les jeunes titles europeennes de la ville aver les elc,ves des Swurs, et qui fut donnee
A I'ecole de la Mission, fut une merveille. Toutes cos danses des
diverses regions do France en costume du terroir, aver toxte
indiquant couTtement Ie earae Wre symbolique de chaque province
et chansons appropriees furent tellement reussies que les larmes
vinrent aux yeux des rnarins des deux bateaux en rade. C'est
grielles lour rappelaicnt lour village lointain les parents, les
aniis, los fiancees aussi pout-etre... A tous, elles repre sentaient

Nanchang

(23 Mai

1948)

Le Colonel Jacques Guillermaz, aftache militaire,
confere la Legion d'Honneur a Mgr Joseph Chow.

Fort - Dauphin (25 Juillet 1948)
Louis You, interprets . Le Bas de PlumercP, con ul de France
Hnnkinu • Cnlnnel Gnillermaz

M.

Ch auv;gne, Haut: Commissaire o Madagascar

confere la

Antoura - Le College (vue d'ovion).

- 433 bien le a vrai visage de la France », surtout, lorsque le dernier
tableau evoqua la France rnissionnaire et que de petites filler
malgaches vinrent dire a nos pasteurs leur reconnaissance. La
danse mal,gache exdculee aver brio termina 1'exhibition qui fut
une rEvrlalion pour heaucoup . Au fur et a mesure qu'el:es avaient
t.ermind lour danse. Nnrrnandes . Bretonnes , Basques, Auvergnates,
Alsaciennes on Lorrnines allaient so ranger antour dune France
drap6e du drapeau trico!ore . Les petites ntalgaclies en furent les
plus rapprochees , les mains de la France se posant doucement,
sur !c front des dernieres danseuses.
Les feux d'artilice tires des deux navires de guerre ancr6s
Bans be port , be Tort&inois et I'Alidarle, illumincrent pendant ute
panlie de la soiree, le vieux fort devenu In caserne , ainsi quo
[us montagnes legenclaires proches do la met el tan : rhantees
par tons roux a qui it a dt6 donn6 do connaitre nn;ra m :rgnitrgque
Fade. II y cut cgalement un feu de camp citez le-3 niilitaires. l,es
ltarocains of le.urs sous - officiers reus^irent la tut joli tour ft
force . La reconstitution dune fr6,ate ( une jeep antcnac -co' qui
6valua nrajestueusement aver son dquipage do I'6pnque , chantaut
do views refrains matins fut tune reussile. Reussite aussi cede
evocation du passe ( en vets of, en virus franca is ), par un revenant, un chevalier do la garnison de Flacourt . La partie comique
fut le cornbaf. de taureau of la legion rte lir a la bnmbarde (views
canon ). Puis ce fat une danse rnarocaine aver accornpagnement
do mandolines par los horn ties de troupe. Alt ! ces 9larocains,
comnte its ont su, eux et lours chefs , se rendre sympalhiques
Fort-Dauphin !
Dins la j ournee du luncli, uric deruonst.ration de clescente en
parachute arracha des cris d'enlhousiasme a la foule. Entendu
stir to terrain rear exclamation d'un vieil Anianosv a In vue des
parachulistes sautant clans le ciei : i, JJola ra girt' mialy am'grr'olo
rnanao Ito' ino ro n'ay gn'ihira ! ' Its stint tots crux qui se battent
rontre ces gens-la, is jouent avee lour vie ! n
Fort-Dauphin est do nouveau calnre : les fetes sont finies
et les « valtiny , soul rentt6s chez eux. Mais ces quelques journoes out par• u then courtes it ceux qui les out vecues ici. Lours
oreilles bourdonncront longiemps encore des hruits de cos faster:
croups de canon des bateaux de guerre. 6clats martiaux des musiques mi!itaires, harmonic des cantiques, el enve ! oppant. tout ce!a,
I'arcompa,gnement bternel de In basso des vagues expirant. sur ces
plages historiques...
(Voromahery . Flu 21 septe ;nbre I945.;
CHARLES-E ` Ui.,L.
T.r;s ScLesniTia niJ Ttul:ENTr:'rvI1ii:

Pour cel6brer le trois cenliCme anniversaire de I'arrivCo des
Lazaristes it Forl-Dauphin, ma'gre l'dternelle misfire des
temps », Mgr SEVAT, I'actuel Vicaire Apostolique de Forl-Dauphin, devant les frais indvitables de ces solenniles, d6cida de faire
appel a la gendrosit6 do ses chretiens, en vue de ranimer lour
foi, de cimenfer lour al.tachement ft la Mission et it l'EgIise. Cet
appe! fut entendu ; des plus importantes chrelientds arts plus
humbles, on envoya une offrande... quelquefois une •obole. Partout on pria : cette offensive do pricre preparatoire se c!utura
it Fort-Dauphin par nn;' new\ainr 11'instr'nc'tii'I^. ii' ';clots du
Saint-SacromenI.

On travailla : les jeunes Missionnaires de Fort-Dauphin v
apportArent toute I'ardeur de lour printemps apostolique. I.
moins qu'on puisse dire des Scours est qu'elles firent tout ce
qu'on attendait d'clles. La population frangaise el ualgache manifesta son devouement toujours prt i ou sa frliale gratitude.
In soulfrit : no parlous plus des epreuves rte I'an derniei.
En cos dernreres senlaiues, 1'e'preuve de la maladie - line Habituce - nous visita de I'Est ii l'Uuest. Au Sud, idle atteignit
douloureusenient le Respectable M. Gri,ACiA, Visiteur des A1issionnaires et Directeur des Suurs. En tout, saint Vincent nous
fit voir une actuelle of tangible benediction de la Croix.
11 faudrait, dire la genereuse participation de nos Ventres
Sup, rieurs ; un sacrifice fut do n'avoir• personne do nos tnaisons-nieres, sacrifice cooipris et tilialcment accept('-.
't'ome I'Eglise de Nladagascar s'unissait it uotre action de
„ritce.,s. Ge west pas Wile des utoindres consolations do la vie de
Mission que cette fralernelle union des chefs des differents
Vicariats de l'Eglise malgache et de tous leurs apAtres, union.
qui so manifesto en toutes grandes el petites occasions. 11 suffit
de dire que Mgr SARTRE, de Tananarive, se mit on route pour
le sud quelques jours aprAs son sacre ; que NN. SS. TitoYEI, ittFianarar,tsoa, et IAMrnnosANDRATANA, conseerateurs tin nouvel
flu, elarient arrives it la premiAre home des fetes. t"n accideul
inattendu nous fit regretter ('absence de Mgr Fu'rY, d'Antsirabe.
et de quelques Itespectables Peres. Mgr LEURETUN, de 'I'amatave.
avail envoye son Vicaire general. La -nisi des transports manque de pneus et d'essence; retinl aussi un grand numby-P di.
fidA;es des districts eloignes. Et c'clait un sujet d'isquie'tude
car cc qui fait. Ia filte. apres to Bon Dieu. c'est parLiculieremont I,.t foule.
2'_' jrr.i.llet I9/iS -- ; lo. 1/2 du soir.
Cette foule est pen compacte it la reception do NN. SS.
THUYER et IAMAIU)SANDRATANA. entourant le venere Pasteur du
Sud. feaucoup de pn p,iratil's reticonvid encerf• es organi=ateur
des manifestations officielles qui suivront les fetes religieuses.
L'alls-e principals do la Mission bordce d'araucar•ies, qui font
('admiration de tons les passants, nous conduit an rend-point,
nagu're temoin des r0unions de ce genre. Ions des inbiles suce-sifs de i'inoubliable Mgr CROUZET.
Ce rond-point connait maintenant des joies et une g'oire
jamars C-galees, presque tnespi•rsses : (III sanctuaire le domino.
sanctuaire dispose aver talent et piele : un autel d'art moderm,'t d'un gout tres sur a ete dre.sso' : it est surrnonte de peintures
1'ormant ler'omutet et les bras Tune large croix reprtsentant
aver, expression la vocation de M. NAC:(1[•ART et comment ses
Freres et, scours v i i urClent. toujotirs. A I'onrbre de cette Croix.
devant cot. antes, quatre evfques niissionnaires celiebreront tour
a tour le Saint Sacrifice et nous prodigueront la lumiere de leur
parole apostolique.

t"n vin d'honneur reunit ensuite tons les Europtens et nolabilites malgaches do la ville. Une si franche cor•dialile y regna
qu'elle fut trCs remarquee.
23 juillel : Journhe d'Actions de Graces.
DAs I'aurore, de nombreuses mosses se succAdent dans la
cathedrale et le, oratoires de la Mission.

- 435 A 8 h.:30, la Messe Pontificale est cclebree par Mgr RAMARU.ANDRATANA. La Chorale de la Mission chant.e la Messe de la
Sainte-Fantille, el, a is sortie, ext'-cute une cantate malgache,
conrposee par un de nos chi-Miens.
Aprt''•s I'evangile, noun enlendons Mgr T1OYER. Sa parole est
nit chant d'art ions de zracrs pour tout ce quo rappelle de fa\rurs divines Ie double jubilr+ : -t Le Seignrur me conduit.
L'orateur app ique cc mot du psalmiste aux Fils de saint Vinront,conduils par la providence en cette He loint,aine., tant a
leer premiere venue, en 1648, qu'en lour relour en 1896. Monse:gnour osl eotre dans son sujet avec une touchanle syrupat11ie. II a re tenu les termes de l'appel de M. NACQUART et CFUX
de sa reponse. 11 nnus rapprt le Ies conseils do saint Vincent it
ses premiers missionnaires uralgaches. II null- la prol'onde cornprehension, le surnaturel optimisme, I'humble et sinei,re amour.
II connalt 1'entrelien, pour onus historique, de Mgr CRIICZET aver
to T. H. Pure FIAT. Ue Mgr CIIOL'zr•.•r it admire la robust- foi le
ztsle sans amerluWe, in confi;utce invincible, les rnctlrodes si
lames el si sages. inspirty- par l'aruour. Nous recueillons I'invitalion, adresst;e it Ina-, duo ne pas deserter ees methodes plus
que ,jamais opportune?, on d'y revenir.
Dans In soiree,, Procession a la Croix. Comment les anciens
Iiauraient -its pas rappel- le nom de relui qui dressa ce monument de Foi. dans nn pile incornparab!e : M. CANITIrr1T.
Nous partageons l'errrotion de Mgr Ignace RAMAROSANDRA•rANA. prr'rrricr evi'que de sang malgache consacre par le Pape
PIE NI. en lace de cetle baie oil parurent, it y a trots sii"cles
des honunes -, routine on n'en avail ,jamais vu t et qui auraient
dn, lors i haiigt le sort it I'll(, malgache si le 'liable n'avail
rdussi A susciter des obstacles, qui ire rloivcnl plus (LOLL a;. ,
21 juillet : Juurnec consacrI c it lrr Sainte 1'irrgr.
Mgr SARTRE chlebre la Messe, apres laquelle it porte le
Saint-Sacrement daps une procession organise- pour rappeler la
foi des premiers colons auxquels le Missionnaire expirant, avail
confle in garde do In Sainte Reserve daps le Tabernacle. Ill';
1'honorerent, portrrent le tabernacle en procession ICS ,fours de
Me-Dieu, •jusqu'ir ce qu'un pr6tre Vint, ouvrit le ciboire, y trouva les host ies intactes.
Le premier reposoir etait an Bazar (marchC convert). De
st rieuses probabiiiles placent ver•s Co lieu la tombe disparue des
premiers Missionnaires. La fou'e ties chi-Miens est,devenue inrposante ; ell- s'augmente de nombreux broussards• venus pour
Ies fetes civiies, t•ru•ieltx. respectueux et... incomprfhensifs. Leur
ignorance nous etreint le cotur ! On nous diva le nomhre de roux
qui sont gagnes, comhien ne sont pas atteints Prior's le Maitre de la Mission d'envoyer des ouvriers...

La procession parcoru•t la vil e. Notre chi±re S(cur VINCENT,
1'ainCe des deux survivanles de I$96. la suit an bras de notre
premiere Sour maigache. par tine rencontre sans recherche.
qui nous parut un tone haul symbole.
Avant le salut• du soil', IC R.P. Lfi:OPOLD, Vicaire general de
Mgr RAMAROSANDIIATANA, ce't+re en Iangue malgache ( si expressive a qui la gorlle). la charite du Christ, chariot comprise et
vdcue par saint Vincent, revelde par ses oeuvres, charit6 qui est
le sa'ut, qu'il fact embrasser , qu'il faut pratiquer, it laquelle
it faut se sacrifier.

Mgr SEVAT renouvela la Conse3cration du Vicariat d In Vierge,
et Mir ItAMAROSANDIATANA en redit a ses cotes la version malgache.
Dimanche 25 juillet.
La 1lesse pontificale devait etre chantee par Mgr FUTY. Notre %enere Vicaiie apo< to ique en as = unit 1'honneur . C'est une
niesse of icielle, pour employer Ir• brine courant. Aux fetes religir'uses succedeut, iks aujourd' hui, ies fetes civiles. M. le
Ihilt-Connnissaire vii'irt as-inter a la Messe, entoure des represoul;ti is de l'Arinre, Marine, Aviation et Administration... ces
-r•aoili's forces do a France au service Iles peoples gtt'elle ,idopte
friternellement par in vertu de 1'esprit chretien qui aniine son
genie.
Tous desirent entendre la parole vibrante, lourde de penste, Claire d'expiession, brtllanto d 'aniour de Mgr SARTRE, digne
Fri^re de Francois-Xavier que saint Vincent donnait pour modeHe si ses ills.
Monseigneur p;r•le du Royaume de Dieu : roynurne du dedais, qni We sl pas de ce monde, qui est pour toules les furies et
doit les unir en In vie du Fils de Dieu , o uvre des Missionnaires comme des premiers apOtres ; auvre de tous, et plus que
jamais !...
Quelques tPnips apres la messe, nous assislons a une ceremonie qui n'etait rnitime pas annonc( e an programme : In remise de in Croix de in legion d'honneur par M . le Haut Can.
rnissaire h Mgr Cr.tr. Lr joie ,Ie^ clirrtiens s'exprinia Bans ic,
disronrs de M. Chimes Fannin, entotii 41'1111 groups d',uu•iens
dives oil frguraient, honorablenienl, nos Missionnaires et, clones
indigt^nes (1).
An salut du soir, noes aeons chanter le Te Dcum . II monta
du fond de nos Ames : Louange an Dieu trois fois saint, que
sa m:s6ricorde demeure sur sous h jarnais... jusqu 'h I'acheminernenl du Royaume de Dieu, ou la louange sera eternelle.

(1) Quelqurs sentainrs avant le. Tricenlenaire. alors que Fort -Ditupbin t!('16hrait en fain I le Cinquanleimire. de Vocation rte N. C. Fr,`re
Felix 13ux eron, arriva la benediction du Saint-Pere :
•• Du 22 join 1948 . Procnreur Ge'nfrat t.o:ariste. Rome. - Occasion
rinquant?e?ile ann tersaire artivitA missionna re meritant Fri're Ru.reron,
Sa Salnl le invoquanl tart recur sae ttci continuation abondantes divines
faretirs 10 em-nip paternellement Belnediction Apostoligtre implorce. MONTINI, Subslttut. .
Puts, - alors quo les fetes du Tricentenaire venaient d'avoir lira,
-- cl i ('occasion de ces fetes, parvint etv m6nie la 13enettietion tit,
Saint-Pere :
.. Telegramma : 21 jnlllel. 1948. Son Excellence Monseigneur Antoine
Sevat , Vicaire apostnlique , Fort-Panphin, Madag ascar.
.. Occasion trois,i,ne Centenaire fondalion Mission Madagascar rt
Cinquantenaire Constitution Vicariat Fort- Dauphin , Sa Sa nlele implorant abondantes gr4res rrtlestes stir votre champ aposlotal envofe ra'u.r
fervents, encouragements paternels , accorde tout rceur Votre Exc ellence
ainsi que zetles collabor ateurs, tous fideles, REnldiction Apostolique implorre. - ?1ONTiNi.Seehslilut. •.

l

Sermon de 3Igr THo 'Er, le vendredi 23 juillet 1948,
premier jour du Triduum
1)OMINUS fEOIT ME... Le Seigneur me conduit. : de quoi pourrai-je manquer ?
Messeigneurs, ^nes Freres,
Dans les files qui dnivent marquer et le tricentenaire de
I'arrivb' des prem!ers Peres Lazaristes t Fort.-Dauphin, octobre I64R. et le rinquanlonaire de la fondalion du Virariat. aujourd'hui en pleine activile, exactentent le 7 avril 1896, cette
premiere journee est une journee de souvenir.
To beau titre ! La feconde preoccupation
Noes souvenir des efforts realises des obstacles rencontrtss.
des fpreuves stthies et, linalerneni, des fruits rerueillis.
Nmrs souvenir, non froidemer.t et comntr dans la simple
lecture dune inscription funeraire. oil d'une sle!e de triontphe
mais vitalernent, en rejoi_nanl In foi. ('endurance. I'esperancc de
ceux que sous aeons a commernorer, el en decouvrant duns Ia
suite des evenenients le di veloppement d'une oeuvre providentielle ,jamais en defaut : voi'a ce a quni noun sommes ronvies
tous ensemble par le Chef venerts de co Vicarial : vents. mes
bien rhers Freres, qui Iles ses Fi!s spiritue!s. et qui vi'' ez sous
sa houletle, noun qui, du dehors. repnndons si volontiers a son
appel et nous ,joignons a volts en cello circonstance.
D'un mouvernent, common, unis entre nnus, vivants ici presenls, ronirne nous nous trouvons inlirnement unis a tons ceux.
miscionnaires nu fidi-les. qui tint. duns 'e pays(. appartenu A
la Mission de Fort-Dauphin. et en Inuent le Seigneur l.a-11n,r1.
pour I'c'ternite, prbcisons que'ques traits de re souvenir et tie
la reconnaissance qu'il contrnande, et. de In force dilute ,jamais
abatt.uc dont it noes donne le bienfaisant speetapl(,.
I
I" Vers le milieu du xvir siecle, les r°:pu tes ,1-riva.en1
nomhreuses it saint Vincent de Paul, en vue d assurer r'Avangblisalinn do Tfada"'asear, file Saint-Laurent. connne mr I'appelait
alors, on raison du jour de sa deconverte par les Pnrtu.-.ais I(10 aunt 1506... Tant 6tait prnfondement ancree dans la foi de
In France en ce temps. si melan_ees que pussenl Qtre les intentions, la conviction qu'aucune reuvre, mime temporelle ne reussit si Dieu et sa Loi ne sent a sa base !
Continent In hoot( fmtcii^re de saint Vincent, home houleversant toute routine pour al!er dircctement it Palle ement de
la dilresse. I'eAt4-I1e Iaisse indifferent it ces appels ?
Sans doute no faut-il pas enjamber stir la Providence, aimail it repeter It, Saint Fondateur des Peres Lazaristes. Toutefots, si en terrien calcu!ateur, it pesait tout lentement aver
quelle tenacity ensuite it 1'aisait. choc !
Aussi. une fois prise, sa resolution rntlrentcnt reflCchie, it
ne tarde pas.
11:1 Ie 22 stars 1648, it fait part an Pere NACQL'ART Pt nil
Pere (IONDOEE de son projot de dormer des prtlfres it Madagascar a on it y a de nombreu.r hnbitauts, dons l'ignorance des rhoses de Dien, qua /'Oil troture hor(r( ant fort simples. bons ',sprits
et admits. Et it ajoute : „ La Cr,•mpagnie a jetd le.s yev :r stir
vons aomlme .cur In mrilleure hostir qu'elle ait pour en faire
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homnr. age it noire Souverain Crealeur. Oh ! que di.l volre cirne
a colic nouvelle ? )
L'acceplatinn des deux elus fut dime de la proposition.
it nous seinble que votre lettre West pas d'un he,mtoe, mois
irons apporle la parole de 1'espril de Dieu. Conr•bien Onus serious
comas, si onus ne faisions pour so. yloire rl pour It solut des
rinrrs nutaut qui les marclrands qui vont lir-has pour Ic temporel.

2° Helas ! la Providence voulait faire passer au creuset de
I'epreuve la bet e esp6rance du Pere et de sos Fils. bit mois
aprbs son arrive a Forl-Dauphin, le Pore GoNDrtItE mourait.
Puffs en 1650, c'ilait to tour du Pere NACQUART. Cependant, entre temps. de nouvelles rocrues partaient pour Madagascar, parmi lesquelles le nom du fire BouitDAIsE esl en spr''wiale vene-ration.
El. chacun it son compte, prevail la parole du Saint For:dateur : r, Alt ! deniandons Bien lous h Dieu cet esprit qui nous
pone partoul_.. El no soyons pas lids it ceri ou it cola. Maiautant de partants, presque autant de victinies destines it disparaitre daps un temps Ices court.. Et it Taut admirer le courage de ces piorriers, eourage ou se refl(tait eelui do saint Vincent lui-memo. No sout-its pas admirables les terries par le^uels. en 1657, it mettail les Peres de France an courant. drt
disastre e ?

(r Consid. rez cette conduite do Dieu, lequel etablil et affermil son Eglise par la destruction. Je vous dis ceci atin quo vous
ne pensiez pas qu'il faut abandonuer Madagascar. 0 Dieu que
nenni ! La chair et le sang liendront ce aiigat:e ilu'il no lout
plus y envoyer. Mais je rn'assure que 1'esprit dit out rement. „
3° Saint Vincent mourait, en 1660. Et it Madagascar los coups
continnaient de Comber do pluis en phis din sur la Mission naissaote.
Cc fut mime bieulut la persrv•ution violente. En fevrier
1664, le Pere KrrIENNE. missionnaire. au ze'e sprecialernerrt ardent,
aver ses deux vorirpagnons, le Pere Nrcor.AS et le Fri-re Coadjuteur PA'rrE, succombail SOUS les coups du roi Dian-!1lanangue,
dont. les ombiasa, d6j.l actifs en ce temps, attisaient In haine.
Honneur it eux, Bans le don heroique de leur vie pour la foi !
Car sanguis noirtyrum , semen Christianorum ». Et certes, la
conflance traditionnelle de. I'Eglise ne serail, pas trornpee.
Mais, auparavanl, Ar.Mi nAS, le successeur de saint Vincent
de Paid, dans Ic gouveruement de la Conipagnie, emu par tart
do vides. et les difficultes croissant sans cesse. et I'ahsence do
fruit apparent, decidait en 1671 de rappeler les six missionnaires encore debout. C'Mait sagesse. Parini eux, un soul survivail ;ru 27 jui'Iet 1674, dale du retour delinitif en France I
Et le hilan des vingt-six anodes ecoulees depuis le premier
depart pour Madagascar s'etablissait ainsi ;r re jour : quarantecinq morts dont trente et. un Peres Lazaristes, dix Freres coadjuteurs et quatre pretres seculiers. Et cola pour tine chr--lionle videe de toute sa substance.
4° Bilan do mort ? Suppression definitive :r Non pas : germe de vie plutdt. ayanl besoin selon !a ri'gle evangclique, die
mourir d'abord en terre ; seulemont interruption , retard dins
In. levee de la rnoisson ! Sans doule. en dehors, ne restait - il rien.
Mais que d'r,xentples donnes, dout le souvenir se perpetuait
ear on allait v;irdant la memoire. Bans les milieux maigaches,

de ces honunes -- on n'en avail pas ene,ire vu de eerie nature
- ni coleros. ni fbcheux, et qui se tnontraient. au cont.raire si
affectueux en traitant des choses du salul.
El puis, n'avait-on pas entrevu chez eux le vrai visage
chretien aux traits purl et drsintcresses ? Vision toute nouvelle encore en depil de contacts nombreux l ja aver I'Europe.
Outre cela, quells belle doctrine inissionnaire s'etait e1ahor6e. soil Bans les directives donnees par saint Vincent de
Paul, soil clans 1'expe'rience acquise sur place ! Quelques aspects
en sort particulierenient lumineux :
Ainsi cot appel a I'humilii sans prejuge dcfavorable d'avance, dans la nraniere d'apprecier la population autochtone et
ses karts. Oir err serions-nous nous-mimes, disait saint Vincent. si nous etions cournte elle sans pi-Ores. nous qui aver tint.
de sec•ours et de pratiques de devotion avons tant de peine a
girder noire foi ! »
Ainsi encore les consignes sur l'effort indispensable pour
s'adapter an pays e1 comprendro sa mentalite et ses galls. et
parlor a ses habitants de fawn saisissable a leur tournure d'esprit et avant tout dans lour langue.
Ainsi la recommandation si sage de faire resplendir pardessus tout, la charit(; : pour altirer la sympathie, ivei'ler la conflance, el gagner les esprits ii. la lumii,re to Ia veritrs en euvrant
les eceurs h son amour. Le PCre NACQuART ne songeait-il pas des
1650 1 completer daps ce sens son effectif missionnaire en appelant des Filler do la Charite a qui lui auraient Cie d'un grand
secours, mais ce projel, conSu par son intelligence des hesoinq
du pauvre et de I'indigent. no pouvait encore hire tenib. '
Comoro tout le reste. it aboutira quelque deux rent cinquante
ans plus tard. Bien. on offet, n'61ait perdu. H n'y avail. qu'arr@t
momentane.
Et arr@t combien jcrcond
Plus haut en effet que les exemples laissbs et la doctrine
atfermie, demeurait le rmCrite acquis pal los vaillants Mis^zionnaires de 1648. Et ce merite travaillail.
I)orninus regit me. Oui. du merite de la souffrance et du
nrartyre. le Seigneur lui-mCme dirigeait la germination, ic travers diff(rentes tentatives demeurfies infructueuses an cours du
xvrtt` et du xrx° siecle.
5° EL voici qu'en janvier 1596, Mar CAZFT, premier Vicaire
apostolique rte Tananarive, apprend que Mgr Jacques CROL"ZFT
est• chassc d'Ahyssinie aver vingt-deux Lazaristes franpais, el
se t.rouve disponible avee son z'le el, son expCrienre. Aussitr)I
it lui ecrit : « Le vicariat du Sud de Madagascar appartient de
droit aux Fils de saint Vincent, de Paul. A quoi be It. Per"
FIAT, Supi rieur general. present i la reception de la let ire par
M1gr CROI'ZET, ajoute Et c'est vous qui en prendrez possession. Et celui-ci de declarer plus tard, en racont.ant. cet episode : Jarnais je n'oublierai la joie profonde qui me penetra
it colic annonce.
...N'btait-ce pas le tressait lenient d'allegresse de t.ous les
moms du xvrr' siecle. s'ecriaol I.O Seigneur' notr.s it conduits.
De quoi pouvions-nous manquer ? Nous voici de nouveau a Madagascar. Et quelle efflorescence va maintenant connattre noire
oeuvre !
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La seconde phase de I'activit ,6, des Peres Lazaristes a Madagascar s'ouvrait Lien sous le signe de la Providence :
Avec ses onrhr•es au tableau, « ne vous semble- t-il pas.
Monseignenr . gown nous a servi la queue de I'anguille ? „
Aver tart d' appuis solides sur lesquels fonder la reprise du
travail interrompu depuis bienlot deux siocles et demi.
I° Ia's sympathies Iouchantes, - prelude de tant d 'au,'t--s
non moins empressCes par la suite, - accueillent In raravane
des son dCbarquenrent le 7 avril 1896. « Monseigneur, tort Est
lu•et chez nous pour vous recevoir, je suis a vos ordres. » Mieux
quo cola. II exislait, cello Ibis, si pauvre fut-il d'ailieurs, uu
embryon de mission : a peine a terre, les Peres voyaient quelques
tideles, d ( sireux d ' accomplir le plus tOt, possible leur devoir
pascal, tleruandant it. se confcsser.
El do suite, tine nornhreuse elient.cle d'enfanl.s sc press+,il.
autour des nouveaux nos, rzoonJ ,urt. au ^ouci inlline de 9lgr
I:iouz 'r de commencer par eux I'r{vaugeli=:,lien : (I Pour I'UII-Ier
la farnille et lui Bonner vigneur et durCe - tit' quoi done I'hornnie
s'apprrierait-il, sinus sur Ies enfants nonibrrnN et forts •? „

Aussi, dos le debut de mai, Monseigneur Ccrivait-il Nous
,onuses toils plus Ii ureux les uns quo les autres . E t qunique Woos
aeons encore un pied en I'air. noun sous sentons tout a fail.
chez nous. „
20 Sontenus par col imperturbable courage, I'act.ivitd se III
de suite intense : rfglee non stir Ios principes Cuianant de bit
reaux lointains , mais au contact nreme de la vie. notent, non
sans que.que malice. Ies leltres des Missionnaires.
Activit6 intense, d'ahoi d pour installer matOriellenlent la
Mission et notarnrnent preparor aux ticrurs de Charit3 atlendues
pour los premiers cools do 1897. le logement convenable, et une
Gcole oir elles Irouveraienl d(ja tine centaine de petites filles;
surtoul. pour mettre en route , et sans Larder, l'evan;relisalion.
« On anus Bit.. c_'est Lon•jours Mgr I Ito GET grri parle, allez Ienterrrent. qui va piano va sario, mais Ironrlant no temps noun laisse.
rions le mal ,r:u,dir. Petir • patienter, i' no Taut r'ttre t,,moin Iii
du hies a accomplir, ni do trial a combattre. „
3° (_^ u'on se rassure du resle, ce.tte ardeur n'Ctait ni prCsomptueuse andace ni liuvreuse agitation.
Se ^ •appelant les catastrophes du xvir° sii cle, Mgr Cnouzmr
veillait de pros sur la santO tie ses Missionnaire El de fail.
jusqu'aux deui!s de la doulourerrse annae 19115. 'a \fis-iort n'•
consul p:,,; tie decOs.
D':nrtre part, on nif me temps qu'il &veloppaiI les ecolesuivanl, son priucipe foncier , Monseigneur insistait sur 1'atteution a so III sir la lidMile des catechistes, ,t aides prOcieux, indispensal, ! es,'nlais qui no se. c•rOent pas de loutes pieces, et qu'on
no forme cpr'avt' patience.
4" PFt. potil h petit. le champ d ' aclivite Lit! la Mission s'Ctend.
Vers la lin de 1896, nest In prise de possession du proche hin•
terland de Fort-Dauphin : !es terres de 1'Anosy et de I'Amboln.
Ensuile, les Peres s'c oignent. le long des cotes : jusqu'a Tuleai.
en aor1t 1897, et i I'est, its aLteignent. Farafangana et. Vohipeno.
L'ascension des hauls plateaux, difTicile a cello hpoque et daw^
cette region , se tenta des 1899, mais la premiere installation
stable, i^ lietroka. tie se fera qu 'en 1913.

441 Extension daus l'espace, extension duns les formes de I'apostolat aussi nolamment a Farafangana, oil le futur Mgr LASNE
travaille di'puis 1895. une colonic de !epreux s'insta.Ie. ll lieculer
levant In proposition du gi'neral hIALLIVN'l eut etC une dCfaite.
disait Mgr CI1O1 ZET en I901. Accepter, paraissait hutnainement
e comhle de l'ir prud'nce. .J' nee prononc'.ai pour 1'i11m1prudence
et je fis 11ieu. Dins re ullnuvnt, je me sonlis p.ein rte confiance.
Pourquoi ? 1!arce qu'il till, sembla demontre que daps eetle affaire considerahie la Pro%ideate est tout et que son intervention
ne tessera pas de se prou%'r par une prlllection efficace. II
5" Que tie fois reparait sous la prom' de Mgr CIIOI,ZET CO-1
llornmage rendu it In Providence !
II revient surfout lors des troubles de 19o4 et des deuils de
1905. et de la persecution sco!aire de 1907. Et on lit alors dans
'.s leltres des expressions lle courage fort, nullement iIIusionne
du reste sur I'imporlanee de la dif'icu!IC qui rappelletlt de (1'6
pies celles de saint Vinc'pnl de Paul : u Nous somme• vainctls materiollement par I'rpreuvo, cederons-nous a cette d(faite momenlanee 'l d' no l« calls ni I(' Tux . que Dieu nous aide, et noun
1 CCO1Tln1(' ll('1'0115 ! „

EL curnbien eelte hell' assurance paraissait bCnie aux Cpuulues, IIO'm' I's plus cruelles ! C'esl ainsi que tai's 1904, 61;r CoouzET s'icriail. it In fill dun lour I I'Iiorizon oil it \oyait dc-j' occupees
routes les positions importanles. el les h,lplr"mes Se multip.ier.
el la vie chrC'tienne s';trnorcer : Voilh noire hilan. it ost modeste. Pour moi , lemoin du zCle et du devouement de mon personnel , it est consolant, car, aux rCsultats acquis. je Joins los rCsultats prC,us, asstues, puis-je dire.
Et la conclusion 'sl toule simple el splendide : u 11 fallait
s'attirer In confiance. Missionnaires el sceurs de la Charitd ont
rIC a In h;llrlour de leer Ifirh'. Et puis, nos braves gees de l'Anosy
qui, derriere les veux, ont un' intelligonce, dis'nt unanimotnent
Monpera travaillc. Et, moll Pier. r'tl' rl''ll'xion '.novena I'nt'nMtue noun fait plaisir. »
h^ Le travail ! Ali ! cert.'s. soutenu par la c-iwti,ulce du chef.
combien it Tait ardent chez lous, prQtres. freres coadjuteurs.
Mont i' zi,Ie infatigabie a dole Ic Vir'ari.at lie Will d'installalions et
de tant de ressouces, Filler de la CharitC qui tout's pouvaient se
rendre cc tCmoignage formula'' pal. I'unc d''nlre olles : I< Jo ,jouis,
je sells tine douce paix : faire la class' !e naatiu aux enfants, et
apries-midi, soigner nos chers lepreux, oilh lout neon bonhour.

Mais, s'il produisait [ ant, ce travail, c'est tinalement parse
qu'il Ctait fCconde par une vie interieure intense oil se manifestait droile et pure la flamme de In, confiance. Ecoutez seulemenl.
mes frCros, on quell t'rnles singulii:reulenl zmouvants I'historien de Mgr CROIIZET brosse le tableau de cell' vie au dedans.
C'est le soir, Bans In case de fortune oil le Missionnaire
s'abrite au cours de ses tournees. it vi'nt do nouer au-dessus
de son lit pliant , les qualre bouts de sa moustiquaire, ci Clendu
pour prendre un peu de repos, rc it songe i< Celui pour lequel it
rravaille, pour lequel it court stir les sentiers, avec lequel i!
converse le long du chenlin et it qui it dit maintenant dans c'
villau'v qui s'('nllorl : Muni arnbisrum. !lomim'. assevoz-vulrs. Mai tre, pour ronlpre avec met Ie pain tae I'tspoir illuminateur.
...Quoi d'Clonnant que cc'tte esperance illturlinatrico ait ahouti
t tant de hesogne, menee avec une si forte persCvCrance. et aussi
,vet quel lutes !

7^ Ainsi, methodiqucment., conslamment. le Vicariat, elargissait ses positions et afl'ermissail ses progres.
Le detail noun aminerait a son histoire contemporaine. Vous
la connaissez. Qu'il nous suffise de citer quo ques chiffres oil
se concretisent le< resultats acquis aujourd'hui.
Sur un territoire immense, presque la moitie de la France
Aver un effectif de trenle-trois pretres, dont cinq ori;inaires du pays-mime, et de soixante-deux Filles de la Charite, aides par vingt-deux smurs malgaches. on compte : deux cent
soixante-quinze egtises ou chapelles. vin't-deux ecoles neur
dispensaires, et soixante-deux rrtille trots cents haptises ^catholiques : soixante-deux nrille trois cents catholiques, a qui it a
i+te distribue I'annee dernir,re trois cent vingt mille communions.
Apres I'echec apparent du xvne siPcle. apres la remarque
pen encourageante In Pere DE VILLELE visitant Fort-Dauphin
viers 18911, a rien l faire presentement ' . guelle magnifique reponsc providentielle it 1'effort persevcrant, prianl el, confiant.
d'homnres pleinement del aches de soi. couiplant eperdurnent. sur
la Providence it n'ayanl d'autre ambition quo de soulager I,r
rnisere cel!e do fame surtout, et de l'orifier Dieu
Vof1a. mes Freres, eP donl it Woos esf propose au,jourd'htli
de nous souvenir.
primer<s inter
Nous le faisons avec vous, Monseigneur qui
pares », partagez de si pros et si activement le labeur de vos
missionnaires. Et noes souvcnant ansi, rlnelles actions de graces aver, vous encore nous Tendons it Dieu : de cc qu'il a suscitc
sur la terre de France., it I'ecole de saint. Vincent de Paul, taut
dames genereuses et fortes, et. de. ce qu'il a fail eclater daps la
fecondite de leurs travaux, la puissance stir son Cmur, d'une indomptabte confiance. Dominus repit me !
Et ceLte action de. -races. noun la doublerons dune priere.
me 1'reres,
Pour le Vicarial, de Fort-Dauphin, avant tout ; atiu que is
protection divine continue de s'y exereer et, qu'au bercail de
ses pasteurs les ames se pressent, de plus en plus nombreuses e4
fervenLes.
Pour nous-mimes aussi. Unc Mission, conune un pays, M.
progresse que par I'union pour le hion. de lous ceux qui v
croient. Au spectacle de I'acuvre accomplic par les missionnaires, oh ! affermissons-nous daps la memo force dame : Dieu
veilie sur nous ! II attend de nous des efforts oui. Ces efforts,
parfois, nous paraitront s'exercer daps le desert et dans 1'obscurite, oui. II faut enseigner et former. mars avec adaptation
pour comprendre ]es ditficultes et reconnaitre les qualites. Ii
fain commander, mais avec patience et charite, et souci du Dien
des subordonnes. Beef, it Taut que partout brille I'amour HireHen qui respecte et esf ime en Lous le prix du sang de JesusChrist.. Et cola, - necessaire aujourd'hui plus quo jamais
-e'sti1'encotrednoscneptionsraditonels,ofnusd`route que'que peu et, nous co-We, oui.

Detne_urons forts dans la conflance que, par tout cola le rigne de Dieu s'etend dans les ;trues et que sur terre, In vraie
pair s'affermit entre les hommes. El finalement, n'en douton,
pas, an jour fixe par Lui, dans s,r Providence jamais Irompee.
nous participerons, nous aussi, comme la Mission que nous fitons aujourd'hui. A la manifestation triomphante de rune et de
I'autre.
Doneierees rcgit mc. Amen.

- 'l3 kLLOC.UTION DE NIGR IlAMAItn4A.YiRATANA At' CAT.\'AIRE
DANS t,'APRES-MIDI DU 23 JUILLET IDiR

Quand le Ion, cortege de la procession grit place autour du
Calvaire, Mgr IlAMAROSANDRATANA, premier riv@que malgache.
face a la rade, prononra une allocut ion vibrante. Sa diction ost
rlaire. nclle. T11-s tailor. ',o-ii Excel'enre esl sobre en cesles or
qui tie l'empi4'he pas de faire preuve de heaucoup d'eloquence
apostolique, allant droit au occur. On .;tail Iitteralement « suspendu a ses I •\ rr s „ des le do',hul du discours.

(' lei, Buhr rrt(e Croix dressee et Bette waste place oft ies
premiers missiounaires ont debarque it y a trois cents ans, of
don! noes rorh:br ins to urerrrnirc (rujourr/'hui, l'honneur West
"clot de rolls cntrctenir cur ces caillonts Illissionnaires enroyes
par smut Vinrr•nt tai-ne';arr • pour noes apporter is bonne nou'elle, la rlrar•itr; curers Ie vrai Well it Ie prorlrain. Celle murri,
elf, Ir,•uyuo /ruh•iot est eouliuecc bri.llamnr.cnt par les Fits de
saint Vincent. lrs Peres Luznr•istes. all de.sroerernr'nt total, di,gnes
frt"res des N:u:QUAwr. des I iuNDFLE of do lens' Parr'. noire grand
Pi'rr. saint Vincent rte Paul. Quel est ir• mobile de leer abnegation ? L'am.our dc Dieu. I'anrour• des Malyar/ees. planter in Croix.
c•tn• reotr.• rhere Pattie.
Cette entree en matiere, scandCe lentement, enlre le Calvaire et In pia; c, parlait all rmur' et aux yeux, aussi n'a-t-el le pas
manquC de jeter une sainle Oneotion parmi I'auditoire. Puis, vint
I'hislorique de la Mission depuis trois cents ans. Les NACQUAR•r.
Go.-mOl E, 13ot'ItrAISE. ETIENNE. e?cortant saint Vincent, se r.Cjouissent du haut In ciol de nitre ho nheur, car :
it La sci
ne'nrr geu'ils out jetee a la suenr de lour front a 31adagasear• et en particulier a Fort-Dauphin, a gcrnre, devient un
grand arbre, porte de hoes fruits. Le fruit, e'est I'r rl'rye indigr/ue, ies S<een•s nrulyaches, it uroi qui roes parle. rot re ir•e^rc.
3Ialyache comme ,•ous. Le Sourerain Pontife m'a eslere a !'episeopKtt malyre noon indignite : un. rz'i•que de t•otre race, an pasfear de rotre liynee, nest-ce pas un frail palpable do nacre pro.gres Bans la Foi sipporler par les prrtnirrs missiouuaires ?

Sun sujet anl.lne naturellernent Monseigneur it parley de
la Charite envers Dieu el envers le prochain. La th.+o'ogie do•
saint Paul : le corps mystique entre en jeu. Celle de saint Jean
illustre la premiere
La charite niters le prochai. n est In marque, l'e:rpression
tangible de cello tie Dieu, si bien que n'ai.nre pas vrai.men.t Dieu
relu.i qui ore foil lien pour son proslrain. I+ne rlrs formes de In
c/rarile enters le, pros/rain, c'esl l'aprstolat auryetel je votes convie tolls. Les Popes qui se, sont suceedri stir la Chaire de saint
Pierre Wont jaurais cesse de proclomer ceci : l'upostolat n'est
pas sculernent l'apanage du pre?!re et du religieux ; tout c/r.retien. est responsible d'une fagon ou d'une autre du salut de son
fr'erc : cost l'apostolat laic,

Son Excellence explique Ies moyons It prendre : priLre• aumbnes, bons exemples, apostolal du milieu par le mi ieu.
]:.motion fit it on comble quand. apres I'ailocution, Ies
trois eve\ques prhsents donnerent ensemble leur benfdiction a In
foule agenouillae. C'r'tait I'occasion de dire aver saint Pierre.
lots do la Transtigurration du Christ au Tltabor re 11 fait, boil
ici, dressnns-y trois lentos, tune pour rhnque Ev@que,

SEn\u!N for S. K Ault SAlrr Itli

is dirnanchc 25 juillet. cle'r nier jour du Triduunz.
d to Messe /'„nlifiralc
Excellences,
Alnnsieur le Haul-Commissaire
\tes Freres,
Des circonslances imprCvues rn'ont emp the de vous parlor
hier de In royaulC de Notre-Soigneur J('sus-Christ. Les rn,An.tcs
circonstmices rile va;ent aujourd'hui I'honneur de nl'adresser it
un audi"nire trigs norubr:'ux. C'cst on pr6sence des phis haules
aulor•iti;, civi'es que jr- doffs rappeler le souvenir des premiers
niissionnaires venns au sid de Madagascar. L'adnnnrslration,
1':u nt^e, fay ialiun, la N1,11 11w, tout Mada a-car. el loute is
France eonmrrmoranl en ce jour aver 1'h;;;tiso, les oxploits, les
pionnicrs civics et nris-;io limires.
D'autres. p'us conrpe'lenls, vous d"cr•iront les progr•es de
!'influence francaise an xvrr° siecie. Je nm limiterai it la sie nlissionnaire, en partanl, prCcisCmenl du rovaume de Dieu. Par lil
sous alleindrons ]a source la plus pure de ('expansion chrrstienne ct le motif le plus profond do rayonnement de la France
clrr(tionne.
Le rovaume de Dieu, it no. nous est pas facile de nous en
faire une. We exacle. Comnle les Juifs do l'Evangile, noes imaginons ie rovaume de Dieu rrnnme Un rune temporel, aver. l'appui dcs dimes, l'apparat exicrieur, la mauil'estation Eclatante de
la force... Les apulres. apri's plusieurs annCes de contact aver
Notre-Seigneur. no se rlebarrassent pas do leurs prCJucrls : leur
Maitre sera Roi, retahlira la souverainetC de leer nation souruettra !es peuples it son pnuvoir... I." liumains meprisent les
Irr, t.entions de .Jesus-Christ. An jour de In enndamnation du
Christ, Pilate se tourne vers !e prophele de Nazareth el pose
irimiqucrnent In question drtcisive : u Eles-vnres vrainzent
Rrri ? - I)ui, r•Cpond Jesus. Jr suis Roi... mail moo royaume
nest pits de cry morelr, sinoo /)iou m'aurait ensoi/e drs legions
pour me defendre ; nruu. royrranre nest jrrr.s de re morn/c... „
Le ri'gne du Clrria Jesu, est tut refine inl(rieur, spirituel
it s'i'tablit darts I'ame de se, disciples : it s'impose A l'intelligenre, dirige Ins sentiments. comntande la volonte ; it pWniNtre
aft p!us intinuo du crror huruain et In soumet atlx I•ois rte Dieu.
l.e rovaume de Dieu, c'est I'Evangi'e conrpris. accept, assitnile, vrlrr1 dans la Itnnii^re el In totale loyaut,', c'est !'esprit
inmate de Jesus-Christ qui t.ransfornle In vie de I'honlme, 1:1 vie
de famille et des soeiMhs, e'est la ,lust.icn. Ia charite, In paix,
c'est la '-volution. In seu!e resvolution qui fit transfnrme le
monde.
Le Christ a quitt( In terre, apres sa Rsurrection, mais soli
refine a 'ommenr;e la conqu€•le du monde juif et paten ::t peine
a-t-i! ,lisparu Ion so apbtres, douze homrne: ronvaincus et rCsolumeltt passion ws pour To royaunrn fie Dieu, s'elancent daps
tattles les directions pour annoncer I'Cvan ile : saint Paul no
tarde pas ii s'enthousiasmer pour la mono' glebe et it part it
travers les pays connus, ii prbchc, it se di•pen•e, it propage
sans art,(,( le rAgne do la justice et de In charitC. Rient'it, par
('anion de ces en(lfnrno s 0 de 'eurs successeurs, Ie paganisme
romain sera pdndtre, imbibi do !'esprit nouveau, le rovaume de

Dieu aura Gagne Rome, la capitale de l'Empire, et prendra la
direction des peuples civilises...
Encore quelques siec es, et ce rntme royaume s'intiltre chez
los barhares de Germanic, adoncit lours mceurs, it passe en Anglelrrre. it ax-mice, Si (W%'eIoppe •itlsqu•aux jours dP son plein
epanouissorncnt an \lu\•Pn Ag e, itunnd i'Evar:=ile a suil'isamm errt t lPndu son influence sur la conscience iudividuelle, sur la
famillo sur I'ensemh!c de la socich , I',-qui:ihre, I'harmonio, In
paix rto L•a civi isalion chri•tjell ne rr'gnent i n, l'univers. lieureux temps oir les hornntes ohcissent A I'enseignenient de Jr-susChrist ! \u.jourd'hni encore. noris gardons quclque nostalgie de
celte Ipoque privilegiFe, et si sous no pouvons espt-rer le retour de cette pair sociale. du moins avon^-nuus 1 souhailer one
redecouverte, on renouveau do I'aulhentiquo civilisation chreLienne...
A I'epoque nroderne, all xvr° et xvrr sii'cles, le rovaume
de Dieu sen:hle perdre son intcnsW, mais it compense ce deflcit apparent par sa force d'expanc;ion illirnilil-e. La navigation
maritime nuvr•e arrx hon-unes d'itnnrenses perspectives do richesIe Pt rte proui''s. L'heure dune k ape nnu\e:!o du rnyaume
de Dieu rsl arrtv6e.
Void quo ce rovar'rne dchrrrde les frontieres anciennes, it
passe aux Tndes. 1 la Chine an Janon : it frunchil, les mers et
los oerans et parvicnt jusqu'h Madagascar.
Nous rencontrons, parmi le: nomhreux missionnaires, In
physionornie si riche el si svmpalhirlue do saint Vincent de
Paul. P'us quo !es autre:. le hon Monsieur Vincent tr,rvail'e h
propager ('esprit de I'Evangile, le rovaunre do Dieu. On a dit
quo nul e r-^vnlut:on no tz'nn.'re ci Cr' n'ct par one irhlt simple
mais qui s'insere, comme disail Poguy, Bans In psycholo cie de
I'homnte, qui s'insi%re el prend corps, s'impose 1 I'individn, of
par Iui, Cr ses fri'rrs, aeranare sos penes of ses amours. PI
oriente, el conrentre et fortifie cttonnamment toutes ses resolutions et ses acles.

Le. bon Monsieur Vincent est saisi par In charite. OF 1'amhilion de cornnruniquer celLe charile, de In rendre toujours pus
efTicace et ,j)ionfais,u^le ! corrrmo Qainl Paul i''dis. it brit P de
propager to rr%gne du Christ. Rien no le satisfait. non no I'arre-te. Cc pavsan des Landes est parvenu atrx plus hauls de;res
de ('influence cociale. pnisqu'il devient conseil!er Cr la Cour, cc
travaiileur acharne devient soncihlo t to nles !es mikTres. TI no
lui sufl'it pas de passer Ics hlessures en,endroes par ra Frondo
dins Ies Provinces do France : it no lui suflit pas de multiplier
lcs institutions charitables qui seront domain les modAles cto
toutes !es autres : it ne lui ,affil pas davanta_pe de lancer dans
les campagnes ses fits missinnnaires on vue de rem(d'er 1
]'ignorance de ses contemporains ; it no lui suffit pas de former de saints prLttres pour In France el de jeter stn' tes regions
do sa Patric les 9mes si modestes et si delicaternent charitable,
des Filles de Ia Charile, it est pret Cr depasser in zone europeonne...
Le Pape exprime un drtsir. c'est quo les Lazarisle= s'en
aillent porter In lumii•re r vangelique dins l'i'e Saint.-Laurent
(Madagascar). Ingenuement. le hon Monsieur Vincent de dire :
Nous n'v avions pas pense, mais puisgne le. Saint-I'r're a porter,
sous no dovons pas he=iter un instant. Tl envoie done les
Pi'r•es NACQUART et GONPREE qui debarquent ici-m tme en dct-

cenlbre 1648. U'un geste. it rnontre a ses Ills, cette terre lointaine et mat connue : it leur donne ses encouragements, ses directives ; it les suit de la pensee, de Ia priere, it les soutient, it
no consent pas a renoncer it I'apostelat dans ce pays difficile :
ce n'est pas lui qui rappelle en France les Lazaristes, mais son
successeur : hint quo Monsieur Vincent gouverne a Paris, se^
11 s, epuises, dimes. tiennent a Madagascar. Ce n'est que vingtcinq ans, apri's I'arri%ee des premiers missionnaices que cease
in pre'dicati(in de I'Evangily daps le Sint de file Itnuge.
11 faui.Irl pie Fort-1 ^aulihin allenile plu^ i1e dcux cenk any
pour revuir Ies Fi's de saint Vincent. Mais, en 1896, its revieniient, sans knit cornpte dcs premiers dcboires, et cede fois, in
foi chretienue gagne rapidement du terrain ; ce nest pas seuleurent queiques centaines de catholiques. its cont. bientut des
dizaines de rid lie : c'esl, aujourd'hui, plus de soixante rnilir•.
qui se soul ajoules an berc'ail de I'Eglise.
En mfrne temps que Ies Lazaristes enseignent. I'Evangile, Ies
Filles de in Clrarite se donnent sans nlesure au soin des misereux et des Iepr'eux ; elles multip ient les industries pour soulager les malades et les di'sherites, dirigeant les ('roles, ies dispensaires qui. in \Iadarascar, comme Bans le monde entier , valent
in lour blanche cornette la veneration la plus meritee.
Nous aeons Lout a fait. raison d'unir aujourd'hui nos ac.lions de gr1ces de comnlemorer to di vouemenl des \lissionnaires et de loner le grand chef de ces I+quipes alhnirahles, Vincent
de Paul. C'vsl bien it :iii Il'abord. (tile \ont nog et nom'
reconnaissance. Le film fransais cn irbre aujuurd'huI le bienfaiteur des pauvres. Nous nous tournons viers saint Vincent ; it
realise a merveille ce que le philusophc. Bergson appelle ]'attraction du heron et du saint. II est tin :;rand s;liut. do France,
it cst un saint universe) qui s'irnpose a ('admiration de tons Ies
pays. Heros, grand saint, it via rt'veiller dins les cceurs humains
lea sentiments de gene rusite. ('idea! superieur qui permettent de
triompher de I'.lxoisme et de la vanit.e. Son exemp!e. son Irlsrn'isme contrihnent it Bonner de !'elan, a procurer 1 I'humanite
les ailes de ('ideal sans Iequel on no else de camper : Vincent
entraine aprr's 'ui le,- c(rurs nobles el trouble la Iluietudo des
niediocres, it nons force a monter, it nous oblige it estimer, In
pratiquer !a charite.

Ne faut-il pas ensuite remercier Dieu d'avoir envoye stir
celte terr'e malgache les Fils et les Filles de saint Vincent, qui
eontinuent, si vaillanunent l vivre !'ideal de I(ttu' Pure ! Les
zones conquises In to trim eve ne cesaent de s'arnpliller et nous
sonhaitons que ces progrCs s'accenluent. encore afin que tout
le sud de Madagascar passe reellenlent Bans le royaume de JesusChrist. Que 'e ciel daigne accorder de nombreux Missionnaires
de cede Irempe pour implanter partout la vrai(• civilisation
chretienne.
Mais l'idl?aI que nous presente saint Vincent. de Paul no
s'adresge pas aux souls \1issionnaires, it est fecond pour tous
los chretiens, it est un stin ^ u'ant puissant pour toes les croyants
mail aussi pour Ies incroyants qui possedent !'ambition de faire
du Bien. Nous nous avons 1 contempler ce hems : Inns, porteurs
et. hencficiaices, 1 des lilies divers, de cette civilisalion c1u'et.ienne clout In France a loujours etc? l'infatigahle champion.
nuns avons In puiser clans ('ideal du bon Monsieur Vincent les
sentiments de bienveillance mutuelle, de large coin prehension.

Ies sentiorcnls de justice. de sincere charite qui sent les elartrents essentiels de cette civilisation chretienne. Pour que la
pa ix rAgne chez sous, it faut que le royaunm do Dieu s'enracine daps nos en'ni's. inspire noire vie familiale et, nos relations sociales.
Recernrneut. de serieux obstacles se sent dresses it noire
cuucorde el i1 nut To assist artce mutuelle. A ces difficultes nouvolles doil repondre no surcroit de vet esprit de charite qui
aniwait partout saint Vincent de Paul. Nuns avons de'ja fait
heaucoup pour la grande tie. la lathe est loin d'etre t.erminee.
Ali I que se developpent en nos cceurs ces sentiments chrcliens quo I'Evangile enseigne et dent noire saint s'est. t-oujours
inspire ! Que le rovawne de Dieu, royaume de justice, do charite, de pail, s'enracine plus profnndement en noun, et que.
soutenus par 1'exempte de saint Vincent de Paul, unis a I'efort
de ses ills et de ses filles nlissionmaires, nous puissions travailler au progres materiel et spirituel du Sud do Madagascar et de
mule I'I!o Roue. et. rt'pandre rt pleimes mains les bienfaits do
noire civilisation chretienne.

LA LEGION D'HONNEUR A MGR SEVAT, VIGAIRC APOST01,1QUE

Le 25 juillet 1944, dints lc rayonneatent etincelant des fetes
jubilaires, to Ilattl -Contatissaire de Maduyascer cpinyla la croi.r
de la Legion dhonneur au Vicuire (I1,SIuliyue tie Fort-Dauphin.
Au tours do cello cererttouir qui oIUrni( de ms It cadre du Triduum de ce Tricentenaire mah1arhr. r•l parmi d'aulres discours.
M. Charles EMILE. ancien dh're de la Mission. Iruduisil lox sentiment's reconnaissancs de la poptalalion inrliyrno it t'oyard de se..
vaillants rttissiotrnai.res et des do4vmiecs Fillrs de la Charity;
que yruupr of rassrnrble. en rrs jeers -,rt, to yrwri (trr(c n,tirr rsr•r,r
des Malyaches du pro-sertt of du pass,t. Voici yes mots du cceur
Monsieur le Haut-Comtnissaire,

Au norn ties AnClens Eli^ves de Ia Mission de Fort.-Dauphin
et du Vicarial, perluettez-nuri rte yens exprimuer noire profonde
reconnaissance pour be gesle que \ons venez d accomp.ir en
dkorant noire \e'ncrc Maitre el EvCquc.
En dormant a son Excoilonce Mgr Sevat. cello haute distinction, yens avez \oulu, !Monsieur le Haut-Commissaire, tdrnoigner a Inute la Mission du Suti, it tout" la phalange de prttres et de religieuses de cello partie de I'! e. la haute estline que
VOUS eprouvez pour I'ceuvre de civilisation chretienne et frangaise acconlplie ici dune manic re si simple of si desinteressee.
Celle distinction honorihque. Monsieur le Haut Cornmissaire c'esl un pen cumme si retail chacun de nous qui la recevail, car el e rejaillit sur les Bens du Suit en gi'n(•ral, mtais plus
particuliCremenl. stir nous qu'il a eleves et eduques, et pour qui,
en sorn ne. nos Missittnnaire^, tout cormnte Ieurs saints pre.decessours, les NACQ(?ART et GOND1tf: E, out tout quittr- en France.

Monsieur to Ilaut-Commissaire :utciens et anciennes Cleves
de la double fami'Ie de saint Vincent do Paul, nous n'avons jamais perdu de vue que nest avant tout, it des Ills de France que
noes devons d'ttre des hommes et des femmes malgaches dignes de nos mallres, les Peres Lazaristes, et les Filles de la
Charlie, eux-nremes dignes enfants de cette France lointaine qui.

sous le Roi-Soleil aussi Bien que do nos jours, repr'esente l'ideal
de la grandeur parce que l'idrial de la Charilb.
C'est par nos pr@tres, c'est par nos Scours Monsieur le HautCorti missaire, que nous avon,s d'ab'ord connu le vrai visage do
la France, et ce vis_rge, croyez-noes, nut no pouvait mieux h
repr6senter a nos ycux.
D'autres voix chanicront la force, ]a puissance, la beaute
aussi de celte France que nous ainions ; nous is connaissons
surtout, ct grAce h nos Missionnaires frangais, par sa douceur.
Tout petits, en effet !et I'on Bait si les petits soul fins observateurs), nous les avows virs, ces Francais-IA, nous los aeons fludies, et tres simplernent, nous avows ele conquis it jaruais. I`n
pays capable d'encendrer de Idles vertus, esl un pays qu'on ne
peut point no pas airner.
Ces versus qui' nous •unt en- ei_n(o^ nns Mailre,, \lonsi our
le Haul-Commissa ire. vows on voyez les preuves vivantes dins
les religieux nralgaches qui Ilgurent parrni la pleiade des anciens elcves qui en!ourent aujourd'hui noire eveque bien-aime:
dins 'es hournres, les femmes de ce pays qui sont Ih. avec lours

enfants, families pour la plupart benies des le berceau par Monseigneur...

Ceux qui serpent, dans les larmes mnissonneronl daps la
,joie. „
Vive la Mission
Vive la France I
Vive Madagascar
LE SENS D'UN Jnnrr_i:: HAPI'l- ,LS Id PASSE
En marge de cc compte rerulu et disconrs du tric•enicnaire
malyache, inserons ici h titre d'informatiems conrplrfinenlaires
dear articles do Vorornahery, journal de Fort-Dauphin, (;dit4
flu-parlic en malgache, rnr-partie en francais. Ces lignes du
journalisle creaient et r voquaient tout d'abord pour (e publir
actuet le sens et la porlrc de ces fetes j ubilai res, et lui en donnaient par apres ('aspect et ('intelligence.

L'histoire mise a la portee de l'honrme de In case..
Le 28 mai 1648. s'embarquaient it La Rochelle deux Prt?lres
francais, les Peres NACQUART Ct GONDREE, pour evangeliser Madagascar.
A celte epoqque lurnu'tueuse, 4 travers les tempMes et les
coups de canon, deans une atrposphire d'intense concurrence comnirrciale, la « Compagnie francaise de ('Orient », puis cello des
,, Indcs Orientates > entreprirent de faire do Fort-Dauphin la
base d'un comptoir.
Le :•oi de France. Louis XIV, a le roi tres ehretien n enmme
to nommait le Pape. vovait plus haul que de simV'es affairel+
commorciales : it desiruit ('evangelisation des indigenes.
Saint Vincent, de Paul, Ic fondateur de la Congregation de
la Mission fut so•licite de hien vouloir onvoyer des Missionnaires
it Madagascar. Le cur do l'apOtre frangais de la charile no
pouvait pas ne pas accepter : it di! daps un de ses sermons
(Texhortation a ses nrissionnaires ...J'irais, vieux et eaduc,
moi-mc%me... )r
Ainsi la grande Ile, par To geste d'un roi de France, par
la parole sublime d'un grand saint francais, faisait son entree

IFurn el Chebck - L'Ecole apostolique, province du Levant.

1

Damas - Le College Snint-Vincent.

M. Allain Mgr Von den Bronk Mgr Dih Mgr Kouzom ,
Doou ( M poinorzhe
Cure (opte M

Mgt Sidaroussµ

.M.e Mgt H Mh s, nt -Non.tr Mgt( Kfo Im;n Wt

Alexandrie d'Egypte
(25 Janvier 1948)
Sucre de Mgr Stephnne Sidarouss.

-449dans le giron de la communaut6 francaise , communaut6 spirituelle que rien d6sormais . a travers les si6cles et les faihlesses
humaines no pouvait plus enipecher ?
La vie des rnissionnaires de cette 6poque ? Inraginez le pire
vous n'approeherez pas encore de la r6alite, car volre r6alit6
d'aujourd'hui est tissr-e de facteurs aeluels qui vous soot devenus
familiers rnais qui etaient abso !ument inconnus aiors. Vos routes
et tous les v6hicules qui les sillonnent n'exislaient pas. vvs
voyages modernes ne sont pas des d6p acements. Un deplacement a cette 6poque constiluait one veritable expedition. Fits
m6dicamenls, quinine, aspirine, 6taient inconnus... Vos vivres en
conserve. si commodes clans un pays oil it n'y a ni parents, ni
hl'"lels, on W en soupsonnail memo pas la possihilil6 I La ficvro
regnait, I'anintosile elait partout , et ces hommes qui n'avaient
pour affronler nos ancAres que le crucifix et la foi, ne tardCrent
pas It se consumer it ce travail de g6anls qui consist alt a pannourir perpretuellement brousse et marais pour porter la bonne
parole. Le pure GONDREE tnourut de fatigue et de lit?vre le
16 nmi 1649. ntoins d'un an apres avoir quilt6 In terre de ses
aieux, on rCpkanl Bans son W ire : t, Oui-da , Messieurs, je
vous en appelle It t6moins, si , j'ai lout quit IC en France el fait
six nrille lieues sur men avant que d'arriver ici avec taint de
peines, ce n est que pour la conversion de ces pauvres Bens !...
11 out 6t6 nalurel quo son compagnon, le here NArQUAUT,
instruit par I'exp6rience el rendu plus prudent par In mort do
son confrCre . prit quelques precautions, espacat ses lourn6es,
etc... Or, voici que Ic gouverneur FLACOUIT 6crira h sa nrort :
Fen M . NACQUAIT, se vuyant seul, se laissa emporler a son
zt' le el hasarda sa vie pour convertir ces pauvres insutaires...
C'61ait on honune de bun esprit, z616 pour la religion et qui
vivail. exemp' airenrent hien... 11 a 61.6 chez nous fort regret IC...
Le pore NACOt'ART mourait en effet un an apres Ic p(%re GoNnnI ,
to 20 mai 1650. Fort - Dauphin a llait rester sans pr6tre pendant
quatre ans.
Ali ! les hommes mervei'leux quo c'6laient... El. comme its
6taient dignes du maitre quits enseignaient et du pays qui les
avait enfantCs... Leurs restes morlels reposent dans cette terre
ma'gache qu'ik avaient tart aim6e. inlrouvahles aujourd'Irui,
car ces pionniers de la Croix et de la France , modestes dons leur
vie le furent Bans ieur mort , el nul lc it pierce levee » ne marqua
lour tornbe.
Voici In place vacante... Que's nouveaux candidate a la
mort vont se presenter darns I'arCne ouverte ?
Les relations des precurseurs ne hrissent aucun doute
celui on ceux qui viendronl , a coup sllr trouveront In mort, et
a breve 6ch6ance ! Le martyre a 1( petit feu », sinon du sang
Te le est la perspective qui attend le Missionnaire . Mourir ohscururnenl , Bans rue 1:e tointaine , situCe, quand lout va bien, a
six mole de vnlre terre natn!c, n'y a-I-il pas lit de quoi faire
r6flCcltir les plus vaillanls. et n'eut-it pns 6t6 humain que I'on
recu at devant le sort tragique des pr6d6cesseurs ?
C'est bien mat connaitre ces hommes, blind6s d'une douhle
armure contre toute defaillance : leur foi chrdtienne el leur
courage francais.
1 e 8 mars 1654, s'emharquaient. lee Peres RounnnrsE et
MOUNtER, qui arrivi:rent a Fort-Dauphin an mois d'aoitt. Ceux-

-450ci vont-ils risisler ? Le 13 do ce n1Cme nrois, au retour dune
tournfe, 6puise do fatigue et de faun, In Fire MOUSNIER rneurt
Rest.e soul, In Pere BouRDAISE se mulliplie et it semhte hies
que In mort enfru se lasso et le laisse en paix prLrcltcr aux
Antano,y et aux Anlambolo I'Evangile du Christ. II durera trois
ans. En juin 1657, In, dysenteric of la fievre se liguent contre
lui of it succombe h son tour In 25 juin, a Ranomafana.
De nouveaux niissionnaires our succadent en 1665, puns en
1667. Autant de parlants, natant de mods. Le dieu Moloch
qu't fait I'I!e Saint-Laurent-Madagascar, avalait au fur et a
ruesure de ]cur arrivice, dans son sein de feu. les fits de France.
Pendant plus de deux sit Iles. le sud de Madagascar ne sera
plus visit6 que par les pirates et les exploiteurs de tonics nations. L'anarchie regnera el ce West qu'en 1895, lorsque In France
viendra imposer In paix, I'ordr'e et la liber16 du travail thins In
srcurilf, quo les Missionnaires do saint Vincent do Paul reviendronl. relever la Croix et ]a porter triomphalement dune tribe
a I'anlre.
Je no parleral pas de leurs travaux, je passerai sous silence
lours soull'rances, leur mort... t'ne visite au cimetiere de FortDauphin nous renseignera, autour du mausolee du premier
6\0quo du Sud, Mgr Jacques CIMUzET, se pressent de nomhreuses
tonihcs, cellos des ills on des lilies de saint Vincent mods it la
pcine dins ce pays, to notre qui est aussi le lour.
tanindrazana ,, le so]
Ali ! les s6ditieux peuvenl parlor do
des morts. le pays des IrepassEs !... Oh ! saint Vincent, dices-noun.
n'ect.-i' pas vrai que ce pays est Bien le « tanindra zana >, des Frangais sublimes gtur le choisirent pour y mourir, qui y apporto%ren!
aver plus on mains do succes In civilisalion chrttienne et franSaiso ? Car, noun en aeons eu In preuve dans Ins rnalheureux Zv&
nernents qui ensanglantent encore notre petite patrie, lime est
synnnvme de l'aulre et pour se debarrasser de I'une on frappe
aussi I 'autre.
En ce tr'.centenaire - 1648-1944 - que va feter Fort-Dauphin it lout In Sud, Ma!-aches de toutes tribus, FranSais de Loupes opinions, de tout es religions, souvenons-nous I Celle page
do I'histoire de In petite et de In rrande Patric cetto nano anus
app- rlicnl : fixons-y on instant to regard, el reconforl6s par
l'exomp!e des Anciens, des « Anc6tres », esp6rons en I'avenir car
la flimme qu'ils onl allum6e no pout dFsormais plus s'eteindre,
en ditnit des cyc' ones de haine et des tempi-Les de variations trumaines !
Souvenir !... Souvenir doux A plusieurs titres a nos creurs de
Malgnches-Francois I... Comment pourrions-noes ne pas laisser
nos Imes p rlt'iter dune reconnaissance t mue a In. memoire de
ce passe grandiowe ? Un grand rai de France, le plus grand do
l'Pnivers it I'epoque, un grand saint frangais dont le nom est in
matitril isation de In Charit6 (inns le monde ont arrMe lour pensee stir nnus. Une grande nation, In plus grande par ses gloires
et, ses malheurs, est present." it nos cotes, et, tout on noes initiant
it sit civilisation, noes enseigne aussi la charitf... tine parcille
nation ne pent mourir...
Dem•'ndons-nous. 6crivait en aot)t 1941. Charles Mnncn."
(British Naval OfTicer), parlant des FranSais ct de In Civilisa4( lion . demandons- nous ce qu 'i!s ont it donner et quelles sort reS
it qua !! t6s uniques qui leur sont propres, quo nut ne pourrait.
d fournir dans In. m6me mesure et qui completent les nutres.

Alors, consiilerant purement la civilisation elle-memo et de
quelle fagon ces qualiLCs uniques des Frangais sent necessaires
au bonheur de l'humanit6, a la salubrit6, a to hardiesse et
^< I'inte^ritC de son caractere...
Et s'il y a, dii encore I'auteur anglais, s'il y a parmi nous
une cause commune, meitant de cute mute difference de secte,
do parti, d'heredite of de temperament - s'il est veridique,
comme je le crois, que le mot civilisation est vraimenL une famme
visible et vitale qui Cclairera l'avenir, - it taut alors nous demander si cello flamme, depourvue de ce que les Frangais peuvent. lui fournir, ne vacillera pas. no palira pars, et no ftnira pas
en s'Clei' nant !... ' (La France vivanle. par Charles MORGAN. Traduit de Fang ais de la Revue amCricaine The Atlantic Monthly.)
Ces lignes soot d'actualite.
Trois cents ans out passe depuis quo les NACQUABT. les GONDRGE •out. mis to pied sue to plae inargache. Ilumainement partant, it semb e quo leers efforts (curs .sout'runees se soient de'pensCs on pure perte. II Won est. rien. Quand a sonuC 1'heure do
reprendre la route do l'apostolat, les disciples se sont souveuus
des nuriLres ; to merne voix ayant ordonnC. : i( Va ! )), de nouveau, ces Frangais soul ales, « Gesta Dei per Francos ! » Et its
sonL en train d'accomplir simplement dans cc Sud tlesherite to
rude labour CbauchC par tours prCdecesseurs. EL sous, lem•s enfants, leurs Cleves, nous ne pouvons dissrxier l'amour du Dieu
qu'ils prochent de l'amour du pays Iointain qu'ils enseignent. Le
chemin le plus slur pour devenir des hornmes, c'est eux qui noes
t'indiquent et c'est pourquoi nous avons senti qu'avant d'eire
citoyens du rnonde, it fauL d'abord que les enfants de la France
soient foncierernent, frangais. Pourquoi ? C'est encore Charles
MORGAN qui va rCpondre : « Pour toutes sortes de choses : les
idces, :e..5 Itornmes. Ics re-,-o% utions, tomes les a8onies et les extases de 1'humanitC passent par la France, scut changCes et redonnces an rnonde. La France est to cur qui pompe le sang de
la civilisation.
(Juiliet 1948, Voromaherll.)
CIIAIILEN-EVIILE.

L'ILE ROUGE
Lu Sun MALGACHE DE 1525 A 1S$5
Souvenirs et dires d'Auyusle Marclral, recrrcillis
par 31. Etienne CANITIMT, C. M.
A l'ocrasion des fetes du tricentenaire de la Mission de
Ferf-Dauphin (1948) 'ins ons ici, en }rages d'hisloire rcriles dins
1920, on chapitre precieux de M. Etienne CANITnOT sur l'histoire
de Fort-Dauphin ci du Sod nralgache daps les soixanle winces qui
precCderent la reoccupation franfaise d la fin du xix° siecle
(1825-1885).
De par ailleurs voir le debut de I'Histoire de Fort-Dauphin
par M. Etienne CANITROT, helas ! inachevee dans Anrrales 1922,
p. 726-744 ; 1923, p. 354-366 : 615-671 : 1924, p. 350-392: 11091125 ; 1925, p. 561-576 ; 906-917: 1926, p. 198-211 : 461-471
710-781 ; 1927, p. 629-645 : 899-921 ; 1928. p. 369-397.
Ces presentes nobles d'histoire, ces souvenirs recucillis par
M. Etienne CANITrtOT (cf. Annales 1923, p. 82) dans sa chambre

de !a Mission, evuquent ten pcre de la vie indigene et des dif ferends fratricides de Vile Saint-Laurent ; ifs surd en tout cas
le resume des (fires exacts el veruces du colon mauricien Auguste MARCIIAr., etabli ir. Fort-Dauphin des 187`2, et allenlif a
cc qu'i1 voynit el apprenait de divers cotes.

Fragment d'hisloirv inedite ct prccieux Menioires welts
double- litre ci notre gratitude et a celte insertion prevoyante
dens nos Arlilaies.

L OCt UPA'I'1t)N NOVA DE FORT-DAt I'HIN ET DE L'AN(SY
1825-1895)
Le dernier chapitre de I'Histoire - future I - de FortDauphin a etc Cecil. en majeure partie, par M. Jacques CROUZET
en ses alertes Dix airs d'apustolal.
Le chapitre Clue \oici pourrait done Ctre numerolC avantdernier : it relate les rCcits duet le vieux colon Augutste MAItCHAL - Mauricien Blab i a Fort-Dauphin des 1872, vingt-quatre
airs avant l'occupation franti. aise - nuns a rCgalC, it y a trente
airs passes.
La \Cracite des faits racontes par ce t.Cmoin et audileur
d'avaiit-scene ne nous a j arnais paru contestable. IlcsunnCs 1
I'insu du narraleur, puis lures a sa critique, ces fails furent
approuvCs par lui inlal-gralement.
t,:ue;ques nurus des LIii'Js horns qui corrimandCrent In place
de Fort-Dauphin durant uric pantie Liu xix' siCc:e, retrouvCs
Bans I'llistoire du I>bt'c MAI.7AC, out corroborC l'exactitude des
norns et des dales indiquCs par Auguste MAItCHAt..

Il cst probable glre Ies donnces de cc court chapitre, on
los chercherait vrainen:ent ail ears, It dCfaut d'autres altrai',3
et interfts e:les Out dune la valeur de l'inCdit.
Fort-Dauphin - on :e salt - oil debarquCrent el succombCrent les premiers missionnaires envoyCs par saint Vincent
de Paul, au cours du xvii' siccle, appartenail a la France, qui
se dCsinlCressa de cc Sud malgache des les derniCres annCes it.''
ce nuCme xvu° siccle.
11ourtant, plus de quatre mile Frangais Claient passes sur
celte presqu'i e fort-daunhinoise, et la piupart avaient laks.i
lotus os daps ses sables brillants. La France, cepondant, reveidiquait parfois la possession de cello Terre dC3erlCe mais nun
point abandonnCC.
Au milieu du xviii° siccle, le Comte de Mandave, path des
possessions frana.aises de Maurice et de Bourbon, a la tote
d'ou\ viers el de soldats, ceintura la p ace de fortifications qua
]'on volt encore.
Parfois aussi, nos missionnaires de ces Iles, DarlhC, Durocher, etc... essayCrent de reprendre pied sur la falaise ob taut
de leers frCres alnes dormaient lour dernier somrneil...
Aux premieres annCes du xix' siccle, les gouverneurs de
In Reunion - ancienne 13011rhon - envoyCrenI que!ques sold,-its occuper Ies remp•trts du fort. En 1820-1825, tine garnison
trCs r(duite faisait Plotter In drapeau de la France sur la porte
du Bova, ou citadelle.
Lorsque !es Aovas ( ambaniandro ), maitres de I'i!e arrivilrent
sur Fort-Dauphin au nomhre de plus d'un millier - soldats
ci valetaille - In denii-douzaine de dCfenseurs rCunionnais durent ceder la place.

Au mois de jui!let 1825, les Tanosy se soulevaient contre
les Hovas, tandis que les Betsimisaraka excites par le commandant de Sainte- Marie, BlCvec, prenaienl les armes.
Ramananolo envoya uu corps de troupe compose de troicent cinquanle Itonunes sous le commandenaent d'un major vets
Sainte-Luce pour atIaeuer les ennemis qui s'opposaient 1 I'arrivt"e des subsist; du es uont la garnisnn dit 1'rtrl avail no extrCmv
hesoin... Les Hovas furent altaques aux approches de la nuil :a
I'enlree dune fork dont its ne connaissaienl pas le senticr :
ils avaieut alraire at%ec Ies Naturels qui elaiont au nombre do
six mille au moins et que commandaient Ral faniana et Rabeftanlsa. Le major, apri s une defense intrepide et opinillre, fut
force de ceder au nombre et de baltre on retraite avec les sept
soldak qui ui restaient : quatre Claient danger•eusenient blesses
el inoururent en route les irois autres rentrcrent avec lui an
foil, of furent enfermCs dens un cachot.
Les hlessures dit major n'etaient pas encore gueries quantt
des so'dnts vinrent le prendre pour to conduire au suppiice.
Itamananolo avail fail grface aux Irois .sold,tls fuvards... La
t;arnison Clait rangee on ha tat te. sur la place, prt!s de la fosse
clans laquelle on avail enlassC (In boil sec : le major y fill
conduit et aussitOt on toil le feu au hficher ; pendant qu'il s'enflanunait le patient so tonr • ne very ses forces d'armes el leur dil :
« Anibaniandro , j'ai nterite la mort ... mourez les armes a !a
main quand Radama vous I'ordonnera , el vous aurez un sorl
plus glorieux que le mien , adieu ! »
Encourages par ce dernier avantage, les Tanosy, renforeds
par lours voisins „ antatsimo » (Ceu.r du Sud) se monlrrrent
plus confiants et finirent par corner les Hovas... » La situation
pouvail devenir cr•iliquo. ltamanano.o ne dial. son satut qua !a
maladresse de ses ennernis. Cet.tx-ci, e(dant t our gocit. naturcl
do pillage, tie voulurent Ctablir aucuno distinction entre les
(( anthaniandro )) on ^ hnvas », louts oppresseurs, et les traitants de la Reunions trtahlis sur la cute. Its obligerent ces derniers a se rCfugier a Bourbon avec leurs families et leurs serviteurs. Ramananolo so hSta do mellre a profit une si bel!e
occasion , car cette sotle manoeuvre des indigenes lui offrail un
courrier sur pour avertir Tananarive et demander du renforl.
11 ecrivit a do Freycinet , gouverneur de Bourbon, it.
priant de faire parvenir 1 'I'arraatave deux p is destines, Nn it
Radama, I'autre It ,lean-Ret:e... L'occasion elait favorable pour
renlrer en possession du Fort.-Dauphin. II suffisait d'envoyer
un baliment de guerre sur Ies licux pour exterminer les troupes
qui l'occupaient ; mais cc coup de main n'aur•ait eu d'autne resultat que la reprise nioinentanCe de notre aaucien poste, car lc
gouverneur de Bourbon n'avait point de forces disponibles pour
continuer la guerre. ,)
De Freycinet fit parvenir Ies deux plis i Tamatave et ecrivit a Radama pour nCgocier « un traitC dalliance et d'amitie >.
Le r•oi des ilovas repondit le 23 aofIl 1925. Dons celtireponse, dont cheque expression trahissait I'emploi dune plume
ataglaise, Radania reproduisait hautetnent. ses pretentions 1 ht
souverainetC exclusive do Madagascar... etc.
iI possCdait. du resle, a la fin de cello rnArne annee 1825,
Ies Irois-quarts do to cute orientate, par i'occupation de FortDauphin, Mananjary , Tamatave, Foulpointe, los baies d'Antonggil et de Vohemar

Ramananolo, apres deux annecs passCes it Fort-Dauphin.
loin des agitations et des craintes de la Cour, avail, si Lien profits
de ce repos, que Leguevel de Lacombe qui 1'avait vu quatre ails
auparavant a 1'etat-major de Itadama, out grand peine a le reconnaitre : Ce n'Clait plus cot ofticier alerte, vif, :t Ia tai.le
Clanede... inais une masse de chair qui pouvait it peine se niouvoir ; Raniananolo Ctait si rep;et que le moindre mouceulent
lui Mail, devenu une fatigue... les traits de son Cmnrtne tote
Presque noire, etaient effaces par fa houffissure of la graisse.
Quatre dogues, aussi nionstrueux quo lour maitre, grondaient a ses cites ; ces garilo-du-corps tie le quiltaient jarnais
et it s'y flail, plus qu'a ses officiers qu'il soupSonnait de trahison... »

(f 11 se plaignait beaucoup de Radama qui, disail-il I'avail
comp etentent abandonnc : it paraissait dispose a Iravailler pour
son propre cornptc of deulanda si... quclque capitaine fran4.ais
pourrait lui fournir une cargaison de cafres, dont if avail, hesoimt
pour augment or sit garde, of deux cents barils do poudre, qu'il
paierait en piastres d'Fspa_ne. ,
Ennemi des Anglais, it accusait Hastie d'avoir conseill,"
Radalna de I'envover a Fort-Dauphin r( dans l'espoir qu'il
echouerait ou qu'il pcrirait clans eetle avenlure. DCja, a Tananarive, it await one lelle aversion pour eel agent anglais, quo.
un jour, Ilastie lui avant :ms arnica ernent la main stir lYpaule.
Rantanano,o se retutu•nant hrusquerncnl demanda a I'An'lai,
s'il IC preiiail pour son escla^e, et. comme I'al'111Ee hail soules armes se saisissant d'un fuil, it le mit en joue. „
11 n'aurail, done pas falls pn grand effort aux unities francaises pour redevenir niaitresse^z de Fort-Dauphin. Mais les
canons do nos rorm('ttes no dr•vaient rCveiller les Cchos du SaintLouis qu'un long; denii-siec'e apri-.
Les anciens chefs du rays. Rabefaniany of Rahefrantsa tenaient la brousse an nord, lanrlis que les Antalsimo qui avaient.
plante lours cases stir les bonds du lac de Ranofotsy, pa'saienl
dans l'Androy A la moindre alerte.
Adonnes it. l'ivrognerie, rlivisCs entre eux par des competitions mesquines, les roitelets de I'Anosy Claient incapables dc
soufenir tine lutte opinitlt. re contre tine garnison toujours prClo
it I'ofTensive et assez arniee pour mener des actions rapider dipolice aux alrentours de la place. BientOt, de Ranopis?I a SainteLuce, la (Joni ination hova fut. . ninon acceplCe, du moms subisans trap do proleslations rcdoutab'es.
A Ramananolo sucrCderent durant les anndes 1832-1845,
Ramananasa, son lieutenant, puis Ramhoa Pt Rafaralahy.
Sous le gouvernenient de Ramananasa, en 1835, to Volligeur,
navire appurtenant an cominerce de Bourbon, avait etnharqu
a Mahela, enlre Mananjary et Mahanoro. cinquante ambait iandr,,
comrnancles par tr•ois offieiers, of. s'Ctait rendu it Snint-Augustin a i'etfet de s'emparer de chefs malgaches qui s'Ctaient rCfugies dans cette region, hors c1'alteinte de la domination hova.
Cos chef's, invites a un repas a hard du Voltigcur. s'y rendirent sans drtfiance. main, pendant qu'ils Ctaient A tube dans
le rouf, Iv billiment appareillait. Los Hovas, caches clans In cale
du navire, se prCCipiterenl stir lours victimes ; un sent chel'
sus Sept, fut asset heureux pour se jeter a I'eau et, gagner la
plage... Apres eel, exploit, le Vcltigeur se rendit a Fort-Dauphin
et y deposa avec le dCtachement hova les niallietn•eux chefs...

-

155

-

qui, diriges immediafenient sur Tananarive. furent, dies ]cur
arrivee mis a mort. On dit que deux dent re eux subirent Ic
suppice du bucker.
Le capitaine du Voltigeur no survecut pas au regret d'avoir
pr@te In, main a une aussi indigne action. II n'en avait compris
toute la portee que lorsqu'il n'el.ait plus maitre de son hord.
Au mois de mai 1845, la reine Ranavalo « avait siane un
decret d'expulsion centre 'e:, Europeens et ce decret etait exccut.tliro sur-le-champ. sous peine de snort pour tout agent hova
qui chercherait a I'eluder
Le comrmurdant, de In station frantaise des cdtes orientales
de I'Afrique, Romain Desfosses, envoya aussituf le. bailment de
guerre fa Zclc,'e a Tamatave aver ordre au capitaine Fiereck de
couvrir de la protection du pavilion fran4ais les Europcens qui
lui demanderaient asile et, assistance. quelle que fill lour nation. Le Bert-eau commando par Romain Desfosses lui-meme,
muuilla qucques ternps apres devairl. Tamatave ; it avail etc
precede de la corvette anglaise le Conway, capitaine Kelly, venue
de Maurice dons un but analogue,
Le 15 join, ces trois vaisseaux bombard rent. :es forts de
Tamatave et debarquerent un de'tachement de deux cent trentehuil Fransais et quatre-vingts Angiais pour at(aquer le fort
principal qui avail, resisle. an honibardement.
Forl-Dauphin conrptait, a ceito epoque-1a, Irois Francis
Philibert 13.onhomme, Louis Nau et Jadelas ; Irois creoles hourbonnais : Rebec, Reheka, RaTouque (Ro'oko) et Colombel ; deux
creoles mauriciens : Benoit et Jean-Jacques.
Philibert Bonliomme. clont, le fits etait clief-juge (second
gouverneur a Tamatave, .a to solde des llcrvas) venait d'r tre enterre Bans la fortt de Analandrotsy, pr ±s de Mangaiky, lorsquc.
Ramhoa, qui conirnandait a Fort-Dauphin, executa les ordres do
la refine et expulsa les Vazaha « strangers ».
Do crainte que les vaisseaux de guerre Fran,ais ne vinssent.
faire une demonstration aussi onergique que ce le dP Tamatave.
Ramboa fit mettre en slat de defense l'enceinte fortifiee. Les
coraux que ]'on cuisait an. sud-est de In. place, un peu au-dessous
de ('emplacement. actuel de l'li6pilal indigene, fournirent ]a
cliaux destinee a reparer les batteries. On rernplaga, a I'intsrieur
des mars de soulenement, le mortier (rep coilteux par de In
terre rouge que des esciaves et des prestal.aires allaient pren-dre a Betalily.
Ce no fut qu'une fa.usso. alerte. Elie servit cepenilant a rendre plus forte la position et a ranimer ]a discipline de la garnison.
On raconte que Rafaralahy avail accuse son cIi,-I' Ramhoa
d'avoir offert un bo of a des marins strangers qui avaient debarque a Fort-Dauphin. La refine donna l'ordre de mettre a
mort Ramhoa, qui out In tote perforce par un gros clou ; ce
fut ainsi que le so!d;rt Rafaralahy devint chef,
Les Tanosv no lardCrent. pas a I'appeier Rafaralahy-Tsihanta
surnem quil s'slait. du reste donne lui-meme. « ^Beaucoup,
aimait-il a repeter, s'appellent Rafaralahy... c'etait mon porn
,jusqu'ici ; mais depuis que je suis chef, je m'appelle Tsihania
(I'impitoyable).
S'iI avail connu I'hist.oire, it aurart pu se prevaloir de Rc,boam... Et, en effet, it se montra sans aucune pitis pour les
Tanosy. Les corvees commeneerent a s'appesantir sans rspit.

- 456 sur les rl^au!i s rlcs iu'ii;' nes qui n'avaient jusque-ia rieu supPorte. De n itluire de trisaleul, les ancetres n'avaienl jamais
taut peine I
Chaque jour s'enric.hissait dune nouvelle prestalion. Tanld^
it faltait travail!er daps les marais de Lempomamy, les pietiner
A )a place des hvufs et se senlir excitC a un redoub:ement d'activilC, par une branche Cpineuse de citronnier que tes gardiens
promenalent aver une vivacitC brutale cur le dos on sur t'arrieretrain des nonrhalants. Tantrlt. it fallail creuser an nn D
ie lieu
un canal d'irrigation qui. ,lusqu'aujourd'hui, s'appelle ie IJctaly
(Be tality) « lout, on se souvieudra >^.
till jour, on partail a Ranopiso, d Mourner la riviere ManarnPPhnza pour irriguer la ptaine. Un airlre jour, on s'arrc?tait a
Nanambaro pour Ciablir on semblab e barrage, au-dessus du
pout acluel. el donner ainsi de I'eau a loutes les terres basses...
ou bien c'etait a Emoro, pros d'Andaka. que I'on harrait I'Efahn.
Cc dernier harrage, plusieurs fois emportC par ies eaux , cotta
la vie a bon nombre de t.ersonnes. (On pent volt encore sur
la rive droite, dons la propri(!tC Itibeira, les digues M. bassin..s
destines a alimenler Ies rizieres.)
her, on s'Clail, rendu a Esaka enlever des poulres de naLo
qui devaient servir a la construction d'une maison a Clage, danz;
le Rova.
Domain, on prendrait It: sentier d'Ambavarano en quote de
troncs d'arandranto de un metre de circonference, arrondis eL
ppolis, destines a former tine palissade impCnCtrable autour diIn maison du gouverneur.
Aux hommes qui travaillaient, les enfants devaient preter
main-forte ou cuire le riz.
Quint a la marrnaille de Fort-Dauphin, elle avail pour
consiLme de chasser les rats des plantation de cannes a sucre
que ces messieurs de Fort-Dauphin avaient a Andernobe. la rue
Richelieu actue!le. Si, le matin, a I'inspection. une canne Ctait
rongee, punition Ctait porlee conire les gardiens insouciants.
Murmurer n'Clail point permis ; c'Ctait le signe manifest
d'un mCr_ontentement el, par conscgnent, d'une revolle prochaine.
Tout village recalcitrant Ctait frappC d'amende. En outre,
it Clait aussitul exigC de la population qu'elle livrM nit enfant
fibre, I'aInC dune famIIle notable, que Ies pore et mire devaient conduire eux-memes all Rova, en dansant et chantanl.
pour tenloigner 1 la face de toes, cur joie de I'honneur qu'o:i
lour faisait d'accepter leur progCnil.ure, sans qu'ils eussent
dClier la bourse.
Le fardeau etait trop lourd pour les Cpaules tallow. Portr,r
)a chaux de Fort-Dauphin jasqu'a Tananarive ! Etaienl-its dune
Ies esclaves des ,%mbualanebo ? (chiens-cochons)
Depuis in prise de Fort-Dauphin, les Hovas entrelenaient
uric garnison it Ranopiso, aver un avant-poste sur In crnupe du
Vohirnena, prt,s rlu sentier qui menait dans cet Androy oil it
n'avaient guere pen(trC. Cc poste Ctait appetC par eux Mcinamhina ((( secours, barro re des f/ ahavalos , ). Dons la vall6c d'Ambolo, a labonianitra. A Elakelaka, a Esalo, a Lokara, a SaintcLuce... d'autres petits posies surveillaient le pays, ainsi que sur
In rule le faisaient Iavibola, Benanorema , Andranamhy, Manakara, etc...
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Les postes de Elakelaka et d'lavibola etaient commands
par d's Belsilens on par des Antanibolo chefs de jadona ou
partisans.
Ces garnisons reduites pouvaient suffire a assurer le ravitaillement en temps de paix, ^ pr ter main-forte aux cour•riers
(tsimandhua) et a renseigner to conunandanl fie Fort-Dauphin
ou le gouvernement de Tananarive, sur i'allitude des populations, rnais n'utaient point de taille a repr•irner un mouvement.
Par deta les fronticres de I'Anosy, les brutaliles quntidienaement renouve'ees de Tsihanla so rcpandaient tons les jours
plus loin et gr•ossissaient aver chaque voyageur venu du Sud.
Antaisaka, Antaifasy, etc, so dernandaienl si, till jour, quelqu'autre « sans-pitie ' no viendrait pas les rendre, eux-aussi,
taillables et corvFab!es i merci... Pourquoi tie pas supprimer
stu• l'heur'e cote tyrannie trop menacante ? C'est ce gn'on fit.
La revolte partit de Manjary of emporia tour les petits posies
btahiis stir la cute : Manakara, Andranamhv, Benanorema, lavibola Sainte-Luce. disparurent of aver eux leurs occupants qu'on
no revit jamais plus.
Nos Tanosy auraient volontiers expedic les afTaires pendantes enire Tsihanta of eux par tin rcg!ement de comptes
aussi sommaire, mais its n'etaient pas en nornbre pour assiege:•
Fort-Dauphin : is preferf.renl decamper.
Ceux du Nord, vallee d'Amhato, pass rent flans l'Arnholo on
bien alldrent s'etahlir un pen plus lard h ! lanantenina. Ceux
de la val'cte de Fanzabira prirent le chemin de 1'Androy. its
s'arreti?renf d'ahord an Bela do R -noni.n. t° s do Bevilanv, a
Ankazomolaloha (l. l'arbre et la tote Tolle) et puffs emigrnrent
sur le Mandrare on chez les Mahafaly. Razomanera, to grand
chef de Fanrahira, les conduisait. Its devinrent ainsi prr ponderants nu pays des Mahafaly ofi quelques-nns habitaient depuis longt.emps. soumis h ces derniers.
A peine desattNres aux eaux do I'Onitahy, Razomanera et
son cousin germain Ramosamorarata, pcre de Rubefanatrika,
s'empresscr•ent de eider une vieille quere'le de prdeminenoe
(noblesse) enire eux of R;irnaka!aza, pi'-4, tit, Rahe'ialy. roi de,
Manamharo. Its to t0rent dam; un combat. Co.,; deux cousins
hatailleurs battirent aussi Refiay, le roi des Maliafaly, celebre,
dit-on, par sa beauty; ainsi que Andriarnnnaly, prince barn.
Its avnient etc hien avises, nos indigf nes, d'abandonner le
pa vs. Durant l'annee 1852, en e1T'et, tine arnu^e forte de neuf
mille hommes avail traverse los regions des Betsileos et des
Tanala et 6tait descendu jusque chez les Anlaifasy. Cos dot-niers, comes dans un ilot do la rivii?re, so rendirent 5 discretion.
950 guerriers furent emrnenes, sans armes, clans no pli de terrain sons pret.exte de prefer segment de fidelite <t Ranavalona
et, Landis qu'on egoggeail des bmufs destinCs, croyaient-i!s, it
cello eCr6monie. on les ex1errnina stir I'ordre du general on chef.
Raharo. Et c'est ainsi quo I`on faisait re-1110r 1'nrdre dans les
pays du Stud, sons Ic rirgne (to Sa Majesle RanavaIona.
A i'avonement de l;udama 11. on 1862. les emigres tanosv
rentrerent pen it pen. Pour gagner Ies bonnes graces des Chefs.
le souverain de i'Ernyrne !euc avait envoyC, en mente temps que
de bonnes paroles, des decorations (dont la forme ressemb'ait,
assez h la croix de In Legion (I'honneur)... II await surtout rappe16 h Tananarive Rafaralahy (I'Impitoyable).
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Les successeurs de T-ihanla furent - il.- plus humains ? Il y
aurait lieu de le croire, puisgne la menroire de nos lanosy ne
signale pas de mouvements d'insurrection . Du resle, Rainihaa el son second Ramanevalahy ne tarderent pns a exposer
cl'arnica'es do!eances a Rantosantorar.tl.a au sujet de la desertion
de ses compatriotes, desertion qui leer causait beaucoup dc,
ilesagrenienls, enlre atttres celui de n'avoir plus de cultivaleurs
de rizir-res ni de Iisserands pour renouveler lours vetements.
(Its en etaient reduils, les panvres boyar, a s'habiller de napes
de ,jonc of a se nourrir de grtines el In pieds de villa.) Ramostt
fit Appel a ses Bens attar 1s an pays ncthafaly. lour fit vatoir
les qualites et I'humanilt^ du nomeau Commandant. et eut In
plaisr de les voir hientol repeupler I'Anosy et debroussail!er
I'entp'acenrent des nucleus villages, car la brousse avait repris
tous ses droits.
De leur cute, les llm;ts furent si contents de ce retour qu'il,
elevcrenl Ramosa A la di,nite de ,ouverneur ( andriamba rentyl.

Durant 1'epoclue pai-ible qui sui\ it in retour an pays, les
bateaux de Bourbon et, de Alumni reprirent lent trafle stir la
rote Fvilanl leutefois la ride de Furl-Dauphin Irop surveilMe
par'uno douane lracassiere. Les go('Ietl.es et autres voiliers dons
que!ques - uns jaugeainrnl ,jusqu 'ir cent tonneaux (!) mouillaienl.
dluranl. ies huit mois do la bonne raison, - d'avril it decembre.
- dan^ les abris de laviho!a. de Valobe t Alanantenina, cl'Isttma.
de Sainte-Luce, Lokara. Ranofotsv et d'Andrahoma. De il(cernbre i avril, raison des ey^loru's . its gardaie nt. prudemrnenl. I'hiverna;e an Trou Fanfaron dam to Port-Louis de Maurice on
Mans la rade de Saint-Paul, a Bourbon.
Cc fut I'heureux temps nit les conteruporains de Revnalsv
on vieillar•d d'Esavikv) s'emharquaient a bord de I'Alryrm. de
Saint-Mato. un beau voilier de 1.'i00 tonneaux, capitaine Mar:m in. De Fort-Dauphin a Manambondro avow escales a Manantenina et Samiravinany, 775 engages s'empilerent a bord.
L'Aleyon. ne mit que quatre jours pour se rendre de Manamhonclro it Saint-Denis. Apres on sejonr tt hygit+ nique t> do hurt
jours a In « Providence », on numerota nos 775 gasy et its
furent repartis entre lei proprietaires fonciers, par on lira(au sort. Le salaire mensue.l de cc's nouveaux it colons >t etait
de 15 francs pour Ins honrmes et cte to francs pour les femmes
!es deux sexes tt nagnaient tt un habit tons les six mois.
Depuis que Fort-Dauphin a fait retour a In France. it n'esI
pas d'annr'e - pour no point dire : it n'est pas de bateaux tlui no rang+ne a I'Anosy quclqucs-uns de ces tt Creoles t, dont
les tomhes des anc6lres s'abritent sous Ies manguier, tl'Esalo on
d'Andranara.
Sous la domination hova les trailants etah ! is a Fort-Daupp hin ne furent. j amais hien nombreux. Quand Ic jeune Auguste
Marchal arriva a Taolanara a bard de la Malnina, goelelte de
32 tonneaux apparlenant a Desjardins, le 16 novembre 1872, it
no trouva daps la plane qu'un bon vieillard, Louis Nau, Ito Ni
Rochelle, reprt^sentant de la Maisttu Auberl , de La Reunion. Cc
brave honune, Frantais d'abord, avail Rd expuisc deux feis. TMpremiere foil on 1828. prhl't,rant 1'exil plulot que de so faire
naturaliser Anglais, it avail (it) quitter Maurice pour Ma b.-

gascar. Fnsuite, en 1845. rhassC par les Ilovas, it etait passe
aver Ies Iannsy chez les Mah tfa'y et puis a Tu:ear. DCja, a Bette
epogee, Tulear, plus lihre que Fort-Dauphin, etait aussi plus
fortune. car it possedait les aence; principales ties maisons
de rommerce do !a lli^union. 1!lettrc 't superstitieux ce bon
vieux Nau, des qu'il aperrevait un ontbias;i ou tin mpaunosavy,
sorrier, donl it avail . todouler les snrk, se met hit ,t Trotter
un morceau de racine fndll %nuttlftnati - - „ atnuloilo pour conjurer - sur une pier('' of on appliquait Lt 17ari11e hurneet^ e
d'eau sur Ie front ou sur Iv ventre. A Irois ou quatre reprises,
on le vii changer la potto de la barrUre qui enclosail sa case,
parce que des sorciers. pendant qu'il dormait, avaienl enfoui
des ody ntalfaisants sup It, pas tie celte pto•le. I:ette superstition
Ctait duo a l'isolennenl d,ur= lequel le panvre hnnnrto await
Ct6 con l; nin C n vivre mt notion dos Ianosv, tt consuileurs habituols el invCirrCs des Si!idil >,.
Ae
La tluit-tulle en laquelle somi-neillait Fort-Dauphin dopuis

un quart do sii r!e ne fut Iroul iCe que., par Ies prontiot s mops
de ('anon tine I'amiral Pierre lira !e 17 rnai 1883 sur \lajunga.
Le 25 niai tin decret d'expnlsion de toes It!,,, Francais CIaii signC
par Ia rein' d'alors, Ilarr:r\alnna II
L'esradre de I'aniiral Pierre Ctait devant Tamatave le 9 juin.
La mort do llanavalona 11 on juillet, et la proclamation do
Ranavalona III qni al't'irtnait qu'elle ne cederait jarnais aux
Francais tun coin do terra, pas meme de la grosseur dun grain
de riz n'emp[rhf-rent. pa; I'amiral Galliher, qui rempl:rrait
I'amiral Pierre, en seglemhre 1883, de continuer It fair' hornharder Ies points imltnrlanls de la ct"rte pour faire ronlpror,dre
aux descendants de Ands iunampoinitucrina que lour royaume
aura it bienti't. t( d'autrrs limit's que coax do la mer
Le !fi novembre. deux avi;os, la Ait`erc et le V'nudreuil.
arrivaient brusquement en vue do Fort-Dauphin.
Rainilsantlalisv. ta•cizienie honneur, sul uonunC Audrirnnt^se
par les Tannsv, .ouvern:tit :tlors. Quoignes jours auparavant,
en extculion des ordre; teens de T,tnauarive, it avail vnulu
expulser Ies deux soul, Francais do la place, le ionrbonnais
Br6rhard. oI tin Saint.-Manricien Paul. Mais, a une tel:e distance do la eapitale. Bourbon el Maurice pnuvaient se cnnfondre daps tine meme nuance... Ft, faute do bateaux pour Ies
porter ail'eurs, ces deux Francais des Iles furent assimiles
sujels anglais.
Les deux vaisseaux de _uerre avaienl a peine double le
1fananjo, I'Ccueil de In B:IIeine quo I'alerto Mail. dom16f. it la
garnison. I.'Cnni I'ut grand. _)ne faire pour Cviler le-, nuts
On c'ar'ol chez I'unique conunorgant, Arr„rtsto Nlarchal. t, Mare.hal irail a Nord pour roprCsonter au rutnmandant d^s deux
navires qu'il avail des inlCr,'-Is personnels clans la place, maisons. magasins... Pt surtoul n'ouhlierait pas de rCpeter que le
gouverneur, pas plus que In garnison hova, n'avait auctrn motif
Wentrer en conilit, aver Ies Francais l... 1 Durant ce court kabary, la garnison se hittail de dCguerpir oI tie s'abriter derriere
Ies dunes dI'Ampasikabo.
Auguste Marchal a'la, sur une frCle pirogue, au-devant des
vaisseaux qui entraient Bans la rade et, Landis quits jetaient
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1'ancre, it avertit to commandant de prendre d'ahord les mesures
pour (-viler la scariatine qui sCvi^sail dins le village.
Eli rf.ponse nu message annbigu du gouverneur Nova, le
commandant communiqua aussit6i en lernnes nets a Marcha!
ses intentions et ses conditions :
,, 11 investi=sail. Marshal de; fonclions do partemenlaire et
afftrmuit aux Ilovas gn'il avail en M . i`archal In nnCme conflance
quo ce'le qu 'i;s arvaient placee eux-mCrnes en sa personae. Il
lair faisail connaitre en outre quit no ferait pas acte do he!Iigerant, a condition que : I° le for; se rendrait sans conditions ;
2° quo trois ofticiers superieurs de la garni=on viendraierit it
bord pour signer In capitulation. et 3° quo le pavilion franca is
remptacerait sur I'heiire le pavilion Nova jusrlu'a la cessation
des hoslililes entre Tananarive et In France. 11 ajoutait que si,
a m:di les officiet•s hovas n'elaient pars rendus t bord, le bombarrlenienl du fort commencerait it celte heure-la nn@rne. „
Le gouvernenr, interloquC par Line somnnation si subite,
rCpondit aux stipulations du commandant franncais que 14 les
ordres do la Heine Ctaient de se retirer et de n 'accepter aucune
condition En rCaliIC, it voulail, en Cvitant Ic bombardemenl,
gagner dii temps pour organiser la defense du fort, et du pays.
A •onze (-cures trois quarts, to signal t( Rendez-vows ! ful•
hiss,'- et tin officier so dClacha du hoed.
Uno derniCre foil, Au_m4e Marrhal so rendil anpri^s du
gouvorneur potir connaitre di'linilivennent ses intentions. Aut(riainnsC, apri,s an dernier conseil term aver ses ofticiers duns In
fort oir ils Claient revenus, refusa tout accord. A peine Marshal
cirt-il connrmrniquC a I'offlcicr fran4,ais qui I'altendait auprCs du
rivage, le refus dos Ilovas, que ce dcrnier le si_marla aux vaisseaux. Levant I'ancro aussitul, ils allcrent, In Nicvrc s'ernbosser au nord de la rade et le Vaudreuil contourner In pointe...
Et le bombardement, comment a.
Aux premiers coups de canon, Ic fronton de la porte monumentale de la premiiare enceinte du fort fut jetC a terre, et Jr
mat du pavilion qui se dressait au milieu du fort fut coupe on
deux. BientOt, le village qui s'abritait daps I'intCricur des fortificalions, ful en flammes. Les deux a\ isos, qui paraissaient bier
fournis on munitions, no negligeaient pas de firer sur les dunes
d'Annpasikabo et d'Arnparihy dCCs qu'ils apercevaient quelques
rassemb ements.
Pour Cviter cello danngoreuse averse do boulet.s, Auguste
Marshal, son frcre Henri et ses commensaux Clozel, An!ony Descounbes et an jets ne Anglais, Walter, rCsolurent do se rel.irer sur
Lin chaland do 12 tonneaux ancrC dans le port ; nnais !es piroguiers, que In frayeur lenait. accroupis Bans I'embarcat.ion, trouvCrent le sitf'enrent des obus qui passaieni au-dosses de leers
t@tos si pee engageant et leur Cclatentent si importun quo, afl'oICs, au lieu de rejoindre le chaland, its allerent erhouer Ia pirogue au nord-ouest do la rade, an risque d'etre roulCs el eng;outis
par les volutes.
Sou; cot arrosage de mitraille et devant I'incendie du port,
it n'etait pas prudent de r'egagner .la maison. N os Fort-Dauphinois so hatCrenl Waller chercher tin gate plus stir, it Lovatra,
pour y passer la nail. Retires. cux aussi, sous Itapera, les deux
avisos revinrent le lendemain devant• Fort-Dauphin reprendre
to honnbardement.
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Au maim du troisi(me jour, des fusiliers niarins debarquerent et mirent le feu aux quelques cases qui avaient Cchappe
a I'incendie.
Des I'eclatement des premiers onus, les Hovas s'Ctaient enfuis a Fsa, a 3 kilometres, ou its avaient un poste. Par crainte,
des Antatsimo qui pouvaient accourir d'un nrament a r'autre,
a la voix du canon. PI jugeant qu'ils Ctaient encore trop a proxinrile de !a rade et des boulets, its gagnerent to village d'Analarnbendra (ou Nahampna). U. AndriarnosC et Ht-,d-major tinrent
conseil. Redoutant que Tananarive no lour reprochea de n'avoir
pas essay( on semblant de defense. enhardis aussi par 'e silence
des vain-eaux, its dcpecherent un officier avec un petit pierrier
comme canon de canrpagne, pour donner In riposte a I'artillerie
muelte des deux avisos. A peine les artii?eurs hovas curent-ils
This en ballerie lour pierrier sur ha dune d'Amparihy, qu'un nbus
parti de la fVicvre ?ra(la le sable enlrc les deux roues de, I'affirt
et Cctrla clans le lac. Lcs canonniers, juslemenl Cmolionnes, decantperent., laissanl la lour piece et, sans arrMt:, court:rent a
Ana!arnhendra, annoncer Clue la resistance Clait aussi vaille title
dangereuse.
Sans Larder le. contingent nova qui commencail deja a
s'effriter, alla aMangeiky puis a Belavenoky et s'arreta enfin
a Mfanevy, pros de 'I'si:utoriha. Sur 'a route, les Tanosy, atfn
d'acceiurer In fuite de cos anrboalam.bo delt,46s, couraient lour
annoncer, a chaque (tape; l'arriv6n d'une escadre inuomtn able.
l.eurs propos avaient d'autant pus de vraisemhlance que, durant
cos merges ,jours, quatre vapeurs passerent en vue do In cute.
Les avisos, arrives le jeudi, releverent settlement, le mardi.
Ne so sentant pas en srlretc chez les Tanosy, sujets inconstants, Ies }lovas se proposerent de passer de Mianevy bans la
vat Ce d'Ambo!o. Its dernanderent arnicalement aux indigenes to
contours de !ours mantes pour porter ours b`rrao'es• an dr•la du
col de Namarina, an sud du passage actuel do Tsitonganrbarika.
Les porteurs s'offrirent. en grand nornbre. mais, torsque la caravane fut a mi-cute, en pleine for^-t, e:le fut ,rltaquCo a coups de
fusil par les cnmarades tnnesy. Feignant a'ors I'Cpouvarite, les
porteurs s'erupresserent do dCvnler viers Mtanevy aver lours prCcieux fardeaux, argent, Rolfes et marmites qu'ils se _arrlere.nt
Non d'abandonner. I.es Jim-as, par prudence, avaicnl conserve
aver eux Ies barillets de poudre. Us n'eurenl d'autre resource
que Waller se retrancher stir 'a rol!ine iso!Ce de Ranomafana,
nlais its tie parent l'atleindre. A Sakavelann, Ies Ant•rmholo Ies
attondaient la lance a to main, orets a exercer !ours rancunes ou
de soi-disant IC'ilirnes rcprCsai Ies emit cc lours oppresseurs.
Dc la _arnison de Fort-Druphin, it no re:tait plus qu'une
poignCe d'hornmes. A chaque Ctape, chaque soteil levant avait
vu fondre !a co!onne des fuyards.
Les soldats Novas mnrics dins le pays - et c'Ctait le plus
grand nomhre - s'Ctaient disperses chez les parents de tours
femmes. D'aulres, plus raeifiques on plus habiles s'Ctaient faits
freres fie sang aver rtes indigenes. Tons ceux-la furont Cp.ucgnes.
Pourlant, deux offlciers huitiCrne honneur, Relandrafntsy et
Relandramainty, freres do sang de deux Antainholo, tomberent
viclitnes do In haine quo ces deux hommes sauvages s'Claienf,
vouCe enlre eux. pour sr: temnigner lour ressentiment reciproque, chacun deus Cgorgea le frere de sang de l'autre.
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Quanl .r Andriamose, se vovanl. perdu, entoure de quelques
vieux ofliciers, it fit ou\rir les harils de poudre (2 kgs $n(I) et,
se p avant au milieu , v mit le 1'eu . Comore sun epouse Rafotsy,
femme Tres acariatre, qui avail commando of tyrannise FortDauphin A la place de inn marl, voulait s'enfuir. it la saisit en
lui disant : r( Toi qui e- rouse de nos ma!heurs, in veux rn'ahandonner :? Meurs aver root ! „ et its sauti rent. La femme, Ir
visa e butte, put encore s'echapper dans Fes iroussailles nir e'le
nrourut quelques heures apres. Andriamose el ses offrciers grieverrient hlesses par 1'explosion, nuns respirant encore, furent
Iardr's de romps rte saga its.
Rainialibertra, lieutenant d'Andriamosr? avail pu s'enfuit•
aver quelques hommes ,jusqu'a llrosv ; mais 11, redoutant la
colPre de la reine et ':•ai_nant d'f%tre envove an br]cher, it se
donna ],I wort
Pendant que les Anrhaniundro ahandonnaient Forl-Dauphin,
le bruit fie la canonnade sonnait I'appef aux acmes daps lout le
pars. Les Antatsimo, veux de Mlan:uuharo nfencs par lour roi
Ilahefia'v, Fes Tanosv sous la conduile de Rahefanalrika, le roi
hartailleur de Fanjahira, s'empressf'rent de faire I'ar+ ka.sompare,
de n,elIre a sac le fort. Ifrisant tort cc gn'ils tie pouvair ni emporter, tuant chiens, cochons, vo'ailles... FL comme ley Anlalsimo ne mangeaient pars la \iandfc de pore, Ieurs Freres Ianosy
se rcgalerent de grit oles interminahles.
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Le fumet de ces rutis savourvux flollail encore au-dessus
de la falaise. que les chefs s'apnrMaient deja a rCgler• tours
viePtes quere!les a coups rte pique. It 1'al kit toute I'autorite
d'Auguste Marchal pour calmer I'hnnfeur guerriere des uns et
les rancunes de famille des atrlres.
Dan,.; a poudriere du fort . avaient ele abandonnees de
vieil'es poudres qui dataient de 1925. Fors de to prise de FortDauphin.
Ces poudres Ctaient devenrre. un objet de veneration pour
Fes Hovas : cites ne formaienl plus qu't:n bloc. Des bricherons qui
travaillaienf a Ambavarano atl:ului,r'ent le tas it coups de hactre,
el saris avertir lour patron, es enrporlerent. Arrives darts lour
vi,]age, its vou! urent stir I 'heure se rendre compte si eel explusif
avail encore toule sa vertu. La pourlre , A ieur gre, se monl,ait
trop lente it prendre feu ; i s approcherent tin lion du tars, se
mirenl it souffler dessirs cf rCussirent si Dien it I'allumer que nos
trois homrnes furent Iut s par- 1'expl-o-ion.
Beauroup de so!dats de In garnison, on l'a vu plus haul,
plus avisrns que lours camaradcs, all 'ieu de battre en retraite,
s'etaient disperses duns ie pays. Les roitelets, Fes chefs rte
pour s'eviter le souri de Ies garder ehez eux, et touter autres
responsahilitfts, rnmenbrent la pluparl de ces fuyards it FortDauphin• chez Auguste Marchal, Ics plavanl, sous sa surveillance
jusqu'a I'arriv@e des Francais.
Les Hovas revinrent avant Fes soldats de France...
Lorsque Rainimavo, quatorziNne honneur, officier du palais,
reprit possession du fort, he 14 rnai 1884, it incorpora toes ces
Irainards et vagabonds sans ses conrpa,nies.
Rainibevalo avail de,ja essave,, que.que temps auparavant,
de conduire vers I'Anosy une armte de pies de 2.000 honunes.

- 4G3 Mais, attaque en cours de route par les Bara, it ne dut la vie
qu'au courafie de ses soldaLs. Son second, Randriamikasa, ful
fait prisonnier.
Rainimavo, second par Randriamarovony, 1'ut pus lieureux. Parti de Tananarive avec 3.000 hommes, it n'en comptait
plus que 800 lorsque ;[ Tanosy, conlluits par Raucfauatru:a.
allerent les attendre au col de Phonrby on Enaraka, pour se
rendre compte s'il fallait les mellre en pieces on les trailer en
amts... Huit cents first's, trots canons. c'etait heaucoup trop pour
les sagaies tanosy. Rabefanatrika et, ses amts, Raharinony d'Isama Randriamaka de 141analo el Ratsio d'Ambolo hesiti,rcnt.
Rainimavo dernanda !e fibre p-rssage, protestant qu'il no
venait pas faire In guerra mail remplacer les snldats moms. Les
chefs tanosy to lui accordr%renl.. Toutofois, Rabefanatrika eL RalsQ, en se rotirant, no parent s'emp«clrer de faire parlor la poudre. Dissimules derriere les termilF'res it les grandes herbes.
ifs tirerent quelques coups de fusil sur I'avant-garde ennemic.
Les Hovas riposlCrent par des coups de canon. Les Tanosy prirent In Mite et passt>_rent a Fort-Dauphin quinze jours avant
Rainimavo.
Le relour des amfianiandro eausa une panique clans I'Anosy.
Le bruit circula dans le pays quo sous les homrrres sans distinction et 'es enfants dont In faille rlcpasserait Ia hauteur ordinaire
du genou d'un homme adulte seraient massacres.
Aussitul les roilelets raruasserent !curs hardes et leurs dens
of, a la hate, passerent en des contrces plus hospitalieres que
leur petite patrie. Rahefanatrika traversa les montagnes et s'arrdfa a Tsivorv. Rahefraly se rendit chcz res arnis Mahafaly, et:
Arnaud, suivi de ses six enfants, ally villegiat.urer sire les plage's
de flanofot.sv, A Antohifory. Cependant quo crux do Nord, les
Antamhato de Rahefandoatra aux pied. tordus, Illaienl vers
Manantenina, rcmontaienl le Manampanihv, et rejoignaient lours
carnarades a Tsivory pour se rendre, a lour' tour. chez les
Mahafa y.
Des son entree dans 1'enceinte dCserte de Fort-Dauphin,
Rainimavo. dent les soldats n'avaient pas eu a firer un coup
de fusil, rCgala ses troupes fideles, a I'exemple de tons les
conquerants, d'une palahre relentissante. II s'ecria deviant les
trots donre4tiques de Marshal qui composaienl toute !'assistance
civile : « Habitants de Fort-Dauphin et vous tour. Antanosy, qui
m'ecoutez, voyez !... Les Fran^ais sont venus, ifs out voulu lout
ancantir, el ils sont partis. Nous les aeons chasses de celle
terre qui a tou,jours appartenu a Ranava!o, Man,jaka ! etc... ') I!
avail eu la \ictoire facile : les Cruel ions du combat no lui
avaienl pas affaihli !a veix... el. cost cc qui lui rendait, comme
a la plupart de ses compatriotes d'alors, la parole plus vibrante
encore.
Pourtant cette affirmation solennelle de I'autorite incontestee des Hovas sur le territoire tanosy. n'ernpecha pas le
Limier, au moil do septembre 1885. de bombarder !e fort.
Il arrive avec, dehors, un somblant de voile. Cc qui intrigua
Rainimavo et ses officiers, c'etait de voir tin si grand navire
monter vers Fort-Dauphin par vent debout. Le Limier, sang
doute pour jouir un peu de In surprise qu'ii causerait, ne hissa
son pavilion qu'en doublant la pointe.

A peine an mouillae. it bornbarda le fort a%ec on artillerio
de petit calibre, plutut I:our ef1'rayer la garnison que pour causer des dCglls. Sans allendre eelle demo ustral.ion, solttals e:
habitants s'Ctaient rifuglts en hate derriere la Wine d'Anipasikaho, Landis que Les ba;age. Les plus precieux prenaient all
trot des port eurs le chemin do Tsiroamanjaka. Prudent, Rainirnavo, 1'ann6e precedent.'. avail creC ee poste exclusixeurent destine a abriLer la arnison et ses approvisionuentcnts, as poudres
surloul, conlrc touie altaque par mer. Lh, derriere le SaintLouis, loin des regards, its Ctaienl vraimr'rti souls mailres (Isy
roe maujaka : pas deux chefs).
Le Limier , apres une heure tie ce bombardernent inoffensif,
signala : El rangers, venez a Nord vows serez Bien recus ! .,
Auguste Marchal, qui Rail eeu! A pouvoir rCpondre aux signaux.
lui donna loos Les renseigneruonts domand6s, mais, a son grand
regret. dielina l'offre de se rendre a bord : les enlbarcations
manquaient.
Le lendemnin, des la premiere heure, le Limier qui avail
annonrC un debarquement a la grand, joie de la Maison Marchat, pril le large on t'chant ses dernicr•es bo•dees.
Que'que temps apre^s, on apprenait a Fort-Dauphin quo la
paix boiteuse Miol- Patrimonio Ctait signCe, le 17 dCcembrc 1885.

J.-E.

CANITno'r.

ROME
UN HUTS ILLITNTRE DE SAINT-Sl'LVEs'rlE AU QUIItINAI,
!11GR MMA7. ENf)I)

(Fin novembre 1825-mi -avril 1826)
II y a quelque^ anm'es Le Missioni Estere Vincenziane ont
puh!iC une sCrie d'arlicles sur les diverses famil es religieuses
revendiquant saint Vincent pour patron, professant pour !ui tine
dC%olion parliculiere on s'inspirant de ses enseignements dan>
I'exercice de I'apostolaL. Celle etude nurait pu titre poursuivie en
rocherrhant quelle influence a ou saint Vincent dans a formation
des comrnunautes religicuses fondCes apres lui, surtout des rornnnrnaulr- do fentrnes. car la son influence imprima one orientation nouvolle. II serait tout aussi interessant. d'Ctudier la dCpen&inr, - i. • Biel Vincent liar ramwrt aux Tamil es re:igicu=es qui
font, precede depuis le xvi' siecle : spCcialement Les Th(atins, les
Oratoriens et surtout Les JCsuiles ; la encore apparaitrait en
p'eine umii"re I'or:gina'itC et le genie organisateur de notre
Ricnheureux Pere. Ainsi, pour cc qui regarde les relations de
In Petite Compagnie nvec la Compa,nie de Jesus on pout. se
referee an vo'ume de M. Louwvcr<, E.xplirutions sommaires des
Regles communes de In Congr6gation de la Mis sion (Paris. 1901!.
On y Irouvera notes Les passages inspires directement ou indirecloment, des Constitutions des Peres JCsuiles. Qu'on so rappellk'
avec quelle dCfCrence at quelle rcelle sympathic saint Vincent
par'ait des Ills de saint Igru e, de eur vie, do lours usages, de
lours r?gles, de lours mCthodes, de leur•s voeux. etc... On dirail
que !a Comp'rgnie do Jesus a 616 le modele de la Mission. Mtais aux
C'Cments pris d'ail'eurs saint Vincent a imprimC In marque di,
sa personnalitC, it lour a donne on nouvel esprit facile a discerner. C'est prCciscment daus ce travail d'adaplat. ion que saint

Vincent se revele un nialtre, un guide, un chef r^'ricole, done
I'exemple est umineux. Les times qui apres lui ont travaille dans
le champ de 1'aposlvlat charitable et nrissionnaire out du, lorsqu'elles ont voulu remonter aux grandes sources de fa vie religieuse, s'inspirer de la spiritualite du xvrt° sii cle dont saint.
Vincent esl, un des representants ies plus insignes. Tout cola,
qu'une analyse el. des courparaisons p us approfondies nrettraienl
en evidence, apparait• de suite 1 qui approche les Saints d'insp:ration Vincentienne.
A lire, par exemple, la biographic de Mgr Eugene nE 1IAZENOn.
eveque de Marseil:e, 1'ond;:teur et premier superieur general de
la Congregation des Oblats de Marie Immacu ee, on s'apercoit
de suite que ce grand Serviteur de Dieu a Re fasciae par la physionomie spirituelle de saint Vincent, dont it demeure is hien
des points de vuc Ir%'.s diiTerenl. K DE MAZENOD a 'Cell deux
siecles apri s le saint de fa Charile' et pendant un temps 6'n-al au
lien (saint Vincent 1581-1660, E. nE .IAZENOD 1782-1861). Doue
d'une forte into ligence, d'un temperament ine'bran!able d'un esprit, ardent, et surtout (Fun Cceur aimant, it devait natarellement•
se proposer comme rnodele !e fondaleur de la Mission. On petit
le discerner Bans fel;e on tel e altitude dame, dins sa suprenante activite, daps sa vision concrete des sluations les plus compliquees, dans I'ideal hardi qu'il a poursuivi sans hesitation
comme sans re ache : une fame qui a comm
mpari•ois les audaces
de I'avenlurier e1 les delicatesses de conscience du plus hunrh!e
reiigieux. Darts sun we're la pills chore : Ins Oblats, i a montr6
tine clairvoyance humaine et meme surhumaine qui perniettent.
de le comparer :t saint Vincent.. Lois Constitutions des Obiats on!
beaucoup de ressemblance a'ec eel es de la Mission : les missions
all peuple comme On principa'e de l'lnstitat, le quatriiune 'cull
do stabilite, In distinction des membres de la coumunaute en
prctres, c'eres et frr^res co idjutenrs. que ques re;gies particuliiCres, Ic 25 janvier comme date de fondat.ion de In Congregation,
enfin la devise
E'r'an(leliz.•n'c p(mperibus rnisit me », renrplacee
recernment par
Panperes euanyelizarrtru' )). Du point de vnre
humain on pourrait dire vraiment bis in idem ; consf-quence
lo:iquw de i'influence du pus sacace urgaui=aletu d'rrnrsras
sociaies qu'ait canrnl• I'I''_li e rte, 1)i'ri.
L'histoire no dit pas quelles furent les relations de MAZENOD
aver les Prctres de :a Mission en Prance. 11 est probable qu'ii
n'a pas seulement connu saint Vincent par' les biographies, rnais
qu'il I'a vu revivre et agir dins scs oeuvres et duns ses Ills en
quelque maison de la Mission. II est certain que ce contact, it
lout avoc les I.azaiisles- r_i, limns' a ors nu i, mail (Ieiit trace les
lignes mattresses de son Inslitut des Ohlats) et precisentent it
Saint-Sylvest.re an Quirinal. Deux fois clans le cours de sa vie
MAZENOD Vint it Rome : en 1825, pour ohlenir du Saint-Singe
('approbation de sa Congregation, el en 1832, lorsqu'il recut la
consecration episcnpale. lies, souvenirs romains sous sont connus
par diverses ethos adressees it ses confreres de France, et par
un Journal clans sequel jour par jour ii a note no qu'il avail. vu
ou entendu. Eeitres et Journal furent publics dix ans apres sa
mort• en 1870, daps le periodiquc Missions de la Congretation
des Missionnaires Oblats de Marie Irnmaculee, tome II (1872),
pp. 152 sq. Noes lour empruntons les renseignemenis qui suiveni.
Pour comprendre certaines rcmarques de MAZENOD it sera bon
de se rappeler quo 1es Misionnaires no s'etaient etablis 1 Saint-

-•ifi6-Sy!vestre au Quirinal que le 19 aotit 1814, v-enant de la nraison
voisine de Saint-Andre, qu'ils avaient die ceder aux Jcsuites reintegres dans leurs droits par Pie VII (Bulle du 7 avril 1814). A
Saint-Svkeslre, sous la direction de M. Rouruald ROBERTI (1831'.
etaient installCs le Seulinaire interne et to Scolasticat. Les confreres, alors comme A present.. officiaient dan-^ i'eg;ise voisine.
1MAZENOD arriVa a Rome vers la fin de mwenmlre 1825. Le 26.
it ecrivait au Pere TEMPIER. sun premier compm;non : rr Jr suis
loge a Saint-Stitr.vestre, pre's le ivolais du Quirinal. C'est It, nociciat de Ia nraison d'e'tudes des messieurs de Saint-Vincent-de-Paul.
J'ui trouve plus comnre,de de me placer duns un convent oil. jc
trouce i'autel et la table it ina porLCe. r Quatre jours plus tard,
it notait clans sun journal : rr En rentrant el Saint-Sylvestre de
Monte-Cavallo, oil je loge, j'ai trouvC une invitation pour diner iI
six heures chi;, M. noire aenbassadeur. J'y suis a/IC aver la repugnarice que j'ai habituellemerrt pone' celte sorte do repas. I)ans
I'interrailc. avant de nee rendre che; M. l'ambassurlenr. j'ai [nit
Coll miissance acre le /'ere Vicuire general des La;aristcs, qui csi
enlrr' aver ill (ii Bans quelques details sill' sa pcsilion it l'egard dc
!curs messieurs de Franco, dun! le Vicuire general ne re pond
sealcnrent pas it ses lettres. 11 tn'a assure qu'il ri'at'ait contribnC en
rien el In dClcrrnination que prit Ic Pape de nommer tin Vieaire
general uutre que relui de France pour tons les autres pays ; it
serail pret a se denrcttrc de sa charge ; mais j'ai entree,, duns
ses con fri'res If, dessein Bien pronorrcr' d'appelcr It, CCneralat it
Itome, Ponders stir i'usage de tons les arcll'es corps. J1, prie Well
que tons ces messieurs, qui c•eulcnt t galernent Ic Bien. s'enten
dent. »

his confidences de AI. Iinc:cAnr laisseut entrevuir la situation
dou!oureuse de noire Cumpagnie en ce temps la. De la mort do
M. C: rL A, sul'venue <l Rome le 12 fevrir'r 1800, au 17 janvicr 1827,
la Congregation cut deux s icaires generaux, Pull residant. A Paris,
avant juridiction sur la France, les missions etrange.res el Ies
Fi les do la Charite, l'autre demeurant it Rome. avant aulorit
sup I'Italie, I'Al!emagne, I'Espa.;ne et In Portugal. En France se
surrederent : Francois BnuxE'r 11800-1806), Claude PLACIARD
(1806-1807). Dominique IIANON '1807-1816). Charles Ver•bert'i8161819), C11ar'es BOUJARn '1819-18'27). A Rome : Domenico SiCARBI
(1804-1819). Francesco BACC,uu ;1819-1827). La position du vicaire general contain ctail re^lte pm- no bref pontifical du 30 oclnhre 1801. Des hrefs successifs (31 mai 1806 et 19 join 18071
changi'rent le titre de vicaire general en celui de pro-vicaire.
puis de fa' assistant general. Mais un bref de 1816 relahlit It
situation do 1801. Le titre de vicaire general fut confirme en
1819, et tries exp icitenient par It, bref du 21 mai 1821 auquel se
rt;fc^re M. BAc Ani Bans le texte cite.
Dan-, one leltre du 9 decernhi e all Pere CouriTEEs, un de ses
premiers et plus chers di=cip'es, MAZENOD dit sa profonde emotion
de s< trouver clans la Ville eler•nelle : u Iii, dit-il, tout esl saint
pour cel,,i qui. I/ vient en vrai pelcrin chrClten. Pour rnoi, j'•
n'y vois que les api,tres, 'es martyrs, les saints confesseur.s• de
tons les siecles. 11 n'cst pos tin coin de Boyne qui tie soil un
monument pour la foi oil pour la pirftC. La nraison que j'/tabite,
par crimple. oil je suis t'enu par hasard. it ele !c sanetmaire, oil
pendant vingt-rinq ou trente ans le biunheureux Cardinal Tom•ntasi a pratiquC taut de vcrtus qui Pont Cleve all nornbre des
bienheureu.r. lI l'a Sancti/ice par sa presence ; sit c•hambre exist,-

467 cn•ore. Y y of ;je pas r,•trouvd la me-moire, 1e buste et le corps
rneme enseveli darts l'cylise de cc saint Prdtre, rout to m'as
t•ntendu parler si soureut , de ce grain! serviteur de Dieu, 1,'
Pere Barthd.emy ZINELLI. qui flit rerun ,noire d Venise. tort en
odour de saintelcf sous cr mime toil que j'habite ? La cause de
sa beatification artrait dud conrnteuc'ee dehttis longtemps, si la
soridtd dorm it dlail urr•rn bre n'avait has (:io dissu•ute, c2 cause de.
i'irtcuncluile de son chef, rr famous I'ACcANAitI, qui a si mat fin?
rtpr'cs avoir bier coinn'rted.
Le souvenir du (;;urinal ToarnlAst et du Phre ZINELLI revient
souvent sou In plume vie NIAzrNOO : ainsi le 16 decembre it note
Clans son journal : , A I'ayr•entent de r•irre avcc de si saints personages. se joint rnr•or•c rut' circonslanrc rernarquable qui me
fournit scuvent duns to jour quelques bonncs penseles. C'est que
It, bien/teureux 'rumor, I (I recu quaranle (tits dins colic mane
maisun , qui semblc• tonic imprdgudc de la borate odeur de ses
ocrlus, et que toll rdner'ablc rrtailr' c, to doer t/ar'thdlemy
ZINELLI. y est inert on error de soinl'le, nuisqu'on lui allrihue
plttsicurs miracles el diverses proph ties ; ,j'ai rclrouv(s to pldire
flub represertte sit fillurr.'1 Soil corps rchnsr rlans• I'dgliso tea j'ai
le bon/tour fit.- ce/ebr•'r tins l's jours la s•ninlr atcssc. » Le 31 decon+hre it ajoulc „ A'ous aeons die risilrr to novieiat de nos
messieurs a i'oc•rasion de la fete. (Jrt novirv' n us a dcbitcf nn
serutun aupres de la Julie creche qu'ils ar•aient illtuninec. Tai aid
eunh•nt de sort discotirs. /rs hos si•rh'rr1 ,/runs lour rtnr'iri(t l la rhanrbre• quo le bienhetrr'ux Cardinal Jo;sr'1i1,-lift r, Toaita ' r a hubilde
prnclant quaranto rtes ; its en out fait tell(, chapetle. J'y suis entrd
ar'c to respect qui doit neccssairemcnt se ratlar.•her an souvenir
des n?odestes verltrs quo to saint religious avail pratiquees constanr.nteat , et je dirai en quelq,ee corle rtrrr a.csuirlitd, flans ce
m,'mo lieu. Je fais ordinai.romont mon a'1itnt do grficvs dons !a
p'h:h' tribune nit it avail t'/tabilode de fair' la s'irrul_r, ntais atxrc
qu'lle confusion pour la difference des scrt!inents ! Mal/rd cola,
je saris bien aise d'elre lit ; e'est ten .secours do plus ; grand oil.
est pausre on rte ndytiye Tien pour se sr.ulever ten peu de sa
profonde misere. »
Voici en deux coups de plume ten iahle,nr du cadre materiel
et morn de Saint-Sy:%ectre Bans le prowler quart du xtx siecle :
,r Je no sais. ecril NIAZENOD. le. 9 dkemhr•e nu l'i"ru 'I'EMIPIEl, je lie
sail si je vous ai di.l que je suis on no pout ni'u.r rails 1a maison
(i's Laxarisles. Jo suis a d'u.x pas du Quirinal oil le Pape Pie VII
/trrhitait ; c'cst /a pudic la p'us dietx%' d' la vil/c ; de ilia fonctre
jc plane sus toes lrs boau:r r'di fices qu'cllr r'rt ft•rrrte, je dislinguc
lcs dglises, les maisons et jux'qu'aux rues. Lair y est excellent.
AC's holes sont our petits spins pour m.oi ; tons les Freres u mutt
service ; les jeunes gins sort .carts toss' ri ores trousses pour
sarair si j'ai besoin do quclque rh.use... „ A cv fragment de ietlrc
cxn•rr'spond une page do Journal, clans !ague le It, Servit.eur r;',
Dieu campe quelgt'cs figures de Missionnair•es qu'il api'el'e rtr•
„ L"r:uidc modules de vertu ». de it saints personnages „ et qui
Orlifiair'nt alors la ,r Mlksinn » do Quirinal : „ Jul
'passe la rerr•da_
lion, rscrit-il Ie 16 dhcenlhr'e. avec M. I.OL000I, u.rr de ryas Lazar isles,
rills de soixante-quator•:o (tits. Je ire lui on aurais dortn.- que
soi,rante. Je lie puts vxprimer coinbien Jul
'rflit' dr/ifid d%' sit tulle
simplirild, de In beauhf de son rise, cl drs .crntintents qu'il c,rprime avec tine dour•ottr admi rable. 11 est rom.p/i d'infirnihfs.
quoiquc non appar'rttr•.c ; cola rte I'a pas onrpcrhd de se mitre

cetle annee en voyage pour faire ties missions, milts ill fvrr'r' rllt
Waal l'a oblige de rrftrograder, uu plulOt t'o•dre d.t nre;lecto. car
it glad tout dispose it poursll ivre set route. 11 m.e (/Is, it, que re
qui I'm- wit toujours soutenu, c'elait la paix de l'dme doa; it rtwit
it bonheur de jouir duns son saint (Rut, et quit remerclatl Dtr'tt
Pots ics Tours de sa vocation. J'avais rentarque dejd la r'harile
aver laque/ le it Clair loujour s pret u al/er an confessionrll. e( ses
inunieres respectucuses aver tout Iv monde. Je crots ce .saint
pri'tr'e an grant/ screiteur de Dieu. It tire distill encore qui -,z! -jai
, ontribuait le plus it son bonheur etail de tout rcceroir it- la
main de Diva. It if it tin aulrc• inlrrnte (I lls 1a mctisun, grit depuis
d1x,-hrtit arts ne sort plus de sa cltnmbre. C'etait art grand nt•issivunaire, mais it est parn.yse tie la inoitlei du corps. Daps ecl clot,
it c•ort fesse encore el it est toujours content et resign(`. Ce soul
de grnmis modi'ics rte vertu, et je n'adluire pas wools les cgards,
la c/rarite et les sums que les autres messieurs de la ufaisoI,
renden( a ce pauvre malade, ainsi quc les allentions qu'r/s out
pour 1'autre. Je vois aussi aver joie la fidelile de tons it In regle
rlr' la nraisorl. 7'6•rtt inrtrche sent et bier(. Je rentercie Dieu do
m'aroir Traces d port' c' de considtfrer uae si belle eonrlrtilr conslallilli 'al soft/!•nor. (Inv settle chose ntc cout're de cunfitshutt, c'est
r/rt'elnuit ei ?in( , si grande distance do tear vertu, its comhlent torts
dr• luules s'rtes de pre venarlces, el nt.e lrailent urge flu rrspect
que je tie nrer•ite cr'rlaiaem, r•nl pas. o
La reguiartLs, I'ordre, le bon esprit de la communaule durent
fair." exce.lente impression sur I'esfrrit de MnzENOD qui posait
a ors les 1'Ondemerrts de sa congregation, car le sujet rev:enl sousent. Sous sa p.unte. Eerivant an f'i're COt'RTGS an,zoissl par le
it nque de su,jels, it rappelle qu'il Taut se prcoecuper• fie la qualilt' plus que du hombre : « It iu' flint pas to decottrrnler rt'aroir
si pen de novices, Tonics les co,ttgrrfgations, it t'c.rreplion des
Jesuiles, en stint logos in. lei je suis dans la maisol 't'r'ades qui
csl aus• si le novi.ciut de MM. les Lazarlstes. Et bien ! it n'y a que
six novices It a'''unt d'rlurliant.s pro/es. Ce sum dcur tonmunautcs tout a fail separecs ; its ne peuvent seulement pas se
1Ntrler. its tie se voicnl qn'd table oil, pour ^nicux dire. (lit rCfeeloire. rar ils,s oul a des tables (/tel''ses. Tout niarche cr•pendanl e(
it It'!/ a qne gttatre a•etres, y c49111a•ts les professeurs. Des ellr,di.ants ford lear philosophie, qua: dart, dens ails ici. Jr dots dire
quc c•es jetines yeas Son/ charntanls el rqu 'i/s nt'edi f ienl betlrtcou p.
Jv /n'ie Dieu qu'il nut's donne In consolation d'en avoir t/e sent.blables. »
Parmi les vcrtus qui ornent le ,jardin vincentien vie SaintSylvestre, it sernbte que In mortificat ion tienne la p ace d'honneur . On peut le dt duire dune description du menu de Carcrne.
Le Car@me de 1926 to Saint-Sylvestre obligea le Serviteur de Dien
A quelques penitenees invo ontaires. II cscrit le 16 mars 1826 an
titre TEMPIER : rr Quand le Carerne sera fiui, j'aurai un pen plus
de force, cur je mats avoue que rte ^aa vie je n'a, ais fait Ytrt
CarCune pareil it celui-ci. It m'a.rrive sorurent tie passer ma jourflee aver deux rnufs Waal coils dans lc ventre, ci encore it est
dcjfendu d'en manger lrois fours de In sem.aine. C'es( plus fort
que ntoi , je tie puffs vaincre In repugnance que j'ai pour t'lauile
infecte dont on use darts cette maison. Quand of me 'tonne du
poisson, je i'avale sans assaisornement . mais quelquefors it rte
pent pas passer ; jr romirais 7)111( 1 que de manger lrois ntorceau.:
dune sorte de poisson. que Con it conf i t darts to vinaigre aree des

461o arornates qui me pre.s•ugrtent . ouvent in soupe est deyoulante
c'esl un rnc ( anq,' de fruurayr, de pain et d'lterba. yes ; it' /it 11 a.sse
loujours dans le yusier ; nuri,c je me dodo mnage arec le fruit. j+•
utanye du pain aver des noix. des ainandes et ordinairement den;r
poirrs gut, je Weparynv pas. Aver lout eels,. le soir , si je m'hcoutais, je me passerais de mon mor'ec(tu de pain ; je le manye pourtant lor[j[,• urs. hors le s aint-di , puree que lc dintanche je dejcanw
aver du churrrlat era ou cuit . A defaut d'autres pdnitences j riffry
cello-cl an Bon Dieu. r,
Apres cinq mois de sejour a Rome , MAZI:NOD songeait a reg agner at France, vii le rapplaient lea atl'aires do sa Corigri• gatton.
U'aulre part le but principal de sa venue is Rome : I'approbatiou
des Constitutions , wait etc atteint aver le decret pontifical du
17 ft 1101' I8!6. U'aut14' questions de moindre importance avaien!
r±te re'solues ;i ec satisfaction darts Ins mois suivant .s. A Dii-avri!.
MAZENOD se d'-cida it prendre le cheniin du retour. Conseil'( pa'
ties amis it vou l ut auparavant voir Tivoli : it y fut i'hule de,
!Vlissionnaires . II note le 18 avril dins son Journal : « Le repas,
gq itoique frugal, fat mange d e bran appetit et en silence , car noes
M au resfretoire de messieurs de la Alission, et quoiqu ' ils n''
soicvtt guy de'u,r prrrlres en tout . uu frere ne marque pus de fairs'
la lecture, taut bieu yore trial. pour qu ' on or soil pas trite rlr•
parlor .
Au sl huI de. niai M'MAZENOD quit La Rome. ]'out- renrercier
la iteine rele;le qu ' nne circonstance providentielle await fait patronno de sa 1'auiille naissante , it voulut passer par Loretto. De
la, i! &vkait le 7 mai an Pi-re TE M PiEn : ( Nous noes etions
arrrrtes it Macerala asset, Ion glentps pour guy jo puisse dire la
saint.- messy else : messieurs de /(t M ission. qui out dans cell.Ville one jolly tnaison, turns deportrvue de sujrts conrtne parlour..
De Lorolto , Brigo;utt I'AdriaLicpie , puis suivant !a voie Em ilionno
la diligence se dirigea viers Mil,tn, d'nii NIAZENOD i'crivait le jamdo la Pentecsile ii son correspondant . hal,iluel i1'cus +sous arr•rMines quelguss lieures It Rrygi's . el le lendi,muiu . (I six hew-es
du maiin, jo desrendis de r'oitores a oat quart do lime dr P/aisatire. prrur noir to celebre cullr`ge du Cardinal Albernni. dirige
par les La;m•istr s . is dis la mess.- dazes lest,' chapclle interievre.
Its tote forcerent it prcnrlre au, tnoins one tassc de s'a fe ; j'eus beta,
prete x,lrr ms's lrabiludcs , le jeiine III, lit veille de /a Pentrcnle
on zee vou/ut entendre it rien, i/s araient trente six mi/le bonnes
raisons it m.e donncr . Apres aririr lend bo•n guelgue temps, contprenant que cc sera([ lvs rlesobligcr. je pris ce cafe, qni inc servit
en quelqu. e sorts de collation . ^ Les souvenirs vincenliens .-veils
de MAZENOD s'arriltenI 1a.

Is Serviteur de Dieu viol ii Rttnitr duo wound.- foil en 1432 r!
Saint-Sylvestre lui ouvrit .-oscine ses port.- ;. Au cour^ des annees
ecoulces enlre 1826 el. 181:2., sa personualitt, s'et lit al' firms?e ; le
Saint - SiCre lui-nis me 1'avail 'Barg de traitor dos affaires de!icates. Diijit, en 1826, it sprnble quo le Pape Gregoire X VI voulart
be retenir a Rome et pensait it liii pour la pourpre, De retour it
Marseille , E. DE MAZENOD fiat nomm6 viraire general pair son onclr•
paternet. Mgr Fortune DE MAZENOD (1749-1810). ev@que du ilioc[^se.
En 183:.' to Souvorain Pontife le de=ignait pour le sii"re titulair'
d'Irosia et, le nommait auXiliaire de I's;vivlue de Nlarseil!e. Lo
14 oetohre , dins l'cglise memo de Saint-SyIvestre. it recevait lu
consecration episcopale dos mains du Cardinal ODESCALCHi.
II est clonunage que stir cot evenement comme en genflral sur
tout, son second scjour a Rome. ! sIgr DE MAZ. ENOD n'itit laisse au-

cull souvenir personnel : que de pages emouvantes el editiante.;
noun aurions pu lire. II est certain que sur cette ame sensible
out fail une itnpres^ion profonde to,, ceremonies imposantes de
la consecration episcopale, le deploiement de la pourpre romaine.
le cadre de t'tglise qui ne de\ait pas Ore tellement dilfircnte de
ce qu'elle Ctait trois siecles auparavant, lorsque fra MARIANO, le
boulTon de Lr'oN X la dreri\ait all due dP Mantoue „ trace crglisr
d'ivoire, tutu ajf twrese et porfulru'c de devotion ». Enfln, it dut.
-tre Cmu par le souvenir du r:ardinal 'I'ontunsr el du saint Pere
ZINEL ^ .I, IV rcligieux qui, dans son enfance l'avait initiC a 'a
science et it In vertu et dent los depouilles moll et es reposaient
dans l'r+glise meme. On pent. encore imaginer I'affeclion avec laquelle Ies missinnnaire.s de Saint-Sylvestre avaient prepare le
grand jour. Saint Vincent lui-misme dut se rejouir dins le ciel
et ohtvnir une effusion plus ahondante de graces dins I'8me choisie qui s'inspirait I;1111 de lui dins son aposlolat ruissionnaire.
Aujourd'hui Ch;tr;es-Iaugi ne DE MAZENOD s'ache ^ nine rrdicux
vers la g oire des autels. E1 Saint-Sylvestre attend aver confianc'
le jour oir it pourra unir le son de ses cloches it celui des cent
campaniles do la Ville Eternele pour saluer le nouveau BienItenreux dins la gloire du Bernin.
Annihai B IY;NrNI.
Homo. sctilembre 1943.
Annrrti delta. Mis s ion(, 1948, p. 319-:327.

ALLEMAGNE
M. I,EO RtinsAnr, P119TRE DE LA MISSION
!t deceutbre 1872-4 jaanier 1948)
he 4 janviel I!148. Po to Me du Saint-Nom de Jr;sus, M. l.eo
RirnsAM s'cnd^orniit. at Troves dams la paix du Seigneur. Ce
cher confrere fut une des figures les p'us remarquahles de la
province d'Allemagne de nos jours. II senrble done qu'il vaille In
peine de retracer iei sa vie clans ses traits essentiels pour ('edification des confreres.
M. Leo RiiuSAM naquil it Leinefe'de, bourg de I' (( Eichs(province de Saxe), all scin d'une fami'le foncieremenr
feld
Eiclrsfelder )) jusqu'it
calholique. Toute sa vie, it restera vrai
la moelle des os, c'est-i-dire ii gardera toujours un amour profond
et de sa terre natale el de e- compalriote= disperses aux gnal.re
coins du monde. Tout ,jeune encore, it quitta son pays et se
rendil it Thcux en Belgique, oil les confreres aI!emands s'etaieut
4tlablis, en 1878, it Ia suite du funeste « Kullurkampf >,, et oil its
dirigcaient un college lout proche d'un SCminaire interne et
dcS Etudes. C'csl I1 litre M. I1iinSANi fit d'aborcl do honnes 0ud1's
secondaires. pour finir par entrer, encore assez jeune, an Seminaire interne it poursui\re ensi,ile ses Glude? ,Ie phi n-nplrie e1
do thiologie. Le 3 avril 1897 enfin it fut ordonnC pr@tre on la
cathedrale de Cologne par Mgr FuSCaER, alors e.voque auxiliaire,
el plus tard cardinal-arehev€.que de Cologne.
On sail que les premiers confreres de Theux avaient un exeellent esprit de \ocutinn. phis, i+ Ia \lai on-11i re, ou its tenaicat
it ie'_uer intCgralement aux gCnCrations futures. C'est a Them
quo le jeune serninariste s'imprCgna de I'esprit piirnitlr et quit

posa les fondements solidv, ile :r lon_nv et 'difia»1e vie sacerdotale si (diliante. Aussi, en conversal ion, le not "1'heux. r•,tv(
profond(ment Bans son r+eur passait-il spontanement sue ses
levres.
Aprils son ordination sacerdotale , le jeune pr6tre fut place
a Theux mt+me et consacra les pr(mices de son activitd a I'enseignement de la jeunesse, surtout cclle de la jeunesse allemande,
qui franrhissait aloes encore sans difficult( et en grand hombre,
la fronlii're gerniano-beige afin de poursuivre ses (tudes secondaires. M. RiiBsAb1 se mil a I'ceuvre avec le grand s(rieux qui fut,
en que'que. sorte, In note distinctive de toute sa vie. Personne
ne pr(tondra qu'iI poss(da les qualit(s qui font le professeur
briilant. Mais it sut gagner le cceur de cette jeunesse par son
irudition et sa maniere estremement consriencieuse de pr(par•er
et dormer ses classes, par nor. amour de In jeunesse et sa remarquah e pi(t( sacerdotale.
Durant. la premi se uorre mondiale. M. RIit3SAM suivit. pendant queique lentpQ, les roars a I'universit(- de Bonn, pour approfandir ses coil naissancr's. I-uis it recut son placement comme
surveillant au Collegium Wrienurn. de Schleiden. 11 se plul lellernent. dins cette petite ville quc plus Lard, it en fit maintes foil
un (loge a outrance. Des confreres, en aintable taquinerie, no
poutaient s'empfrher do remargtrer : All ! cher Monsieur a
Schleiden, vous avez done lairs( un rnorevarr de votre eceur !
II est vrai quc Schleiden est mu' vide privil(,;ire a plus d'un
point de vue, sur tout par sa beautd. le pittoresque rte son site,
et son air salubre.
En 1919, les superieurs place rent M. RiinsA.\r a Niederpriirn,
oft ii onseigna. it abord I'h(hreu au Sriminaire Saint-Vincent. (Etudes). Alt mome nt oft Celle maison flit lransform(e en (cote
apostolique, nolre cher r•nnfrere devinl professeur de sciences.
pendant douze ans, et conlrihua par 'h'i pour line large part A la
formal ion de hons apostolique.z. Thus les confreres qui le virenl.
a i'cuuvre, a cello (poque, I'avaienl en grande estime a cause de
son zelo el. de sa regu'arit(. II fut, en efl'el, un professeur, un
pedagogue infatigable qui m(rila. en outre. la ronsid(ration du
rlergt s(culier• par sa piste solide el exenrplau•e. At, cause de
ce!a los confreres de Niederpram aintaient a I'appeier
la colonne
de la maison )) - a quni it avail I'hnhitttde be r(-p'iquer, darts
tin sentiment de ^incerc humilil''- : t;nlnnne. tunic, hclas r>i!nnne I(zardee !
En 1938, to Pere ltiinsA>r eut son dernier placement a Tr6ves.
lei if cumula les offices d'assistant et de procureur et jusqu'a sa
mort, reedit de ;:rands .servir•rs volume professeur. Apra:: re,t•e
esquisse hiographique, voici quelques traits saillants de sa phvsionomie morale. Simp'icils et Monte ! Notre cher defunt flit
tin de cos missionnaires qui d(testent. du fond du cceur tout cryyu'on appelle souci exag(rc de I'extCrieur of Iendrurce a produire
de I'elTef. aux yeux du monde. Sa preoccupation principale flit
la culture de l',5me ! On le lisait sur son front. De haute tai'le,
it marehait ordinairement on inclinant un pea la We en avant.
TI avail des traits dislin_n's el p!cins d'osnrit. I'll profon-I sr_.rieux sacerdotal s'assoeiail, a une amabililr- sincere, ce qui en
imposail a tour ceux qui I'approchaient. 11 eut en abundance ce
que la Sainte Ecriture appelle (, bonitas
(Ps. 118, 66) Quan,
a ses vCtements, it eut vraiment I'esprit de simplicit( et pauvret',
de saint Vincent. Cost ainsi qu'd ne craignit. pas de portel-

lo ^ toternps soutane el barrette verdulres it condition qu'e'les fussent sacs 11-011 Iii tactic. Aimable el affable, \ t. ltiinsAr ^ le flit
malgrF, peut-Aire 1 cause de sa ^ naladresse , qui cut son origin,.
dans tine cerlaine inftrniile congAnitale ainsi que daps un pro
fond sentiment d'infArio r il,' mat place. En effet , i t rayonnait la
lionte et line te . le hienveillance emanait de lui, qu ' un cure le
connaissant it fond e1 averli de ri derriere run adie. -te pu'.: rntpAclier d'ecrire. A son superieur : tt Je viens d'apprendre que Iibon et cher M . Hiins. i no va pas Bien . Bien volonliers j' aurai
un memento spt^rial pour lui all saint sacrifice de la roes=e, afln
que h! hon iiien to laisso encore it votre maison ; le monde a
besoin de pi •Ires do• retie trentpe qui mi rent une vie tie saint
(c'est ainsi (1ue je le qua itie) el leur prii' ro est ce qu'il y a de
rnieux dans noire nrinisli^re. Par consf-quenl. Seigneur, ayez In
bonte do noes laisser enr•ore to hon M. HiiBSAat . „ Et un autre
pi-Ore srcnlier s'adressa, apri's la Mort de cc cher confrere,
son superieur : De tout scour, ecrit-il. je prends part it votr"
deuil i l'occasion de la ruorl de cc pretre an ctrur noble of ^ nagnanime, qui re-zlera on mode e pour nous autres. 11
Oulre one. exquise huule, M . Il IOSAM cut une sincere IlurniliLe
et une grtuule modestie. Sans doute ce courageux imitateur de
saint V incent delesta, pour sa personne, tout ce qui pouvait faire
sensation tant soil peu. Au contraire, it alma A s'effacer et LAcha
de ii'att. irer en aucune faSon I'atlenlion sur lui ; voire it prefera
ecouter, en conversation, des confriues plus jeunes que lui. Ce
rut aussi, h ce qu ' il me semltle, vraiment de I'hurnilite et non
pas marque de ,IugemenL, quand it adopta, parfois IC ,jugement
d'un confrere plus jeune , pourvu que celui-ri ffil it prendre in
Eichs[elder
it fut honune
serienx et comp tent. En veritable
accoulttme it ten ii ferme aux traditions. Souvent on interprets
Mal cr•Ile fat;on de faire et on crut que c'etail entftemenl. Pendant Its dernii-res annees de sa vie, on constala chez ce vieiitard
tine vigueur• juvenile. Cost ainsi que port ant oil -rand inter-AL
aux questions theo'ogiques noder•nes chose rare chez un pretre
de son fi e, it pril part aux conferences sur ces sujels ci regretta
beaucoup de, n'avoir pas pu, plus tut , ,jouir de ces avanlages. 11
avail. goite 1 fond les humili;tlions ; mais it en vint ?t bout, eu
peu de temps. Un confrere ecrivit quit avail ele grandemen
edifle 1 voir ce venerable pretre faisant an ;: rimier et ailtenrs de.,
travaux salissants, dans un complet oub!i de lui-nirlrrre. 11 sembla
avoir tine'certaine preference pour les habits vieux et usage-.
convaineu que c ' etait juslement ce qu'ii Iui fallait. It no fit pagrand cas de Iui-mCme, cle sorte qu ' on ne sut pas au juste, s'il
s'agissait d'humilite on de sentiments d'inferiorite , quand it atfirma que!quefois , qu'il avait echoue dans sa vie et quit n'avai,
pas fail son scminaire serieusement . En realite le bon Dieu Iui
avail ouverl les yeux plus qu'h d'autres pour constater sa propr
niisCre. On pent se demander. si son esprit interieur. si apprecie
par Ifs confreres , no provenait pas de son humilite . Iiieu dorm".
sa grAce aux Ames hurnh'es.
C'est comme professeur quo Al. HiiaSArr deptoya sa principalactivile. Pour caracteriser re professeur animc d'un profono
amour pour la science, nienfionnons qu'au temps de son profe-sorat a Theux. it it elahori phis de cinq cents probtCmes math6-'
maLiques recueil ' is dans les cuntpte - rendus des ecoles puh!iques.
qu'il put, tr•ouver. Mais it ne s'oceupa pas seulement des science=
oxactes, it sus, aussi les langues anciennes, le latin, li, grec, I'he-
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•/4 73 breu , aussi bier que le frangais, en sorte gu.' il put les enseiguer
avec grand suce's. II va sans dire, qu ' il etait pret it faire des
sacrifices pkcuniaires pour la science . Apres la perle des instruments of des collections des sciences physiques et naturelles, lag's
do la premiAre guerre mondiaie, <t Them, ii acheta tie sa propre
bourse heaucoup d instruments nouveaux qui rendaient ses classe, inttoressanles. II nest pas elonnanl qu'un lel professeur ait
gagnc 1'estinre de ses clevi s. Plusicurs confreres, d'abord se,
aleves, plus Lard ses col ,: iburateurs , g ardalent la irnemoire de
certaines « petites faibiesses do cc prol'esseur, par,
ar exemp!e.
le souvenir de son exactitude presque nteliculeuse, cle ses eloges
des temps passes, de sa iir:Ircitnonie t porter des vetements patfois plus de vingt ans, des d.',saur'nrenls de sa myopic, de son
horreur du « couloir rouge ., :a 1'&o e aposto ! ique), des termes.
loot iI aimail a se servir canstaninienl, etc. On est unaninie
lui harder un souvenir reconnaissant et one profonde eslime. E,
it :t routes hien tnertte cette estime ; car it tie fut pas seulement
prnfe-Seur Pnnsciencieux, nut is aussi pedagogue hienveil ant et
confrere afTable . En un mot , M. RiinsA\t restera un professeu'
inoubliab ' e pour luu• ses :unciens e!c\l's.

Homme d ' oraison, cc Cher confrere le fut a un haut. d&.-rr.
.iaruais it ne manqua a l'oraison du niatin . Regulii'rement on le
vit chaque soir avant le shaper. faire sit visite air Saint-Sacremont.. Per5zonue n'y I'ut plus fiddle (fit(, lui. La plupart du temps.
it se rendait a la chapel:e avant les autres. On nC se souvieni,
pas qu'il soit arrive en retard. Souvenl, it recitait son bre\ iaire
levant le Saint-S irrement. ['!its dune fois. on le urprit pendant
quit to recitait dares sa chambre a genoux . Chaquc jour, on bo
vii (lire son chit petit, qu:und it faisait beau temps. out so promenant darts le jardin. II epronvait do In dil'ficulie it hien articuler.
Il e.tait nerveux. Quand it recitait une oraison a haute voix it
s'embrouillait parfois d'un'• fat•un formidable, mail out le monde
savail , qu'il se dunnait tx^aucoup de peine. Plus it viei:lissait,
plus it se deharrassait de cette nervosite. Imis non stns grant
!rtiml. II disait la rnesse aver uue grande piete ei, faisait une
longue action de n"r°ices, pendant laquelle it se tenait it genoux et
proiondement incline. Au saint autel, janntis on le it distrait oil
nWl•\I-nx. a ^lnni nerfs !v predispos:tient pourt:mt. Quand it
prl:ui cu p'ein an. jamai, ii n'• s- livrail it des distractions volontaires et ne regardait ni it droite ni it gauche. On pouvail consLater quand it passait par les corridors, gtt'il s'ncrttpait ou hien
ie ses travaux, on hien du ion Dieu. II parut toujotu's recueilli.
Quand it faisait du ministcre it ainiait it se rendre it pied ju3qu'au lieu de son travail. Souvent it marchait pendant dPUx
heures. C'etaienl pour Ini clcs heures de rafraichissement spirituel. Aux repetitions d'oraison et dins sos sermons it se servait
de preference. d'exemples tires de son enseignement special, c'esta-dire des rnath0rnatiques el do la physique. On put s'apercevoiv
que sa vie do piele emhrassait tout et (file tout lui servait de
Ioarchepied pour s'approcher de plus en plus de D ieu. Ses sermons et repetitious d'oraison furent tonjours d ' une grande simplicite, mans en merle temps, cha'eureux et profnnds au point
do vue theologique . Des sentences de I'Ecriture Sainte et des
Peres, speci:tlernent de saint Lena, son patron, vivaient pour ainsi
dire dans ses pensees et sos ru'iMres. II va sans dire qu'il out,
parmi les saints, une venration speciale pour noire bienlieureux
Pere saint Vincent ainsi quo pour les saints, les hienheureux

et bienheureuses fie noire double famille spirituelle. En second
lieu, it cut. une devotion speciale a sainte Therese de I'Enfant
Jesus dont une petite retique I'accompagna presque toujours el
qu'il imposa souvent aux malades. Malgre ses travaux mullip!es
et son assez granite lan:;ueur. it troma Ioujonu•s du terms pour
'aquer a la prii^re. Souvent it restait longlemps a la chapel!e,
particulierement au cnurs des derni^res annees de sa vie, ators
qu'il Went plus ;1 donner des classes regulierement. II prit consciencieu,entent part aux prieres communes. On ne peut imaginer
quit n'ait pas prix part ar salul du Saint-Sacremenl un jour r•(fete. Aussi souvent, qu'on le voyait prier, sa tenue fut recueillie.
la tote baissee profondr^ntent en avant. soit qu'il ft11. a _r uo_tS.
snit del-rnul, soil assis. On avait l'impression qu'il ne se fatiguait
pas. Wine on son Age avance, it prit part aver, plaisir a de tonr:ues proressions, et j;rmais it no s'en plaignil. Ses grands stg tes
de Croix (taient traces lentenrenl el aver une cerfaine solennitit. Sa grnutlexion temoignait Ion profond esprit de foi et d'un
grand respect. Toujours it flechissait to genou jusqu'it terre, et
la p'upari du temps, nuts s'anlrtlVer. En Iilnr_ie, it acauil (I#,
bonnes connaissances et en ohserva exactement les prescriptions.
On no reritarqua pas qu'il se soil adonne a des exercises de pictte
oxtraordinaires, exception faite pour ses visites fr(quentes et.
pr•ntongres att Saint-Sarrenu nl.
Pell at s !;t utfrrt rte M. Riins.iM. nn anrien rli•vr• de Tlteux.
;,ctuel•ement runs pris do 'J'rr'ves, r^crivit au superieur de la
nutison do Travel ces minis significatifs : « Vous vene.z d'enterrer
nn Lazariste exentplaire. Cola vows rentplit de. tristesse. Ty prendpart inl imement coninw anrien e!eve de Thew. M. Ili1BSAM NI
un prrtre dune pi,,t exceptionnelle. Qu'il intercede pour you
taus mainlenant. ;mpris flu bon Dieu. Puisse-l-il demander sperialemonl all unit Dieu en fav+-ur Oil' vos jeunes Sens la ,;race
,17-fro des Lazarisles de sa trentpe. Puissenl ces pieux (16-sirs
s'accomplir au profit ik nol.re pet Ito province si dou!ottt^usement. eprouv6e, pendant quelque temps, clans son personnel et
ses hiens temporels. alin qu'elle soil a metre de faire du hien a
profusion pour In Moire de Dieu el le salut des Ames a cote de
ses scours plus favorisees a travers to monde.

'Proves. juiltel. 19W.
Jean-Baptiste MEYEn, C. M.

KIUKIANG
Mgr JOSEPH CHOW, LAZARISTE,
ARCHEVEQVE DE NANCHANG (KIANGSIr,
DECORE DE LA LEGION D'HONNEUR
( 23 7nai. 1948)
Voici deux ans clue le Saint-Siege, couronnant le travail
perseverant et si souvent heroique do ses missionnaires, en Chine.
depuis plus de lrois siixles, a etabli dans cet immense pays la
hierarchic de la Sainte Eglise. Vingt provinces ecclesiastiques, aver
lours archeveques el eveques. montrent la vitalite de cette eglise
rte Chine pleine d'esperances. A sa We se trouve maintenant
1111 Internnnce. repr(Sentant. diplomatique du Souverain Ponlife

aupres du gouvernement chinois. Parmi les vingt arehevCques on
compte trois chinois : un prince de I'Eglise, Son Eminence le
Cardinal TIEN, archeveque de Pekin, Son Excel:ence Monseigneur
TU PINS arche\eque de Nankin, la capita e de la Republique, ami
du President de la Republique, puffs notre archeveque, de Nanchang, Son Excellence Monseigneur Joseph Cnow.
Celle ratlde vile de. Nanchang, eapitale de notre province
du Kiangsi. est Here de son Arche\irque. Apri•s y avoir souflert,
pendant tin siccle, Bien des persecutions, uotre Sainte Religion,
enfin eslinrec et respeclec, y est maintenant a I'honneur. II y
a quatrc-vir gts ans. on rye contpl;til lmir toot le Kian, si que
Sept mille rlnetiens ir:rp!ise>, avee on scut eveque Lazarisle,
aide de dix missionnaires lazaristes, dont six chinois, et de quatre
prc1.res seculiers chinois. II n'y avail alors aucunc re;igicuse :
les quatrc premiires Fil es tie Iii Cliarile, n'y vinrent qu'un 1882.
a Kiukiang. Maintenanl. pour tout ce Kiangsi, noun aeons not r'
Archeveque avec ses quatre c+veques sull'ragants (trois Lazaristes,
dont deux anrericains et un it alien, ainsi qu'un seculier irlandais).
Pour Joule cetle province nous comptons au total cent dix mi'.!e
catholiques baptises, dont sont charges quatre-vingt-dix-sept,
lcretres Et rangers et quatre-vingl-hail, chinois. Dans leurs ctiuvres on coniple, pour Ins ;rider, des re igieuses au nornbre do
cent vingt-cinq, dont trente-cinq sont CIrarrgres et quatre-vingtdix sort chinoises : parnti ces religieuses les Filles de In Charit
sont au nombre de cinquante, soil vingt-cinq etrangcres et vingtcinq ehinoises. En quatrc•-viri is ans. c'est tin beau clienrin parcouru apres tant. de persecutions et de troubles, qui faisaienl de
cette province on vrai
gue^pier „ Won ('expression d'un de nos
evCques, qui y a tant soull'crl. it y a un deini-siccle. Sans doute
on pourrait dire que c'esl pen pour !es treize millions d'hahitants
tie relic province. Mais ('evangelisation a fail on grand pas et
progressera. si Dieu, que n<,us prions de tout ciiur it cette flu,
nous accor•de la paix.
Nous remercions Dieu de nous avoir donne cot archeveque.
Son Excellence Monseigneur Joseph Cirow e-t ne on 1892 duns le
Ilopeh, all diocese de Trheng-ling-fou, coupe aux Lazarisles. II
v fit de hriliantes etudes et bnlra duns la Congregation de la
Mission en 1915. Ordunne, prelre en 1919, it tut successiventent.
professeur all seminair•e de Tcheng-tint.;-fou, puis au Grand
Seminaire Regional de Chala, pres tie I'fkin. Evs?que et Vicaire
apostolique de Pao-ling-fou en 19.31, it v testa quinze ans. C'est.
alors qu'un 1933 it fit un voyage a Rome, en France en Suisse,
en Be'gique• en Hollande. oil it lit parloul, one excel ente impression, clout, In souvenir s'esl conserve ,jusque ntaintenant. Aimable,
distingue, dune haute culture, bon orateur, maniant la longue
franraiso a In perfection, it se rend it populaire parlout oh it
passa. Vrai fits de saint Vincent tie Paul, it a plrtoul conquis
les sympathies de tous, Chinois et strangers, ehretiens el paiens.
En juillet 1946. Ic Vicar•iat de Nanchang etant vacant depuis
deux ans et demi par In mort de Mgr DttrtoNn, le Saint-Siege
pourvut en nommant it Nanchang, devenu siege archiepiscopa.
comme premier archevequo du Kiang.si, Mgr Joseph Cnow. CO
tot a ors tin concert. unaninie de felicitations pour cede heureu.se
nomination. Tous, evCqucs, missionnaires• sours et chretiens de
i•ette province en reinorrii+rent la Providence. Des sa prise de
possession, en octobre suivant. of durant la tour•nee, qu'il fit iniinsdiatement chez se quatre sulTragants, it fut admirablement
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rei;,u par lous, a commencer par le monde officiel : on le traita
partoul avec les plus ;rands honneurs drls aux plus grands dign'tair•es do a RNpuh:ique, ce qui etait vraiment nouveau dans n
missions. D'ailleurs partout it conquit 1ittdralement tout le monde
par -es qualilis.
Aussi lursque, durant H46 de 1947, on apprit que to gouvernement frail •ais. mis au courant des Writes tout part iru'ier,
de noire archeveque, de sa prol'onde amitiC pour !a France, de
son zi le. pour promouvoir notre civilisation chretienne en Chine,
voulait lui dccerner sa plus haute. distinction nationale, In Croix
do Chevalier rte In Lr'lgion d'honneur, personae no fut elonne. Si
noes ne nous trompons pas. Mgr Joseph Chow est ain=i le premier ecclEsiastique chinois dCcore de a 1.egion d'honneur par !a
France. Tons, uiais surtoul nos pretres indigenes et nos chretien furenl tri%s touches de ce grand honneur rendu A lour
illuslre conrpatriole par la France. toujours si gen&euse. Aussi
demand ?rent-ik que la remise do la decoration se fit aver le
ceremonial le p us so!ennel, a Nanchang mime. Son Excellence
Al. Jacques MEYRIEI, Ambassadeur de France a Nankin, rnalgre
ses ahsorharnles {x•rulr lions, promit de faire son noun
Ia presider lui-mtlnie. C'est pour vela qu'on attendit le printemps
do celte annce 1948.
La ciremonie crib lieu it Nanchang, le dimanche 23 mai.
Mgr Cnow y invita M. DEYalnot. noire Visiteur, Mgr DEYNIIErt
archevr que de Hangchow et Mgr DEFEIVItE, eveque de Ningpu,
ainsi que tous les urissionnaires frnntiais du Kiangsi. Mats tous
tie purent venir. Mgr DEYMIEIt bait en tournee pastora e. M. to
Visiteur chit en voyage dans Iv iiord, les missionnaires etaient
relenus par les dil'ficnltCs des voyages ou des mol.ifs imperieux.
NCannuzins, Mgr DEFr•:nV;IF put \cnir de NinLmo, farisant airisi un
grand effort pour montrer tonic son affection fraternelle au
nouveau Icgionnaire, car lui-nrcme est decorC de la i.egion d'honneur depuis quinze ans. La Respectah'e Sur Visitatrice delegua.
pour repr%senter la province des Filles de la Charite, la Sou:,
Econome, propre scour de 1'Cveque de Ningpo, et swur aussi de
notre SupCrieure de l'hripital Saint-Louis de Nanchang. De Kiuk.i:rg ela:ent genus aussi deux nrissionnaires frangais, une sn u-fran4aise et une chinoise. Son Excellence M. MEYIIEn, Amhassadleur de Prance, avail hien espCrc. venir lui-memo, pour conferer
celte haute distinction a notre ArchevC:que, mail it 1'ut retenu
;; Nankin par les evenements politiques.
iI delCgna. pour to remp!acer•, le premier en dignitC de 1'ambassade. to Colonel Jacques Gun.L Ewvu%z, attache mililaire, connu
do Mgr Cnow. tin des heros de In derniCre guerre ; it vint accompagnc do noire Consul de France, M. LE BAS DR PLUME•rOT, de
untie region de Hankow si dCvoue a nos missions. Nolons en
passant que co fut vraisemblab!ement celui-ci qui fit les premi^-res rl(rnar•ehes pour proposer noire archev[que en vue de
cotit± haute distinction frant,aise. Tous deux fureul charmants
par lour synrpathie respectueuse pour Monseigneur et tour cordia'e sinrplicite enviers tous les membres de la Mission, Ctrangers
oil Chinois, dont its reniarquerent ]' union dans la diversitC Bien
catholique de diverses nations, ce qui ne fut pas sans les toucher.
Les nombreuses autorites provincialos s'empressr-rent aussi de
venir en personne, on en envoyant, lours representants pour la
($ r(rnnni4
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Cette ccremonie, Lien prcparee par nos confreres, 11M. Paul
TENT, et F. IIADENAC. se diroula par un beau soleit Bans I'apr&midi du dinianche 23 mai. Une fouie tres dense se reunit sur la
vast, parvis de la ralhi',drale, loule clecorcc, ainsi que la RCsidence avec le meilleur goAt Au fronton de l'Cg ise floltait i#-drapeau du Sou\erain l'untife, entourC de ceux de la Chine e
de la France. La foule des ntissi•onnaires eL smurs Chinois 't
Ctraii ers, des r•epresentants du gouvernement provincial, des
chrCliens venus de parlout. de nos Co!iers et Cco•iire?, dans it')
ordre parfait, fornuiit tin grand quadrilati^re compact, recuei It
et altenlif. Au milieu se deroula In cerCmonial mililaire, tradilionnef 1'raniais, si!Il I v et. intpre,s'.onnant. L'exce! epee musiane In c'nii\ern'ur nrmincial ,joie d'almr,l im morceau d'enlrre.
I'uis le Colonel GUIGLERMAZ,, dehout devant Mgr CHow, et impeccab:e louts sa bete tenue tie colonel franSais, lut dune voix forte
le nin_rtitique niessa;e de noire _lnih,,sarleur. \t. ,ia:gii' \IE^rtrrn. valanl le phi-4 heati rtiscours In I'1" icil;tlions it not re. ArclievCque, el un de nos prr'•Ire le trarluisit au^sitAt en chinn'.5.
AMIASSADE DE FRANCE EN CHINE

Nankin, le 18 mai 1948.
Monseigneur.
Au monicnl 0, /,t ('roi:r rh• ('/tevalier de in T,c%,,iorr d'honncur.
que vous a si juslem.ent deccrnee le Gouvernement Franrais, va
vous Ore officieilenrent remise par Ic Colonel Guillerataz, ma
join de vous savoir si pleineincnt hmien•e anjoitrd'lr.ui est cependartt lr•rnie par lei tristr-sse que i'eprouve a on pouvoir vous rentettre en pr'rsotntc noire phis battle distinction ualionale.
fans sarvz c,,ntbicn, del,uis de long itmis dejn, J'atlcnds I'oecasio,t de Ports airporlcr de vine voi. r, an enters de celte e moutrcnttr' rr % rr_ru, nir , u,c•s• frrttcilutiuns pcrsotnarhes rrinsi qtu• cc,les
de rrr.on. Genr,ervtrntr,ti. Mais Irs obli'lation.s gui ni'inconrbenl, cn
me rclr•ttattt clans in capiln,e, en auront, helps, d ecide anirent nt.
Si, 3lonscigrtcur. noire grand Ordr,• N ational , en votes adnteltant pormi scs mrinbr''x. / ooore le Chevalier, it honore aussi,
en relic orrasion, In croi.r git'il rlecerne.
Let France, Monseigneur, ceite France que vous ronnaisse:,
ct dont roes possrfdez si parfailement Ia langue et to culture, et
r) qui, et trar•rrs les anncsts, vous aver; Lien voulu toujours cons•erver voire prrscirrise et ayissatite nmitirc, la France a tenu. it marquer son eciatrntle reconnaissance et on admiration pour celni
qui, deprtis si longtem.ps, tnenc tan magnifique apostolat au service do sa foi.
Din-ant ies quinZe amities de rotre episeopat an Hopei, voire
netivite el r4.tre rayonnrrrnent, Monseigneur, se sort elendus d.
bents ies domaines tie la pcnsee el dtt. r•wur . Le souvenir qur vans
y are: laisso, et parliculii'rentent auprt's de nos missionnaires en
farcur de qui sous ware.- jantais epargne ni von ronseils eclaires, ni voire soutien effirace, y rletn.cure i ttoubliable.
Des votre arriree r) Nantc/uing, voire rayonnante personnaIite a su a 11011('ealt stisriter parmi ceu.r qui eons entourent, re
rlim.at de respeclucuse admiration dans lequel s'est toujours
devcloppee votre noble actir,n.

Ft la encore. Monseigneur, tes a'uvres franraises ont vu
s'etendre sur elles les bicnfaits de cette amiti:e si fidelc et ,sit
agissante.

La 1'1.u11+cr, Alousrignrttr, Mutts -1 recornrtcissaale. Elh• Ott)wore tit, comptcr parnri sr, am is ee turtgnifigur srreilerrr de /lieu
dont /'ardent telc aposlolique n'a depuis tant d'annees qu`un seut
souci, celui de faire le bien.
En ec jour entouvant nil cons rerrv'ez do Gouvernement fransais /'blatant trtmoignage de sa gratitude et tie son admiration.
je suis, Alurtscigncttr, par In pensee, a vas toles.
J. MEYRIEI(,

A, bassadeur de France en Chine.
Apri^s lecture de ce message, apres sa traduction chinoise,
le ' :one/ (1 ir.r.ertraAz epuls. i a rro.x de lot I scion •f1lirnneur cur
In. poit.rine do Monseigneur et lui donna ]'accolade traditionnelle.
En cc moment la musique joua aver un bet entrain la Marseitlaisr. suivie ininll'llial 'ment de I'hymne chinois. Mgr CHow rcptnnlil pal uu beau discours en francais et en chinois. Pendant
tout ce letups, Mgr DEFEBVRRE, dehout a que !ques pas en ar'f'li-re
do !llgr Cuow. faisail !'office de (, parrain ' , du nouveau legionnaire. Ensuile !14nnseigneur prit, place slit e perron de I t'g,ise,
ou chacun s'cmpressa de Venir le fe!iciter. Dicerses photographies
furent pris es pour conserver le s+tunenir it(- ce fail hiAorique.
Une hrillante et Ires cordiale reception out lieu ensuile dons
le grand salnn tie a residence : on y applaudit encore des discours
de Mgr CHow. du Colonel f;rr(.LEnu.-z. dr'< aelnrit.'-. provinriales,
et aussi de Mtjgr I)EFEBVHE. qui fut particnlieremenl renlarqur.
Tons entporterent de celie ,journee I'irnpres ?ion de !'entente
la plus cordiale entre 'a Ch:ne ct la France, aver 1'espoir d'un
brillant avenir pour nos missions. Que Dieu en soil lout !
Gamine conclusion, disons les retlexions que se faisaient alors
les vieux de la mis' ^ion de Nanchang. Que de chemin parcouru
depuis cluarante-deux ans !... Celle he le cathedrals de Nanchane,
a allure de hasiiique ronlairle utilise a Marie-lnrnlaculee de Ia
Medai:le-\tiracu:euse, flit commenece par Mgr FERIIANT en 11)1.1,
sous !a direction ze!(e de M. Paul >11ONTETL, cur Ies )vines coignes
du College des Petits-Fri6res de Marie. Ceux-ci, an nomhre de
cinq, aver deux utissionna:res Lazaristes, avaient Me rnassacrtts
en fevrier 1906, les antres preetres et Ies Filles de la CharilC
n'ocllappanl que par micas:('. C's Sept martyrs franca is out dir
assister, du haul du rie', a cc triomphe de noire Foi, pour laquelle Ps tlonni'rent tours vies. En pennant a tout cola on no
potlvait s'entpw-cher de rorncrcier Dieu, qui, apr8s ces clan/-oureux
sarritices, it hien d'acrtres epreuves depuis lots, a beni si Visiblement ces oeuvres d'evangelisalion. A Nanchang, en e0'et, oil
desornriis reside d'une faron permanente noire archevCque, on
admire mainlen: int : un centre Ires act if de missions dans Ies
campagne^. des (toles tri:s frequentees de nomhreux garcons et
fi Ies, patens et. chreliens. dirigees par nos pretres et nos soeurs
indigenes d'une florksante congregation diocesainc fondee par
M -'r FEHRANT : un orphelinat ; mais, par dessus lout, on v admire
le sn'eudide Hepital .taint-Louis. maintenanl roconnu ofticiePement par le gouvernement chinois, oil se devouent aver ardour
quinze Files de la Chnrite. dont cinq etrangtlres et dix chinoises,
f:isant un hien considerable. clans eett.e immense popu' ation de la
ville el. des carnpa,nes ; depuis pen on a etahli dons eel, h6pit,tI
one stole d'intirmii'res trigs prosp^re : on ne connall parlout
cet etahlissement que sous le nom trt%s populaire d'Htipital
frantais Que. Dieu daigne benir ces oeuvres pour sa gloire et

le salut des limes de cot immense pa ys paien ! Qu'il daigne aussi
benir la France, qui n'oublie jamais sa vocation de soldat du
Christ .Tf;sus

!
Alber t BRULANT.

LECTURES DE SAINT VINCENT
^ Voir Anmr les, t. 106-107, p. 2 39->48 ; t. 110-111 , p. 447-464)
LE TRAITE DE L'AMOUR DE DIEU
h) Vie dc Charite et vie d'oraison
II no suffisait pas a Francois de Sales de nous fournir dins
les cinq premiers livres du Traits de l'Amour de Dien l'identitC
do la divine chariti, it lui fal alt encore completer son expos6
et nous montrer le mouvement de cette charile. Tel est. le dessein
des sept autres ivies du monumental ouvrage qui condense lei
idees el les experiences dune pastorale tie la mystique.
Vincent de Paul feuillelte attentivement cette deuxiCme partie du Traile de l'Anrour de Dieu. A cette rec,ture, s,on lane epanouit, se rassure. Cc livre doctrinalement trCs riche sera largement utilise.
Est-il bosom de rappeler que le contenu d'un ouvrage nest
pas identique pour tous '? Le nrCme livre « offre aux regards une
infinite de perspectives possibles qui varient selon la direction
de noire attention, nos inlCrcis et nos gouts, la profondeur et la
dClicatesse de noire ame » (1). Le temperament et to culture du
lee!our mesurenl trigs exactemenl ce que I'anteur pout ini Iran,,mettre. Plus aussi qu'un contact aver les autres, la lecture esi
invent ion de soi-mreme Bans les autres ; et daps le pur miroir
de i'fime salCsienne, cost une image de lui-mime que M. Vincent
decouvre image sortie darts un horizon diliCrent, tui redonnant
ainsi sa tluiditC prerniiere, i'aidant it prendre conscience de ses
1rtualitCs insnupgonnees. Cet ami providenliel, par sa frdClite
tutClaire, to decouvre it lui-memo, assure sa 1'oi Bans sa grace et
sa vocation. Des pages no semWenl-elles pas spCcialement Ccrites
pour lui ? En tout cgs, e'les lui pernrettent an lit du regard, de
retrouver et mime de rerouvrer presque lout ce qu'il a lui-m@me
pensC de la vie mystique. Concenlre en quetques formules, n'estce pas tout cc qu'il a lui-mime Coil. dans sa propre existence,
sans sauter aucune page ni faire aucune rature ?
Pour apprecier correctement ('heritage spirituel que M. Vincent a fait darts le Traite de 1'4mour de Diev. i! no suffit pas de
juxtaposer ou de comparer piCee par piece, phrases saiesionnes
et affirmations vincentiennes. Plus que les citations textuelles.
c'est !a direction Generale de Is pensCe, le contexte moral, qui
dolt retonir notre attention. 1's donnent un sons nouve lu aux
emprunts e.tTectues et c'est pour le degager clairement que noun
envisagerons pour chacun des enseinements proposes, non seulernent to doctrine mais aussi l'eapericnce morale du lecteur.
Cette mefhode nous permettra de supputer plus exactement toutes
les richesses acquises.
(1) L. LAVELLE,

La Parole et t'rcriture, Paris, 1942, p. 199.

1. - LDS DEUX EXPIIESRIO S DE L'AMOUR
1" La Doctrine salesienne
tr L'aniour, ecru Francois do Sales, est. I,• nouvemenl. e:
ecoulenienl (111 crrur qui se fail par to nloyen de la comp.aisallct'
qu'on a en icelui... do sorle que la complaisance est le grand
niotil' de I'amour conune I'amour est, le Grand mouvenleul de
la comp:aisance (2).
CcIte ml pi:lik ore 1'erlllet de s'unir autant qu'il est huuiit
nenient possible aux per•fectinnc: de la divinile ; par elle, nous
les Inangeons spirilue lenient car nuns noes les rendons propreS
et le., lirons don- noire ru-ur 3i. -, Auus limns dour r tint
de Dieu dons le n-',tre r•t it y repand son baunle precieux ,) ;4,.
Mtais si In complaisance attire Dieu on nous, elle nous lire
aussi en tui, car cornutc les perfections divines sont p u : forte.
quo noire esprit. entrant en ltll , elles le possedent it de sol'te quo
a 11011 So11'enicill l)letl esi mitre, Innis Molts soinntes (t Lui a (5).
Dane ce nlluivenlenl d'antour•. If, recur role on paix, en repos
mt?wv. Nit son repus ne cunsiste leis it deli vurer immobile.
mais it n':noir pus besoin de rien... it n'avoir point tl'indigence
A so m•ou\oir... 'an-tour cherrhe eo qu'il a lrouvp. non pour en
jouir. in-its pour s'v esjovir 61.

Antic cependanl !a dialtetique de Pamour humain, autre
cello de I'anlonr divin. Dans I'homnle, l'anlour doit normalement
cornmoneor par la comp ais nce M s'ache\er par la bien\eillanee
c'est-a-dire en di-sir d'oxa'tor, de magnifier Dieu, de le loner
cello hienveitlance s'ingeniera nlemc it faire loner Dieu par loutes
les crr?atur•es et provoquera If, d6sir du c.iel. En Dieu, I'aniour
est d'ahord hienxeillance crcatrice el ensuite, si I ' on peut (tire.
comp:aisanee daps I'rnuvre accomplie.
2" h'e.rtr^rienrr n ffee(ire de. M. Vincent
Celte doctrine de la charite affective etait fort accessible it
M. Vincent qui ne son..-oslimait pas la puissance du sentiment.
Haiilu6s h :ire surtout ses Iellres de gouvernement. ei
part cutler eel es qu'il adressait a sainte Louise de Mariilac, i+
M.M. Marlin, Jul y, F. Gel, anus snnimes fenlis de laisser daps
1'onlhre !'aspect sensible de son caractere ( 7). Sans entreprendre
ici one enquC-lI exhau-t°ve, essayons cepondanl de tracer quetques lignes de recherches qui nous perniettronl de mieux ronlpr•endre I'allilude de M. Vincent il l'egard de In piece et meme
de la re'i ion alTectixe.
Le situ intent a ,jiru-1 tin ru'e dons !'existence de Vincent de
Paul. A quinze ou seize ans, la sensibilile de son amour propre
paraissait asscz profonde. Non seu.cmenl it a home d'aller aver
son pi're p:tree quit est mat habiIIC el un pen boileux, nii is it
va rn nio jusqu'it reftiser Waller Iui parlor ( 8). II est accessible
( 2) Trail6 de t'.4mour de Dieu (itrhtion d 'Annecy). I. IV, p. 255.
(3) Traile de t'Amonr de D:('u, I . IV, p. 237.
(4) Trnltti de 111mour do Ideu, L. (V, p. 260.
(5) Traile de I'A incur de Dieu, I. IV, p. '164.
(6) TraitO de I'Amour de Dieu, I. IV, p. 267.
(7) Rappelons que noes po=sIdons actuellenlent gnatre cents rettres
a Louise de Marillac, cent soisante-dix a F. Get, cent trenle a Jean
Marlin. cent vingt a Edme Jolly, cent. a C. Ozenne, quatre-vingts a
E. Illatiron.
(8) S.V. XII, 432 : Tttmoignage au procc's de beatification
Pmces_
sus ne perrant probaliones ., f° M. v°.

- 481 -aux larmes et aux emotions : la lettre de In caplivite. tenurigne
de ses possibi;iles (9). Apses avoir quitle les siens depuis dixneuf ans, it fail un voyage au pays natal. Quand it quitte la
maison, it est Iiittralernent bouleverse. rr J'eus Cant de dou our,
norrs slit-il, que je no fls que jileurer tout le long du ehemin, et
quasi p/curer sans cesse..., mon esprit attendri lour parlageait
auisi ce que j'avais el ce que je n avais pas... Je fus trois muis
dans celle passion importune d'avancer mes freres et mes
sceurs c'r>lait le poids conlinuel de mon pauvre esprit. rr A
la fin,
Dieu m'ula ces tendresses pour mes parents a (10).
Le relraite de Soissuns (1621) qui a fix(, sa vocation no lui
a pas encore donne Ioulo sa rr prudence rr ni indiquc le 1,6gime
appropric h sa sensihi!ilr'-. Pendant une dizaine d'annr•es (entre
ses quaranle et cinquanle ans), it rimera saint Franrnis de
Sales et utilisers largement les ressources de la sensibililr_, Les
lettres ou billets de direction qu'il exp6die a cc moment i1
Louise de Maril'ac, d \llle du Fay ou la Mere de Chant.al sont
riches en formules afleetueuses.
II ap]relle Mlle Leras sa chere Mademoiselle » ( 11) ; it
proud tin soin extre-me pour lui eapliquer ses allces el venues (1211) ; it n'oublie pas do lui parlor do ,r re lui quo son cmur
chririt ,r (13) : it veitle allenlivernent 7t entrotenir tr l'union des
cmurs en Notre-Seigneur rr (14). Nous Irouvons aussi cc !angage
salesie n et quelque peu devotieux, dans los lettres A MlleIsahel!e du Fay.
Rrnsquement, quelques annees plus lard, entre 1630 of 1632,
Vincent de Paul hennil loutes ces formules de sensihilite. Soule
une lellre deslinee A Louise de Marillac manifesto encore quelque tendrele (15). Sans doule, In ditTerenre des conditions de
vie of, I'nl'fiux des muvres peuvent expliquer partleliement
la concision du sly'e et do sentiment. La rapiditr_• du changenient nous aide a reperer les etapes d'une (volution de la sensibillie
Depuis ]a retraite de Soiscons (1621), In route de M. Vincent
s'eclaire de plus on plus. Ii a d'abord, par prudence, suivi le
mcmr' chemin quo I'EvCque do Gen6,e, mais son temperament,
sa gr.iee, sa vocation speciale s'affir•rnent progressivement et
1'emnri,nrnt dans tine aulre direclion.
(9) II commence aver la larme h 1'aeil, le psaume rr Super fiumina
Babylonia S.V. 1,10.
(10) II fit celle v`site apres le 23 join 1623. (AHELLY, t. 1. P. 60), et
avant to Mission de Chartreti. Joiaet 1623 ;CoLLE'r', I. I. p. 111). Il resie
huit il dix jours, till. 219.
(11) A cetle epoque. Vincent de Paul appelle volontiers L. de Marillac , ma chi;re li e •• (S.V. 1,39. 9, fevrier 1628: 1.62. 1628-1629), ou
r. ma ehl're demoiselle rr (S.V. 1,51, 63. G9). En 1629-1630, le ton devicnt plus ohjeclif !1,71). L'unnrSe 1632 sernble marquer 1'extrAmc limite,
des for•mnles sal('siennes '1,160, 171).
(12) S.V. 1,30, 109.
13) S.V. 1,170. ,. Mon cu:ur nest point mon ereur, ains Ic votre en
ce:ui rte ` otre-Seigneur Cf. S.V. 1,169.

(11) S.V. 1,63, 71.
(15) S.V. 1,185. II fact faire exception pour les lettres A 6ainte
Chant.al et it la Mere de Is Trinity. It est hien difficile dans ces r'-crits
de dlslins;n^'r ce qui t1art rte I'esprit „ it re qni proc;,de de la conventinn.

INCIDENTS.

Entre 1621et 163 ( 1, lea circoustances , derrit! re lesquelles
M. Vincent aper4. oit de plus en p us distinctemenl la main de
Dieu, l'imitent it reflechir sur le , iiialfa4ons du sentiment : sous
des apparences innocentes , it fait sublilernenl 6Hotter I'avance
de l'Esprit. do Dicu. Ce n 'est done pas sufftsant d'affirnter que
la chair et le san _ ne ptnetrent pas dins le lloyannle du Christ.
it taut encore appeler ces lendances par leur ^ mm familier el
denoncer loutes Ieurs manifestations concretes . Vincent de Paul
n'y manquera pas.
- La trop grande tenclressc nttrteruelle de Louise de :lfarillac.
En eefte inerne annee 1630, - oft on lui avail confie In garde
des Illumines do Picardie veniel'enient . coupables (to sentiInenlaliNtue re ' i_ieux, - M. Vincent entreprend de delivrer sainte
Louise de \ tarill,tc de son trop grand altachetnent pour le petit
Michel 16. Celle affection lisitime menace de devenil accaparante . File polarise Ioufe III vie inl(irieure et fausse l'ilineraire very Dicu. Notre-Seixneur reclame une trluquili : le issue
It du dip-nuillement de lout cc qui nest pas Dieu * 117 ). Le ton
de la direction s'eli ve. M. Vincent. qui a deja atlaque cefte
imperl'eclinn rhez sainte Chantal . entend former Nil!(, de Marillac
a a une affection d6pendante el. deuce „ (I81.
-- L'affecfiont pour les parents.
I ne evolution de ni me style et orienLee vers le mt ine ideal
de detachement s'est d ' ailleurs dessince It pareille date dans sit
vie persunnelle.
Apri-s s'etre inquiete de venir on aide 1. sos parents, it a
demandi^ et obtenu tine grfice d'apaisement ( l!1). 11 avail compris
avant 1623 que Dieu lui demandait un p'us grand elepouillemcnl (20 ). II se sent mainfenant pressc d'honorer la parent(
pau\re de Notre- Seigneu r. C'est pourquoi it adople rapidetnent,
it I'tgard des siens tine altitude intransi_eante qui pout naus
paraitre brutale . Les ruptures se ntanifest.ent par des actes
decisifs. En aoitt 1(130, un sien neveu Sc prtesente it Paris et va
le tt ouvor an Coll('-ge des Bons-Enfants (21). II espi-re rerevnir
que!que secours. Surniontant ses repugnances, M. Vincent de^zeend de sa chanibre , M. nuns confie. In Chanoine de Saint-Martin
de passage en ce Cellt?ge, It it ally lui- ^ nt-me jusqu ' a la rue oil,
avant trouve son nevetr . it I'embrassa , to haisa et le pril par la
main, et. I'ayant conduit dans la cour, fit descendre tous lea
Messieurs de sit Compagnie, auxquels it dit que c'etait la le pus
honnete hornme de sit 1'aniille. cal lea lui fit saltier tolls. tt (22)
Cepcndanl . it it no lui donna que pour s'en retourner it pied.
comme it t•laif . venu. Iv re•nvovant avec die cicus settlement, pour
(16) Je n ' ai jamais vu une nii,re si fort utirc que vous : vons
ti eltes point quasi femme en autrt^ chose. „ 5.^ . I.581.
(17) S.V. 1,76.
08) S.V. I,37. 76.

(19) „ Je priais Dieu qu'il cut agn)able di me dClivrer it ccltc
tentation , et je men priai tant , qu'enfin 11 out piti@ de mui . „ S.C. Xll,
219-220.
(20) 11 paese huif (oil dix imirs pour leur dire ... qu'ils n 'attendissent „ rien de mot
(S.V. X.11,219).
( 21) AIELLY , t. 111, 208, 2 92 : IT COLLET , I. T. 168-169.
(22) ABELLY, I. 111, 208.

faire envirrre 180 limes ; encnri den anda-t-il ces dix ccus par
ii1n1tine ;t tlnne la Marquise de Maignelay ) (23).
Quelgt.tes jours aprr's, Vincent de Paul reglera definiliVenlenl ses all'aires fanliliales el dressera son testament (7 septetilhre I6:i0) (24). Qu:uul is missionoaires I'interrogerout, it
pourra rit'finir clairernenl sa position : „ l'ensez-vous que •j(n'ainlr• pas mes parents ? J'ai pour enx tons Ic.: sentiments de
tendresse el d'affcetion qu ' un autre petit avoir pour les siens.
el. vet arnnti r naturel roe sollicile assez de les assistcr ; mais je
dais a;;it• scion es rontivemenl.s de la 2rAee et non de la nature
I'll penser lux pauvres Inns :Iha'idonne''s, sans nl'ar'reter aux liens
de 1`:ir iilir^ ni de la lr,lreul6, (25)
1'rogressiveni cif. NJ. Vincent. a conquis celt(' sa,esse religieUSe rlrli s'equilihre clans title asei?se aurti're, mais 111)1(1 Ic's
r•eson :tilct ti\an;eligties nuns pernietfent do ra•eonnaitrc In parfailr anthenlicite surnalurelte.
(' ne cmisign e d'artir,n.

l:elte loiW• I'll ^eillert . III- I':uuour all'eclif fill accelr}rv"r. si
I'on en croit . ABELLI (1111 :rpptiyait ses dices sur le4 1 rrroires
des Prflres de la Mission, pal tin mot d'onlre recu dun personrlage rrninent. a ''olunl ol:us nostrum in operalinne ronsistil it r6petait souvenl ces paroles et ttisait les avoir apprises dull :'rand serviteill' de Dien. lequel se Ir•ouvant an IN dc
inorl. collie it lui demanda quelque plot d't dilicat . ion, it Iui rr*-pondit grl'il voyait clairemenl a eelte heure-lit , que souvent ce
que que : ques personnel p renaient pour contemplation , ravissenients, exlases. el vc gti'lls appelaienl morvenient anagogic ties.
Unions dt'-ifique-. n'elaient que fumr'`e, el que vela proeedai1. on
dune cur•iositc lrompetsc, nn des ressorts naturels d'un esprit
qui :(Vail. gietque inclination el facilith au hien ; au lieu que
faction bonne el parfaile esf• le v[ritahle caractere de I,atnour de
Dieu a (26)

\Iielue rcflexion fill faire in pareil'es circonstances par Ie
P. Pierre GIn:t nnEr, qui s'rtfeignit 4 Rome. le R fevrier 1633. II
avail et ( n Tou'ouse all Ienlps oil Vincent de Paul (tudiait 9
I'LTniversit.6 et apri s sa profession reli:;iettse en 1600, it i iaif"
tlerneurt- Bans Celle ville jlsqu' en 1615. II y avail nheme r-tc
recteur de 1612 i( 161:1, .Apres tin bref srjotir it Paris (162111623; et 1 Bordeaux, it fut place a Roam. An moment oil it
allail notiu 'ir', le Maitre III, I'Ordre Vint (iii rendre virile cf. lui
denianda, pots Cs 1'rer+'s prrtsenls. gtlclques trots d''idificalion.
11 irn,rruura tlifficilenienl : tt Totum negntinul salutis nostrum
Is•ndet all execuli-nne ,, ;27). Peut-etre e 1'. (:IRARDEi. ell-it IC
'23) AIELLT , I. III. 292. En 163 2, it a singu'it • rement progres,•• . n
indit erence It Tigard de toutes les possessions de bien . 11 tcrit a pro
pos do la vonlestation de Saint-Lazare : a• Notre Seigneur m'a r•.-ndu
(pie
autani. indiffrtrcnt en celte occasion quell aoeune autre affair'
j'aie jamaie en , S.V. I,152). Avec quelle srrt<ntlO it writ a sainle Lonisv
logs do I'cxttcut.ion du garde des sceaux, Louis de Marillav (10 mai
1632) : . II nous impede volume quoi nos parents wont It Dieu, pourvn
qu'ils v aillent „ (S.V. 1.154).
(24) Annaie .c, t. Cl 1936), p. 704-707. 11 avail d6jA fait quelgnes
(inns It ses fr res e 4 septembre 1626 (S.V. X1(1,61-62).
(25) ABEI . r.Y, 111,293.
(26) ArtELLY. 1,82.
(27) Sur le Pere Pierre Girardel, cf. Francois Grrt.tarEL , lit' (it' Pierre
Girardef. Langres, 1682 llil liulhi•rlne Nationale, 8° Ld27 8.155;.

grand serviteur de Dieu dont pane M. Vincent qui a pu 61re
avisti do cette r(flexion singuiiere faite a son lit de moil. Mais
a supposer que la sentence n'ait pas (t( hi rit6e ntt)me n 6diatenient do religieux dominieain, it n'en resle pas Inuin:; qu'une
directive ties nelLe et de preniit ro valeur fut dmtn(o do bonne
heure a M. Vincent. Nous saisissons entre les annces 1631) et
1635, Line insistance particutiere de sa pens(e sun la charitit
effective. Dans In snmme do Ih(o ogle mystique que lui pr(sente
I'Eveque do Geneve, it fern lihreinenl son choix en fonclion tie
ses preoccupations particulieres.
2° Enscitlncmcnt rte M . Vincent sur ('amour de Dicu
A drogue foil que M. Vincent par le ant missionnaires on
aux Filles do la t:baiiI C de la nature ou des olTels de I'amour
de Dieu it so ref.'re a la division tie I'amour en ef"ertif et
affect if quo Mir de Geni've avait crnprunt ( e a saint Bernard (28).
II utilise aussi colic conrparaison du I'i,re cl du Fils pour ratLacher toules ses expiications sur l'ainour it une image concrete
accessible a tons (29).
dais it lit, s'atlarde pas a magnifier l'autour affectif. II le
rnenlionne simplement. ':'t s'crnpresse de marques quels soot les
odes qui doivent le urieux traduire t'anlour elioctif.
L'oraison e ' tc-memo est orient ( e vers I'action . Les resolutions en constituent le sommet ( 30). blles no doi\enl , pas porter
sun Lin aNenir [vol) lointain qui pourrait se der• oher, mail sur
la journee qui s'ouvre X31). En remoyant, un jour it sainle
Louise de Afar iliac les r e so:utions dune retraitante. Vincent do
Paul devoilc Louie sa pens (e st' les bons propos qui restent
duns Ics generaliths . <( ,le sous envoie les rilsolutions de Mine N...
qui soul bonnes, mais elves me sentl:rleraient encore meillcures
si e to descendait tin pen au perticulier. II sera hon d 'exercer a
vela c• el:cs qui feront les exercices de la relraite chez vows ;
le r•esle n'cst quo production de I'esprit , lequel, ayanl LruuvC
quelque facilite et mi•rne que'que douceur en la consideration
dune %ertu , so flatle en la pensr' e (J'Mre hien vcrtueux ; ieaninoins, pour le devenir sotidement , it est exp ( dienf de faire des
bonnes r ( solulions de pratique stir les actes particuliers et t1fre
- I'EncIN (Jean-Jacques), O.P., Monumenta Conrrntus Tolosant, Tolosa, 16(1:3. p. 150-152 jinrne, Biblioteca Casanatense).
- .1 rrner Dominicainr, 8 f6vricr 1644.
- I'io &NU i1'r.). lntroductic.n t . la Crui.c de Jesus ° du 1'.
Chardon, Parrs, 1937, p. XXIV-XXV.
(28) Traits' de !'amour dr Dicu, t. IV, p. 301. Cf. Saint Bernard.
Serino 50 in Coalico 15 2), Palroiogie aline (Migne) , t. 183, col. 1021.
Est caritas in actu, est, et in affectu. Et de Ilia quidem quae opens
est, puts datum esse Icgem hnniinibus. nrandattirnque formaturn : nom
in afectu quis ita habcat. Lit man,Lrt.ur Y Ergo illy mandator ad meritum, ista in proerntum datur.
Celte mrrmc distinction est utilis6r• in 'e P. Saint- June dans son
livre, Dr, la ronnai .ssnncr ei de tumour du Fils rte Dieu, Paris, 1634
(livre II et. III). Ce Iivre I'++it common chez les Filles de In Ch;u•it6 (Cr.
Archives Natinnales, H. 3.726).

(29) S.V. IX.475 ; 478 ; 592 ; X1,43.
(30) S.V. X1.30, 87.
(31) S.V. IX,30.
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apres fidi'le a les accornplir. Sans cola, on ne Pest souvent que
par imagination. » (32)
II se thAfie de I'amour affect if qui n'en vient. pas A la rratique, car selon In sentence de I'Evt'que de Geneve, Ins vertus
meditces et non prntiquees soot plus nuisibles qu'uti es (33;,.
(t Airnons Dieu. dec'.are-t-il clans un passage devenu classique.
aimons Dieu, ores frt res : mail que cc soil aux Opens do nos
bras, quo cc suit a In sucur de nos visages. Car bien souvent.
tart d'arles d'nmour do Dieu, do complaisance. de hierrveiilance
et antics sentb(ables affections et pratique s interieures d'un
curer tendr•e, quuique lri's bonnes et tri's dcsirah e.=. sont ucanmoins tri's suspectes, quand on Wen vient point a In pratique
de l'arnour ell'ectif, n (34;
Celle absence d'exereice coneret explique I'impuissar,ce de
cort,tines Ames a sortir tI'une m6dioeriI6 qui Ies actable. Apres
avoir manque a In grace, In .grace out manque. n Nous en
voyons plusieurs qui, pour bonne intention gu'ils aient, et pour
belles title snienl lours resolutions, so trouvent ncanmoins courts
quand it faut on venir aux efrets, ou qu'il s'agit de vainere Ies
tlifticn tes, parse qu'ayant manque n. In grace, In 'grace lour manque. et alors his scrupulcs los rongent. lour amour proprp so
forme une conscience qui s'accomrnode avec in sensualite et in
nature repremt le dessus : je n'exagere rice : I'expcrience le
montro journe.lenient. » (35)
I'riANS01)51Ti(IN.
Iietenens set appel rt^ili^rt^ it I'artion, sine du veritable amour.
We le solo do eonsiderer Notre-Seigneur en toutos choses,
Wait tine des caractt-risliques morales his plus visib!es de In
saintele de Vincent de pant f3O). No crayons pas cependaul que
in sensibi ile ::-oit entii'renieatl rrpudiee do la vie spirituelle. Trigs
Nconotn' des forces ltunrrines, Vincent, I'nliliso druts un autre
domaine : celui tte In eharite 1'raleruelle. II transpose ici cc que
Francois de `ales avait flit. de 1'amour de complaisance et
caracterise aver prceision I'esprit de misericorde et de,compassinn qui bit ere 1e propre du missionnake cornrne it est In
propre Ile Dieu. Le ton est ici plus male, ('incidence active immediate. a Les missi-onnaires doivent etre touches au vii' et alT'Iigt)s
dams ]put, ctrur des miseres du prochain. 11 faut que cette misere
et compassion paraisse en leur exterieur et. sur lour visage a
I'exoinple de Notre-Seigneur qui pleure sur In ville do Jerusalem it cause ties calanrites clout elle etait menacce. 11 Taut.
employer ties paroles conrpat.issantes. 11 faut le secourir et.
assister... tout ce qui est clans un homme charitable respire et,
prt the la charite. , '371

(lreatrice d'nne ambiance de respect, de douceur qui facilit.e
to don nmtuel ties ewers et la communion des awes. In cirarite
rbalise ainsi. trigs cuncretement, ('union a Dieu. tt La charite est
lc einient ttui He ](is cornnumatites it Dieu et Ies personnes entre
(32) S.V. 11,190.
(33) Cf. Introduction it let Vic tlerole
S.V. V1I,363.
(34) AnELLV, L. 1, p. 81.
(3)) S.V. 111,163.
( 36) ABELL v, L. 1. 81-82.
'37) S.V. A1.76-7 7.

( r^dil. d '_Annrcv,. I. III. p. 83.

eIIes- utentes, do, sorle gne rltti t•onl rihue it I'tiniuu Iles creurs
dune cotupa nie la He indisoluhlentent t Dieu. ' (39).
11. - LI NVOII.E\1E liE L'l ^ fi.11SON
Celle insislancr : ur Iv rendenient elTertif Psl parlicu!ii'reutenl sensible 'tans un oxerciee. gtti doit nor • utalemetil ;issttrt?r I;I
jonctinn enlre les pensers an affection- el In vie quotidienne
t'uraiso n. Vincent- de Pau:, peu spt' rulalif par tetnpi'rarnent el
par vacation ntissit'nnaire • centre foul t'enei'ne ; itent de I'nraiLe prinvipal fruit Ile I'oraisnn
son nlenlale sur le, rt sn!nlinn; .
ronsi-te it se bien r^sondiv . „ ( 39) On rte fa:l pats oraisrm Si oil
ne descend pas flails It, parlirnlier des df'faIlls et Iles rt'soluIions (40 ,. I.'araisnn nest pas s(-parable de la vie, cur rest nn
exercise concentrr dt' \-i,- cliroolienne.

Issa\• ons de voir romtuenl I'iXpt'rienre It Dieu it 'lit
tnnnde a ;uuenf0 \1 Vincent a t• etle conc . usioti.
P La I'riI're de ,Il. 1'itrt f'al
I! noun faudrait ici Willer d'analvser I'intinitt' do s-a prii•re.
utcllII' 'I jnur le', I-essot•is Ile ,;it rip re!i ieuse, r;traelrriser son
rorut,orlenu'nt avcc Ttirn. La pauvrel', tip nn.; ti nsei cneumnt It(noes pcrmel pas t1'0fTeclu0r t.tn travail tlui satisfasse nol.re dt''sir
de c.onnailre son Attie. On uutins, esavons de reconuailre t'ertains
asplI'Is de w prii%re, de d6celer le rvthnre de sit vie inti'rieure.
:1tt ^•:LLt. I. seal If'tuniit tltti di'-pnse avO,' quelilue aulor 'itt'. sit]lit vie intittte de Vincent It Paul. fail utonlre dune 'Ikcrl Jinn
emharrtss,t. , On n'a in dt,°onvrir, contie-t-il, Si 1'411-aison de
V. Vincent Mait ordinaire +nl extraorlinaire. son hrtntilitt' lui
atyant. Inujour, fail cachor Ins thins qu'il recevait. de Dieu, autant
quit lui t^lail ptrssih!e. „ it 11 it rai quo le fundaleur 411lit Mission tie s'ahandonmtil !);Is aux Cortftdenres lot'squ'il tie
pou\ait pall. ce moyen s'hutnitior oil rensei_ner IS autres. Pour
Woos Ilous avails beau ('(pier avoc fervenr. lrois WiNcles rte
distance lui pernte1tell 1, de garden fatcilentenl on secret. h;sav'ons
I'ependa llf un peat d't^r'lairute indirect en I't'crntlautl p;u•ler de
In vie religieuse des autres ; es•avous ntctue de W r NO re
flue ,es princes intprovist'es II'atdlli.ent de sa vie 1'ol'tnde.
:I) Tr"rrtt,iyNrn^r.c ittriirecls.

Irposanl ;ill prod's de hcatiticaliun fit- \I';r de l_,eni'vo.
Vincent de Paul nuns rcvclP tine dig Si"'; uraisuns jacu!aloires.
Six ails anparav;utl, 4'vcril-il, clone vors 16??, hrisrt par la nlaladie,
it rewtvail en son esprit In hunt)' de Francois de Sales et it se
disail frctiuetnrnent : tt O nton Dieu. que vows tiles bon, q114vans ties bon, puisque v011-e vrealure. Mg Franlois to Saes.
ost Si hon. „ (i_" „ J';Ii ell le honiuour de rouuuunirliter aver
felt Algr Ile Cell6ve, ecrira-t-il yingt ails plus lard. plusicurs
38) S.V. 11,37/1.
. Les persttnnes douses •' Inltlrnl v,tus ut'ft'ir l•nr ru•ur
ntander Ic vdtre. „ (S.V. X11,159).
l:'est le propre ii' I'amnur d, dinner rf-spent I'! r„nliIlai5:tnrt' vt•rs
!a 1) r'sonnc airnt?c . „ \'. X11,265).
'39) S.V. \117.
JO) Cf. S.V. X1,301 ; 11,190.
(41) ABELLY. L. Ill. 53-54.
'i2) '.V. X111.78-79.
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fois pendant sa vie. II avail One si grande home qua relle de
Dieu se vovafl sensiblenrcnt an travers do In sienna. „ (43)
El'vaf ion simple, naive. atf'ectueuse, qui Arend son point de
rIcpat•I dons lit it^aul^ou !a bonlr_ des ufres. „ Lorsqu'ii vovait
des flours on quelgne autre chose hello nu agreable. it on prenait
occasion de pcnser 'I In perl'erlion et heautc inlinie de Dieu at
de dire on on c our Ce- pi Iles qu'on a troovoes derides de sa
main : Quest-ce qu'il v- a de comparable ;t In beaute de
,t Dieu. qui le princilno de ioute la beauti et perfection des
t. Matures ? >\'esl-t•e pas de dui quo les flours. les •oiseaus, les
tt astre.s, la One e1 L• -n:cit ompruntent Our lustre of tour
lie, autt_ ? » (44 i
Pius manifest(. cncore la Iranspitrence tit-Dieu Bans des
activittls hunutinr•s, inr-quc la disproportion cnire les o uvres et
Ies forces Inunaines mis,- en jon engage Dieu A intervenir.
Trois font pill.-; qua dis tlnand Notre-St'igneur v root la main.
d rlarail Vincent do Paul. el ii In riot Itrujours quand it noun
rite les o vens ttuntltins et pill notrs r'n"a: e Bans in nccessit-;
de faire quelque chose qui exr•i^de nos forces. » (47), 1"n discret,
miracle s'accoruplit alors. Alen^ietu•• ^ct•ivail saint Vincend
a Elienne B'alircnr suroharg do travail. (nc le Bon Dion pitrail
en volre petite compai_nit• r'I d;m- v^- enipluis. 1401
h) Elevations et
I\turs relroovons l's iut'nn's rarach'^ri'litiue, dons it's prii'res
qui jaillissent flans la how-ho tic .ainl Vinrt'nt all cenr, de ::-es
tliflor'nIs entretions.

Aprt's avoir OXplor•t• inn sojel• recennu itt nature des verfus.
a ppt•ecit^ Ies nroliIs el tnesurr" Ies lo-oye s qui por•rnetlront do
passer a faction. Vincent s'ell'orce de ri}atiser encore davanlagt'
son propos. L'expression jrsqu•ici objer•I ive eI 1 r ;- vivanle se
charge rl'all'ectiviti. Le for deviant Itersonnel, tt pregnant ».
Depassant les auditeur;, lo dialogue e'en 1t c aver i'invisihle.
L'envol de celte time est simple, insensible, rc Mier.
A parlir d'un fail, ou d'un trait do In vie In sauveur.
s'cbauche vin auto d'adroiralion plein d ' anrnu • it to respecr
Il;egardons le ITS de Dieu : oh, duel coot de char ill . quiih•
tlamriie rt'amour ! » Hapidement . roll action ttinit se transforms
on one adjuration , on colloque ardent : t ii ii .h ;n,• diles-noes.
vous un peu, s'iI vous plait, qui vnus a tiri du ciel poll[ venir
soufl' rir la nia'diction do la terre, land It persecutions el do
tourments qua vous y avez reps ? I,'escmp ! c du 1attveur con'rote alor's cello prii re flans uric [("solution imnuodiate • fI
° eripnsMessieurs , si nous avion' = on pen de cot iuuour
nous les bras crois6s ? Aux qua noun pourrions assister, Ies
laisserions - noes perir ? , t (47j La bend, I'amour tendre dlt
Christ. In compassion comprMiensive de
pauvr • es. I. travail
ohscur cnnohli par I'huiuhle ouvrier rte Nazarolh . lets son[ :es
{31 S.V. IIl , 93 (3 oetobre 16x9;.
Dt' Mgr .Jean-Francois Bagni . t. Sa .,a:'•sst'. sa t wilt• o; I'.111.'rli^tn tI nr.
it honorait tel noire polite con pagnic ii'. "Ir 1'intage ti - la .agcss-i it
Dieu, de sa borate et do 1'aeil dont it plaiL a s ❑ divine A iajcslt'' tI'IH,nnret
noire patio compagnic . ,t 'S.V. 1, 548. 10 mai 1639.i
4h) AnELLY, L. III.51.
55) Anr: r.i,y. I.. 111.11 .'1'f. s\'. 1\'.11 i - 11f. S drt't'tuhty• IGall',
('i6) B.V . 11.573 ('23 oars 1646)_
A) S.V . Nil.264-20.
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sentiments qui soutienneilt sa priLre, lei larmoniques qui en
prolongent les repercussions.
Ces quelgttes indices, incapab'es de noun decouvrir entierement sa religion inlerieure. nous permettent cependant den
deviner quelques aspects. Sans doute, la trame hahiluelle de son
oraison pons echappe. du rooms pouvons-nous fixer stlrement
gnelques su,jets de rellexion : L'Ecriture (48), spccialement les
Svnliptiques et Bans saint ltalthieu, le discours de In Montague (49), la ;,ruse dont it s'oecupa plusieurs moil durant (50),
la ,journce toile qu'il la prevoit. LI souhaite et la transpose en
Diel.t (51), in solution de certains prolW,ntes trt^s teniporels,
tell que I'acquisiti, ii d'un Ingernent K52). Toute chose peal i•tre
occasion de pechr, tout incident pout aussi titre le point d'appui
d'uno prii+re oil d'une elevation (53).
Cette varicte el celte s(.Fuples?e Bans I'adaptation revClent till
seas religious d'une singulic%re prul'ondeur, une afectivilc spiritualisee eL p'eine de dc!icato=se, entin une preoccupation de
Peflicience de la griro qui no Iaisse pas quo lie surprendre. Riche
et dune cnmplexitc qui d,^horde sur toules ]es classifications
trop scolaires Al. Vincent etait hahiliIC a Ctlre I'evange!isle dime
oraison commune, affective, tres pratique, aussi accessible aux
diferents esprits gn'elle chit adaplee a toutes hrs cireonstances
,Ie In vie.
2° La doctrine salesienne
L'n lisutt le 'I'rait(t de I'Amour' de Dieu, c'est tout nattn'ellernenI, qu'il s'altarde stir certains passages qui affirinent la preeminence des pauvres et dos simples.
Le grand saint Thomas assure quo souvent los plus
simples el les femnies abondenl. en devotion ), et sont ordinairernent plus capables de l'amour divin que les hahiles savanfs. » (5li)

Le hienheureux frere Gilles, des premiers cornpagnons de
saint Francois, dit tin jour it saint Bonaventure 0 que vous
Ctes heureux, vous autres dodos, car vous savez inaintes closes
par lesquellos vows louez Dieu : nlais noun autres idiots, que
ferons-nonti ? „ Et saint Bonaventure repondit : i, La guise de
pouvoir aituer Dieu suffit.. - Mais, moll Pere repliqua frere
Gilles, on ignorant peut-il autanl. ,timer Dieu qu'un lettre ? II le petit. dit saint. Bonaventure, ma is je vous dis qu'une pauvre
simple fourrne peat aul;ud. aituer Dieu qu'un docteur en theolo;ie. s Lors frt?re Gilles, entrant on ferveur, s'ecria : « 0 pauvre
of simple femme, aime ton Sauvenr et to pourras titre autant
quo frere Bonaventure Et la-dessus, it demeura trois heures
en ravissement. ' (55)
(48) S.V. XI1,135 : XII,823. Un verset et pas davanta ' est eapable de sanr.tiUer line ame, quand on le goflte et Ir avour.' avec la
devotion que Dieu demande.
(49) S.V. XII,127, 128.

(50) S.V. 111,3 31 : An Ei.t.v, I11,1; : Deposition rtuatriimie k(,moin, A.
I. IUItAND.
(51) S.V. VIII. :ice.
X52) S.V. 11,18: V,459.
(53) S.V. X1.125.
(51) Traits de l'Amour do Dieu. I. IV, p. 314. CI'. S.V. IX,3, 32, 220,
421 X,568. 577.
55) Trnitr de I'.Inlour de Dieu , 1. IV.315. Cf. S.V. X1[.10(. IX,3?.

0 cornhien est-it vrai selon que saint Augustin s'ecriait
que les idiots ravissent les cieux Landis que plusieurs
savants s'abiment en enfer. r (56)
II arrive fort souvent quo par notre rnisi re la science
empkhe In naissance de la devotion d'autant que la science
enfle et enorgueillil cl r'or;rueil. qui est coutraire it toute vertu,
est la ruine tntale de In devotion. >r (57)
3" L'en.eeignen+. cut do saint Vincent
La definition de l'oraison que Vincent de Paul fournissait
aux Filles de la Charite.. le 31 inai 1648, est plus complete quo
cello donnee par I'h+trrrrluetion it Ill Vic I)i'r•ote cf. semb. e s'inspirer d'assez prigs du Traite de !'Amour de Dieu (58).
L'oraison , est unrr •'rW-vation d'esprit 1 Dieu. mais cette
adhesion ne se consomme quo parr separation rte lout le crCC
11 L'1me se. detache con+me d'e!le-Hahne pour alley chercher Dieu
en lui-mAme. (59) a 11 rani sorlir de soi el dunner tonne it
toutes les pensee^ de la terre pour s'cicver it Dieu. a (60)
Colic mise en presence de Dieu se complete et so fortifie
pour s'arhever on une conversation. un colloque. a C'est tun
pourparler de I','trnc aver Dieu, line muluvile communication oil
Dieu dil interi4 'urenlent 1 I'1n;e co qu'il vcul qu'elle cache el,
qu'elle Passe et oil !Arne dit 4 son Dieu cc que lui-memo lui
fait connaitre qu'elle doit demander. (61)
Variation eoncr?' te, - en mineur dirail-nn, - cl qui ne
manque pas d 'clegance, stir la prii.re fie 1'sprit-Saint en nous
donl pare saint Paul (6?). 1.'initialke est done laissec it Dieu
qui ouvre la voie It guide In prii're tie demanrle.
Penetrant plus avant Batts son sujet. Vincent de Paul distingue deux fatons de faire oraison : par enlenclernent (meditation ), par volonte' ( contemplation).
L'oraison accessible r) toes.
L'oraison ordinaire no se fait pas sans le seeours do Dieu,
mais elle W est pas non plus reservee it une e'ite. Saint Vincent
de Pant no nianque aucune occasion d'afllrmer gtl'elfe. pout ?ire
le privil+'ge de Joules les hies.
Non, no craignez pas quo de pauvres titles de vi'lages,
iguorantcs c+nnme vows pensez eirc , no doivent pas pretendre
it cc saint exercice. Dieu est si bun et a de,j1 etC si bon It votre
endroit que de vous appeler en 1'exercice de In charitC : pourquoi penseriez -\ous qu'ils vons deniat In --race dont vOUS avez
heroin pour faire oraison 'f (tue cola no volts entre point en
I'esprit. J'ai ete aujourd'hui hull trilby'-, nnrIant ii une bonne fillt'
(5G) Traite' do ('Amour de Dicu , I. IV.281. 316. Cf. S.V. 1,:304. „ Or
sus, btni soil Dieu de ce qu'iI se peat. dire qoe „ Idiotae rapiunt co-5P.L.
32, 757).
lum » (10 ao0l 1635). Cf. Confessions, L. VIII. c.
( 57) Traits de !'amour de Dieu . I. W. 318.

(58) o Quo si I ' oratson est tin cu 'l i que, tin dcvik ou tine conversation de I'9me aver Dieu Par Icelle duce, noes parlnns a 1)Ieu at Dieu
rOciproquement pane it noes, nulls a spirons it Ini et re spirons en lui qt
^T r aitC, t. IV,
m utue lle+nent it ins pire en rlwl^ it re s pire Sill' w ell s .
305.)
(59) S.V. IX,419.
(60) S.V. X.586 ; I\,422.
(61) S.V. IX,419.
62; I' F itrc :Inx 13on1 •iins. \'III. 26-27.

Ili village qui esl urtintenan! MW des plus rrandes fihti s yue
je connaisse. ,I (63)
\L-me Ies personnel qui ne saveitl ni lire tit ecrire pcu\eut
sadonner it la nnlditation et Mrv favorisces (lu (Ion d'ot'aison.
Ii se voit des exentph'; qui non; opprennent que d,,s persortnes
qui ne savenl ni lire ni ecrire, ,)c pan\res pa}-sans qui tip, s;,vvnl
r•ier!, out rel ii de Ui+.'u If, don d'oraison it clans tin plus haul
de) re (111$ heaucntip ii'a1111'i's I) ion ,savant;. >, (64) La raison en
esl. que D'eu view ii ]':tide Ile no!re inlirntih el, gti'il communique ordinairetin'nt sc; grilses aux inuuhles de eceur (65).

tIais e n aII'irmanl la simplicill' Ile l' o rai sotl et la possihili1t'
Ile toils it v ace,"vier. pecialenirnt par tine hunib'e et religieuse
attitude, Vincent fie Paul =e troii ail an ^ene a definil• sa position
it I'I'L':Ird 1 1 1'; iiT':tismir 11111z parfait"; et des "Paces d e l a coltlentpiation.

I.e -n•jeI it(' luatutn:Ii) pets Ile pl'ril- et r 6 (`12lII;ti1 des 1111:11r.1.1
exlrl ntenx'nt I,rerisLS. L'Esp:t:ne venait d'edieter des mesuresevi'res dials quint a\ail ,jtts e prnpres a ecaIfet desor' tit:ti;
font peril ct'illutuini;rnt' f6(i. Ell l,'rancc. certain- spiriltu's
voyaient d'un aril drftan) it sut'ci's des iiiy tiques du Nerd el.
In vo:;tre Ile Itennit de I;anfeld. Ces difficultes latentes reutl:ticnt
Is stns prec uilionneux et rill-roe Ilefiants. Occasion done 1)4)111M. Vincent occaciiut -;'ii vii fur jamais de pair'er stair et de
(16plo.ver route .a prudence. (;aeons qu'il ne nous decevra pas.
iii. I ..1 0 MAI J,. DE I..\ I:QNTI \IPLATION
L'r.rper•ii'nrr Ih' 31, Vinrrnl
a) h.'r/Iei'i,rrt, r jei'.vonn,'llc.
L'opinion courante rte place pas -ailil \'i iCei!l de Paul pal-111i
les nil,sliquc.;. Ce ntol ,-voque d'nillcurs 1'i ilt)_e d'un hotiutie lift
peu perdu dons set urii,r', distrait is reaiites terrestres gtt'il
neg:ige tilt tantinet. Celle qualitic:tliun it(, revient done pas a
ceiui qui, salt; Hier I'au-delis, a p:tc;I' set \ie it ^nocifer In
rite et a l'organiser terrestrement.
Cependant. le content' till ntol ^ tuv.tiquc • ne Ltis.,e pars
que d'inquietev de bons esprits. Uepuis P' .zuv. out be repn;;nl.
point it Itii faire hnhil'er des nton\enrenl do IH'nse' on d'aclion
entiiire.menl In•itpu•; ;671. La von, nid:utl, I'expres;inn a perdu
lottie fa pri,cision scienlifigite que la tliI oiogie dogtnnfique Itti
avail dortnlet' it tine longue Irnlil.ion de travail el II'exptrience. En lui re,lontruii on see, ri, inert, netts dissiperons I'M(63) S.V. IX.3.
(61) S.V. X.568.
;63) Au ternte de. Sun experieii . \ itti nl de ('Mil est. arrive. a cell'.
conclusion. En droll, les personnes c..c ❑ ntes, si lies sont humbles, ne
sont pas excltues des votes de l'oraison • in fail, :es ignoranls semblent
avantagtss, paree que plus simples et realisanl les conditions €vang,'.il.
Rues de la rev,tlatlon :tux petits (MIat. X1,23).
(66) Edit. do 1623, publi6 Bans h- Mcrrurr ,rr Foote 162i 1. I\.
:157).

(67) ,. La mysl!que, nuns till. in recent rt'iliquc de Ycguy, est cel.te
force sportt inee gtic renferme en leer jeunesse tune doctrine, line religion, tin motiveni nl. ; tine fraicheur, tin dynamism, tin potential fill
tend i1 1'ebranletnent et :l. ('expansion ; elle s'apparente it !'eLut vital
bergsonien et s'aceointe it la grace chriltienm". Jean D1. laporte, I'nnnais.sanee de Pr'yuy. I. I. Paris. i344•, p. 2,0.

amines cquivoglles laissanl is idees Bans le vague el ne pertt.0lant, pas a la pensm't de se m•nltiprendie el de s'analvser.
- Sells !lo m,,'

MYSTIQUE ' .

I onununm} nn lal, el an sons large, it mini ,m ntvsl Igoe
d6signe m, I'aspoef mac 1 t iviti' qui se relruuve dins toute vie
iltt(rieure >,... it impligne nn certain gni t des chases rte Dieu
ei... que'glle chose d'exp,'r•iltetllai loam, la contlalssanee till
monde surnalnrel m-,S..

Plus :Iricleruent. 1';1-1jt•cli1' car :u'I,'ri,e chez le. allies lmlns
aVatcees tiaras IF vie spiriluo!!e , m till flat plus Massif cnu micux.
it"(- (lori.litr phis grange t) /'Expm'il- S nimml qui so nlanifesie will
,euletleni pat' mane sim„pli ( ientioml de h. vit, de prii.re . moats encore
par tine transformation do It vie apnstnligtre et charitable „ (69'.
Fntiu. 1e lertie tlvsligtie d,rsicne aII si •, I'm'ai,on plus
,'Ievm'e gt1'nn appel'.e oiling Irnns['o'gurmmte. minion pl6nit',re fill
exlatique. „ tmrai-on tie ,iui,'tumie (70 t .

l:es prm'risiults , inlpn>.m'os par les t'ail's. t^\ilvnt do cataln uel
smis la mm"•tle rtllmrique d,•s oat. aussi dill'trents qnt• I'ivressm•
union IransfortnaIll y. it II u'ia e
ritnelle. I'I,\lasm' it tificieIle .
spirituel . Files nuns Iwrineltent , a'ee saint .Iran do la C r oix.
mainte Thm'ri•se , saint Franenis do ;;ales, de ne pas faire de
I'ext:lse I, ph(nuntine er'seilliol tie to vie rnvstigne. Flies nulls
nhli eut. it rernnnaitre ('11 Vineent , rte Paul tan de res rnystiquos
I'll qui is miens in ainl-1 .' spril, uu"ute les ramp inlelle_" ia'Is
s'exerecnl sous unt• fmn ' rue prat lino, m'dnmlm'o it l'oel ion. „ (7 ! ).
- 1'hcnonli u, s nm ,ystim/tl 'c.
liappelmnts ml ' ailletu • s gee so vie intm'rieltre it(- fill pas depuuV Ile de ]Illl'nnllli•Ile- „ Illvsl itllles ,,.
(:orlains Im'numins , app,,!,, au I'rnei%s in Bm'alitication, oil
reialm' ^(I - m is quasi l :: irarulm'n^ Ile discerneltent dos esprit,.
('influence ntvslm'rieuse gi'il exereait mlan, in donutine rte !:.
prii•re (72 . if noes traee lui-mm-lne lilt portrait de I'honuue
,nt[mi. it la vulunle de pieta. qui nu i rensei nn disci lenient
qtr le mutual Ile sa pout rm' vie intro rieure (73 .
\l:tis lililt senlenu•rll it avail i'inlime a unsnlaliun in n•'
Faire qum ' la vulunt . e tie Dieu it eerlaits nroluents , Dieu Iuintfnle se rendait sensible . ' 'fie re-senjrz - vous pas, toes 1`6'[r-.
disail-il. tie r+•ssentez -vous pas ce fen mii \ in brillmr Bans vos
poitrines . quand vows avez reSu 'o t• il'ts adorab ;o do lrsnsIlhr•ist darts ht oommunio n Y „ (71i; La 1'acililt' nyor laquelle it
atiribue line maisnl1 mroillnutp!ativ. ' ; tax lilies dm• la l,ir:u'ilI'
,bit) .1. DE l;UIIERT. Elmles de 11e°„Inryim '

lity.limJUe. '1 'nnlrnase, 1030.

I,. 20I9' .i. DE iinltlt :RT. Ehmde., de lhculo!lir rny .st;qu,', p. 21.
(70: J. DE lit.IltER'r, Eludes de ltlmnluttie ritystimtoe , l,. '11.
de to rim inli^rie nee.
( 71) Beg. (iARRtl mm -LAI]ItANf;r•:, Les trois Rq'
1, 11, Paris, K.d. (1930), p. 427.
(72) En ff•vrier• 1658, tilt ❑ Ilrihua 1 In I rol,'eliuu do \1. Vineent, Ins
pmsr•ils surmont t' s par Ins missitinnaires dan, I,• vnya}' d,' Metz. Irente..
troisicme t,'mnin, Jean de la Ferrlere.
11 rappc'In dt 1.-13. Parntenlier. tom, It'' aclc = ^fill aeeiUtpagnent
I'oraison en lint' maniere et avee des expressi,ua si fervontes , que Ic
t,lnoin de eharnne de ses paroles senlit en in cununr• line impulsion
inlmtrieure ;Ilu; ire vingt-onzim'nan I6nlnin, .le:ua -Bal,lislc IRn'menliorl.
(73) S.V. X1,46-47.
7's) 9ner.r.v, L. Ill, it. 77.

nous mont.re qu'il ne considirnit pas la contemplation et la
quietude comme des phenomenes extraordinaires (75).
tine fois an moins. noun !e savons dune fagon rertaine,
Dieu !e favorka parlieu!ierement• I, Cette personne. erril-il et noun savons par ailtours que c'ctait lui-mcme (76) - m'ayant
dit qu'ayant ell nouvelle de I'extHmilr`' de la maladie do noire
difunte. cite se mil a ;ennui pour prier Dieu pour el'e, et
que la premiere pensie qui lui Vint en 1'espril fut de faire un
acl' de contrition des piehes qu'elle a vommis el comme(.
ordinairenient et qu'imin dialenient apri's, it Iiri parut un petit
g'ol--^e de feu qui s't• evait do terre el s'alla juindre en la supirioure r6gion de I'air 1 un aulre globe plus :;rand el lulus Inrnineux e1 quo les deux rr'duits en tin s'ileverent plus haul, entrerent ct se resplendir'nt. Bans tin mitre globe infiniment p'us
grand el plus lumineux quo tes alit re= et qu'il lui fut dit intirieurrurent que ce premier globe "-fait I'anie Ih,
i notro digne
Mire el Ie second re'Ie de not re Iiienheureux Pere. et I'au!.tw
1'essence divine , qua I'9me de noire digne Mi+re s'etait rcunio
a Celle de noire 13ienhenrenx Pere et les deux a Dieu, leur
souverain principe. , (77)
,< 11 (lit de plus que, celebrant. la Sainte Messe pour noire
digne Mire. incontinent apres qu'il cut appris Ia nouvelle de
son heureux trepas, of itant all second 31rntento oil I'on prie
pour les nnirls, it pensa qu'il l'aisait hien de prier poru• cite,
quo peal-mire olle plait Bans le Ptu•gatoire h cause de certaines
paroles qu'olle avail dices it v a quolque temps, qui senib'aient
toner an pichi veniei et qu'en InrIme temps it revit la mime
vision. le; nu'vnes globes et leur union et qu'il lui resla un
sentiment intirleltr pie rette ethic itait } i^ nbenrensr qu'el!e
n'avait. pas be!^oin do prii'res : ce qui est si hiou tlenwure (tans
I'esprit, do get homrue tln'il la voit en get (,fat (luand it pense
a cite...
Ce qui fail pen;t'r que e'est one vraie vision. c'esl. qu'il
nest point su,jet it aucune et n'a jamais eu que cello-r.i. ), (78)
Celle ulrrvention directe fie Dieu et. Ies shins que M. Vincent pril purer consulter successivement to R.P. Morice, Itarnabite, el, I'Arrhoveque de Paris. notes laissenl entrevoir to style
de sa vie intirieure. sa tuciditt" sereine. Nul!e exaltation, aurun
cri. L'espril - son nteilleur esprit - est tnujours maitre de
son co'ur 79).
ignalnns enfin line clairvoyance particnliere portant sum
l'avenir des Bens qui to consullenl, (80). 11 possede m@rne, en
,75) S.V. 1X,420-421.
11,212 : XI11,126.
(75) S.\'. X111,127, d'apr ,s ('original rtes Archives tic la Visitation
d'Annecy.
(79) Sur cette vision, Cf. Bil'li,,lli slur Nationale. Nouvelles acquisitions, Funds francais. n° 22.335. F° 27-25.
Cin.r.r:•r, I. 1, 3O-3':I. Cr:rigndnl line illusion, Monsieur Vlnecnt. oonsulta 1'Arcbevu que de Paris. a qui fI r•aconta la chose comme e'l"
s'rtail ),as> II en confl•ra anssi av.•e on religieux harnabite uui con_
naissait Ivs uptiratinns de r)icu -- It- R.P. Merle', 1, un et l ' autre lui
rrpondirent roc cello tisiou etait. ni:u'mTw'c it des rararteeres qui annonCaient pie '^sprit. saint en etait t'autrrir•
(50) T^)rnnignare III- Stem- Mari' Masserc (douzi'rne tt>moln), rapporlanI I i pr"di.•tion de \1un- 'ii' Vincent, cnneorrrurl Ies I'll!'' de la
I:r•n '.

13 cerlaines occasions. le pouvoir de guerir des peines d'esprit par
one simple imposition des mains (81).
b) Experience mediate.
Cette experience clu surnatur•el qui donnait it M. Vincent
une connaissance plus inlime de Dieu tie senfble pas itre heaucoup anti'rieure a I'arrnee 16311. Do'- sit prernii•re annarilinn. e!!e
fut imni diafement doublee et renforcee par ('observation objective do cos nt.ysliques nombreux el fort diflerents dont le
fondateur de in Jli-pion tilait spirilue lenient respousabie.
Charge en 1622 d'assurer la Direction spirituelle de la Visitation, el mute de _uidei In Mtjre de Chantal, it pouvait. A in
rigueur. prendre connaissanee, par procuration, des dkerses
fortnes de I'oraison surnliluielle passive. Les dines e!evC'PS no
manquaienl, pas daps Ie premier rnonastere de in Visitation de
Paris, non plus quo is diverrile tics rc'ginies surn:tlure's allant de
In quietude epanouie a In quietndo aside eL crucifianle to le que
la connul Sainte Chant il.
En 1628-1630, )1. Vincent fill appele h se prunoncer snr• le
cas des Ouerinels qui, sans verser darts 1'Illuminisme, rnanifestaient Poll rnal it prupos ur.e imprudenlc adutiratiun pour I'oraison surt^utinenle des Mystiques du Nord taut prOnc,es par Dom
Beaucousin el, les Chartretix de Paris (82). Son altitude fut it la
foss reservee et furl ma;;uanime. 11 soutint les persecutes, les
oricnl:t I'ermeutenl sans la voie de la soufrance qui rend confor-11W an Christ crucifiC et Sanyo de tolls Ills cornprontis. Nous
1'inniginons. it cede date, en pleine evolution inlerieure. to
s'evade des tracasseries un peu subtiles des officialihis el aver
unn rnansuetucle tonic salesienne, son sons psychologique degage
ces pauvres antes d'un peril extreme (83).
A cette dale aussi, la direction spirituelle d'Andre Duval
a r•enrplace cello do I'. de 134ru le. Or, to nouveau guide spirituel a, plus quo le fondaleur de l'Oratoire. le sells du cuncrel el,
do In psychologie humaine. Sa conduile a semble a\oir ell
cornme resu tat imniCtliat de preserver Vincent de Paul de tout
le. rrtysticisme nua,eux dui aloes cn\eloppail cot tai is ospr:ls.
Snr• le Conseil de son Dirt•cleur, i! orrvpte Ic Prieure de SaintLazare. forl.ifie ses decisions apostoliques. Plus conscieni tee sit
J.-B. Parmenlier. gtiatre-vingt-onzieme temoin, relate !es prtrdictiona
dont i. t,I,tit lui-ntt?nte If Sujrt.
P. COLLET, Hans sun Ilisloire obrOyee de saint Vincent dr Parts, nuuveile ediliuu. Paris, 176+. p. SI-xll, drinne I'extrail dune lefire to Dom
Emmanuel de Large d'Eaubonne, qui rapporle Ies pr•edirlion.; de Vincoat de Paul a Dom Char:es Le Bret (Chartreux de Par s, succes,ivement
Visileur do la Province de Picardie, Pricur do Paris, Visitcur de la
Province tee France).
(81) S.V. \111,105.
(82) Runt flichard Iieaucotrsin (1561-1610), appele .. ('mil des contem^Ialifs aida a la publication tee la Iir'gtc de Perfection de Renolt
de l.anf, d Paris, 1609(. 11 Iraduisit fort probablement en franca s In
Porte Erttnfirlitiur (Paris, 1602), les ,xoces spiritneles de Ruysbroek
!Toulouse, 1606),
:83t I.o 1.5 sepiembre 1630, Louis X III demandait an cardinal de La
1 ,chefonrrtuirl, dr runner les Gut; rfnets ., au numnte Vincent, principal
du Coll go des [tons Enfants .t (Blbliothegtie Sainte-Genevieve, \Ian.,hcrits 366. fol. 389). Je dois 'a connalssanec de cette piece it l'amicale
hirnveillance de M. J. Guichard.

voia inlerieuro, it juge aussi plus sereinernent des cboses dr
Dieu (8i)
US indications. res observal ions diver-es composent le
cnnlexlc spirituel, un elar.,isscun'nt de ('experience inlinte de
M. Vincent. E,lles pernu,llent de lire aver nn esprit parliculiAr-ement avetti les pages du Trails de l Amo or de Dien relatives
j I'oraison. Des questitrtl.s pi-owses snot ainsi poses. a I'raRnis
de Sales : les reponses seront phis c!aires id plus nu,utcers.
2" I.a Duclrins' .ti(1ls^,eis'nw
- befinitirns do In contemplalisna.
La dMinilion simple et prrl'ise que l'Eveque de Geninc
donor' de I:t contentp ation est parliculii-rement heureuse. La
vonleutp:alion nest attire cIi se qu'une atuoureuso, simple et
perurlntrnt0 alleution de ('esprit attx clroses divines... la medi(al.inn e.st ini're de I'autour, mais la contemplation est sa
Lille. " ,,85) n Elie fait line vu' simple el 1'aIilass' slit' :'uirje)
qu'e1e aside, el la eonsid.ration ainsi unle fait atissi tin motlvenu'nt plus vif t•t fort, „ (Sti)

Elie se fail sans peine. Lorsqur' Dieu pe'netre duns l'9me, it
npure un recupi Iement surnaturel. car „ it no se fail pas par
le commandetnent de ('amour. antis par I'anlour nu}me „ (87).
Francois de Sales utilise alors et monnaye tout ce que sainte
Tllr*-r;'se €erit, il. ce prnpos daps le Ch%ilcuu rte Prime (88).
Elopes.
I:ette description introduil tout naturellement une carte des
Mats mystiques. En suivant l'indicalion tie Dieu qui la soutient.
Mine pourra successivement cminaitre It, recueillement anloure.nx le rr+pos duns In recueillontent ; On pourra nussi eprouver 'Lconlrnu'nl de soi-ute.me on Dieu, la blessuri' d'amow'. la
lan,ur'ur auinnreuse du ccelir hlessr' de dilection.
Duns W I.ivre \'Il. I'Evt'que de Gent:'ve s'expiigne sur le
ravissement ; it en rappe'le Ins s: il'rrentes esphces. An paroxv-use
l'extase cli'lerntine la moil des divins antanls. Mais Francois do
Si es n'adnu'l pas quo tnute exlase soil stu'nalurelle, car ,r les
philnsophes nti'mes mil rveonnu cerlaines espAAces d'extases natnrelles failes par la v-'hrlmento application de ('esprit it la consid tration des choses plus relevr es , (89). L'extase nest nm!nu'
pas 111,,-cessaire a la sninlcte. rr I'Iusieurs saints soot an ell qui
,j'unais lit, fnreut en exla.se ou ravissement de conternpiaIion. „ (90). La marque de la bonne extase, c'est I' rr extase de
I'a uvre on tie la vie ,..
3" Us emprunl. i de N . Vincent
Une doctrine aussi claire appuyee stir tine observation psyenologique aussi minulicuse n 'el:til pas pour deplairr A Vincent
de Paul. Aussi le voyons-uous s'iuspirer fidelement du Traits% de
(81) Vincrnl de P;utl ne sernhle plus 8tre sons In lutelle tie P. do
Btsru'le penilinl los annr'-e. I6'?i-Id'2i..
(83) Ty-sill(' de i'atnosur de Mien, I. IV, p. 313.
(86) Trails de t'omonr de Mien, I. IV. p. 318.
(87) Trails' rte t'amour de Molt. 1. IV, p. 326.
;`Z8) Quatris' me Demeure . ch. :;.
(89) Trails' de i'amour de Mieu, I. V. p. 31.
(90) Trolls ' de 1'amour de Dion. 1. V. It .31.

I'Amour do Lli^'tt ^t chaqu,:' foie qu'il aborde Ic- questions de
mystique.
-- La contentplation.
Parlant do In pricre aux Fills de In Charite, it distingue,
comme Francois de Saes, deux uranicres de faire oraison : In
modilation, lit contemplation.
L'oraison de volontr' s'appelle contemplation. C'est, cello
oh fame, prosenle a Dicu, no fait antic chose quo reeevoir to
qu'il lui donne. E le est sans action et Dieu lui inspire lui-mime
sans qu'e'.ie ail aucune potties lout ce qu'elle pourrail reclterchor
et bien plus. N'avez-veus janlais. toes chores lilies, expAitnente'
cede sorts d'oraison Y
f Jo m'assure clue outs hien souvent. dons vos retraites, oil
you volts totes elonnees quo, sans avoir conlrihue du vulre. Dieu
par Iui-meme reniplil wire esprit Pt y iurprime des connaissauces que vows n'avioz jamars ('m'-, 't (91)

Remarquons les caracterisligne; netternent mystiques de
cetle oraison que Bossuet appeilera plus lard , oraison de foi
el de simple presence de Dieu » :
° Else est frequents pendant les relraites.
21, L'ffme est passive, sans action.
EIle est pleine de donceur pour I'ame.
't" L'esprit est comWe el recoil des connaissan(•es nouvelle.
L'Oraison .sitrem inettte.
A I'ogard de l'oraison sureminente Vincent, de Paul. garde
tune altitude cireonspect^, prods parente do la defiance. No lui
a-1-on pas (lit que (( les rovissemenls, exta=es », et ce qu'on
appelle « rnouvements anagogiqucs, unions deifrques ,) tie soul
que fuinees ? ABELLY nol.ts (lit qu'il rospect.ait beaucoup le sentiment des (( auteurs m•oderne; » et connaissait Out, axis u iouchant Ms excellences do colts maniere d'oraison extroordinaire
don! A hottest (tans lours livres ». I ependant, it preferait unc
voie plus Ierre-a-terre, mail beaucoup plus store. (( Sa longue
experience (to In conduite des Ames Iui it fait (lire quelcplefois
a des personnces de confiance, qu'il y avait des manii'res d'oraisun qu paraissalent fort c evtcs et fort parfait(' qui Youmains portent a faux. C'esl. pour Bela qu'il conseil ait in voic In
plus humble et in plus basso eonune la pus assume ,jusqu'i cc
glue Dieu sous fit Iui-meme ('hanger do route... it estimait qu'il
fallait quo ce `61 Dieu qui fit ce chanrement, repulait (t erande
t.OmOritc et it quelque sorts do presompi ion et Mitt d' illusion
de vouloir soi-nu?me se delourner du chemin ordinaire et s'ingerer dons une voie inconnue, sous protexte d'arrivor a un plus
grand degr6 de perfection, parts quo In perfection ne consists
pas clans in maniere d'oraison qu'on pout suivre, mail dons In
charit.e. » (92)
- Les extases.
Si Francois (le Sales preferait it touts autre extase cello de
la vie, s'il se defiait des mouvements exlraordinaires qui peuvent
n'etre (( qu'iliusions et amusements diaholiques Vincent de
Paul se montro encore plus defiant. « Ins extases sort -plus
(91) S.V. IX,4i20-4421.
(92) ABELLy. t. III. p. 55

- 496 dommageables qu'utiles », (lit-it rondement aux Files de la
Charite (93).
Renrarquons neannioins que son horizon est beaucoup moins
form( que celui de Rodriguez. II encourage Ices netlernent les
seminaristes a demander a Dieu la „race de I'oraison de quietude et la consoialion do recueillement. surnaturel. n Demandons-lui done souvent ce don d'oraison et avec grande confiance. Dieu, de sa part, ne cherche pas rnieux ; prions-le, mais
aver grande confiance, el uvons assures qu'a la fin it nous
I'accordera, par sa grande misericorde. II no refuse jarnais
3 uand on le prie avec Iiumitii et confiance. S'il n'aecorde pas
'abord, c'esl quelque temps apri^s. II taut persr verer et ne point
se ii courager : e1 ^:i nous n'avons pas maintenant ret esprit de
Dieu, par sa misiricorde it nous le donnera si nous tenons hon.
peat-fire daps trois. dan= quatre niois d'ici, plus ou nioins dan;
tin an. (Inns dorm'. `ovnhi . r)noi uu'il arrive. lien r6Qienes 'a fa
Providence, esprIrons foul de sa liberalile, laissons - le faire,
ayons toujours bon courage. „ (94)
En sonuue, ii d,'nuuure a evux qu'il conduit d'arlopter Pathtilde eL le principe general donne par Mgr de Geui^ve. ,Je me
souviens, a ce sujol. dil-il aux seniinaristes trop presses, d'uu
propos de M. de Geni've, paro es louses divines et dignes d'un si
grand homme : a Oh ! jo re voudrais pas alter a Diets. si Dieu
no venail pas a 1110i. „ Paroles admirahles. II ne voudrail pas
alter a Dieu. si Dieu no venail preinii4rernent h lui Oh ! que ces
p•iroles partent d'un eceur parfaitement eclairie clans celle science
d'amour I Cola CLant ainsi, till Coeur ttanl veritab'ement atteint
do la cliaritC. qui enlend cc que c'est qu'airner Dieu, no voudrait
pas alley a Dieu, si Diet( ne In devan;ait cl no I'allirait p'rr sa
grtlce. C'est At re bien eloigne de vouloir I'emporter et d'attirer
Dieu a sus a force de bras el de machines. Non, non , on ne gagne
rien ces cas-ci par force. (95)
CONCLUSION
I! onus rosternit it examiner cr>ni nenl Vincent de Paul a lu
et iriterprele les pages nrigistrales air Francois In Sales invite a
l'union .t Dieu par la conformite a la volonte divine. Mais comme
(93) S.V. IX.30 (2 aotlt

1640).

On a vu en noire :1ge. &rivait Francois de Saes dans le Tralt6 de
£'ainour de Dieu (1 V, p. 25), p)usieurs p e rsonnes qui croyaient elleqmCrnes ei chacun aver elles, qu'elles fus^enl fort souvent ravies divinement en exiase, et en fin. inutefois, on decouvrait que cc n'ttait qu'illusion et amusements diaboliques. .
Saint Vincent a la mime altitude que saint Jean de Croix ct se
spare rte salnie ThCr'se qui partageait I'avis du P. Banez et hllma't
si'vbremenl le Conseil donn( par gnelmres-uns d'accneillir par on geste
de m prix toile vision de cette nature... Si 'on vmrs donne semhlahle
Conseil, mes fllles, je vous engage, moi, a ne pas le suivre. o Chellean
de lame , VIN demeure, c. IX.

(91) S.V. XI,221-222.

(95) S.V. XI.221. Cf. Entretions de saint Francois de Sales (d'aprPs
les anciens manuserits. puhlies par la Vistation d'Annecy, Annecy,
1933), p. 459. „ Si IJlen venalt. It moi pour me favoriser du sentiment
de sa prcisence, j 'irals su ss) a tut pour ]'accepter et correspondre a sa
gr.ce : mais s 'il ne voulait pas venir a moi. je me liendrais - I& tl n'irals
pas a ] q l ; je veux dire, je ne rechercherais pas d' avoir cc sentiment
de prlsence, sins, me rontenterals de In simple appr6hension de foi. n
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I
cello etude noun ohligerait. pour refrouver In geni-se el car,tcteriser expression de In pensee vincentienne, a dresser tine ;ynSio
thi,se
des i sources „ spir!tue!les, noun I'eludierons - si 1 u. ;
n Woos eel oflerte - tans un travail centre. stir la mystique
vinrentienne de In Providence.
D'ures et deja. noes pouvons I irer• quelques conc!usio't. de
noire enquete stir In deuxir\me partie du Tr•aitr'. Vincent de Paul a heaucoup prig, ma is aussi i, a heaucou_n
chnisi ) dens Iv (( mvslique arsenal du Prince de Geneve.
En s'arrAtant comfrlaicamment stir I'arnour de hienveillanre,
it •t donne au TraifY' un autre centre d'interfl, et it a sin;;u!terentenl, modifi( I'hurizon sa eSien. I 'exnr^rienee personnell.e, r ntan' que les exigence, du mini-tire pastoral, sont la raison SuI'Iisantr• de ce dep`acen!eni du tale de In charil'.
Ineonleslah!emenl. N Vincent doit a FranSo`s de Sales, a
la Direction des Visitandines eomme an Trrite qui condense la
spirilua ite du pnr amour rie In Vkit•ttion-Sainte-Mar•ie I'neeasion de connaitre pen- fnmilii?remenl leg riehesses to in vie
el. de la lillerature mystique. I! a vcru Bans ce monde, a perce
I'her•rnetisme do quefones-tines de ses forrnu!es deconcer•fantes.
Prier- de Fransoi= de Sales. Vincent lie Pau' n'efit pas 11t41^ aussi
fern!e Bans sa direcllon. On 1'imagine an-4si plus ganrhe. plus
entprunte clans scos rotations avec !es mystiques de son temps.
Ajoutons. el r'e-t re qui. a no venx, res et to o' us grand
intrrr•NI. que In commtinat!te' d'idees. d'alliludes con talrre entre
Francois de Sales el N. Vincent noun a discr>temenl antene it
reconnalt.re dens 1'ame de Vincent de Path ce que son hum ililr,
un pen sauvage nous etll hour loujnnrs drroh^ : In tine r ointe
do son rime Dieu of I'Mornite n'ehlent pas pour lui d^s concepts
c1111-cis co!nnle des piiire, de pensr"e. 11 Fotll:ril, of savmnrait to
st!r•naturel. La grirre r-lernelte le Iransformail tout eatiet•. I)eTt.
In mystique amorce de "att-dell h'anchissait con fume. "foul les
trails de son visage fatigues se detendaient.. s'eclairirienl a cetle
flamme d'inetfable honte qui daps ses yeux silencieusement
brt]lait.
Annoulirrne. N, 13 mars 1948. Andre ItonfN.

J.'NE NOUVELLE LETTIIE AIITOGIIAPHE
DE SAINT VINCENT DE PAUL
(4 mat 1630)

t

An tours de I'annee 1948, a Orleans. le 211usee hisforigvv de
l'Orl,enais, el Itfu.w;r Jrarroc dAre, parnri plusieurs dons, retatt,
une ellre auto,raphe do Monsieur 1rnrent a Mademoiselle Le
eras. Saris retard, Iv legs ful si; na'e par M. P. Jousellier, conservalotir rill Musce, desiremx de quelques informalinns stir rot to
renuu•qual-!le pike. Sur demande, it nous on procura une douhie reproduction directe. L'une, suivant les procedcs couranls
de In photo,raphie ordinaire, so pr6sente assez plteuso ; rte
fait, el'e reproduit Bien Inspect visuel du document qui a soufferl et bu I'encre. Lautre photo, plus nette. el obtenue suivant
la technique In phi- morierne, nice aux ra,yo»s infra-rorryvs ;
to proud( selecIirinnr' Jr nit tire et In niontre plus claire, sans
havures, d'une 14,chi!e r4-talivement aisrte.

--

Ce precieux autographe de Monsieur Vincent se trouve
parmi les plus anciens ecrits de sa main, au commencement de
1630, aux debuts de la Mission, plus de trois ans avant cette
reunion iniliale des premieres Filles de In Charile, du 29 novemhre 1633, qui rassemhia ces t< bonnes filles de village „ au
logic do Mademoiselle Leras, rue de Versailles, proche les
Bons-Enfants, sur la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
(Cf. Coate, Saint Vincent de Paul : (Eno,'es, t. I", p. 215-218).
Mademoiselle Le 11 ras, veuve depuis le 21 decembre 1625.
quand Vincent lui mande la presence leltre, est alors en tournee de charite 1 Villepreux, a l'ouest de Versailles. On admirera in sagesse aisce et foul ensemble la largeur comprehensive de son directeur de conscience.
Ces lignes do saint Vincent ont Me partiellement publiees
(Cosle, t. I", p. 82-84). d'apres le Banuscrit de Saint-Paul, p. 13.
Aujourd'hui, en presence de i'autographe retrouve, on constate
h nouveau la fidelile rassurante et la valeur de ce recueil d'extraits : d'apres le texte Coate (le manuscrit etant presentement
inaccessible), on y relCve : 11' une seule variance, classique
distraction de copiste : pour le petit Michel, soyez-en en repos... et 2° la suppression des dernieres lignes de la lettre,
ju,-,6v,4 pee intcressantes pour I'usage edifiant du common des
leeteurs.
Observons que M. Bolin dent it est ici question Gtait chapelain des Gondi, en lour dornaine de Villepreux. C'etait, depuis
plus de huit ans, on vieil et fidCle ami de Monsieur Vincent,
dans sa charge d'aumcuiier des Ualcres.
Des 1622, pour assister corlporeltement et spirituellement les
galeriens, Monsieur Vincent souligna In neressite d'un logic b M. do
uondi, g, neral des GalCres, et ce vertueux seigneur approuva
Bien volontiers le projel de son aum,,nier, et iui donna tout
pouvoir pour I'exe{•uter.
A cet effet. it (Vincent) loua une
ntaison exjnr's an Faur-bourg de S. Honorr^ dons Ic roisi.naye de
l'eglise de .S. Rcch, pour y retirer ces pauvres forcats sous
bonne garde ; et ayant use dune tres grandc diligence, it fit cn
sor'le qut' to nraisort frtt en etat rte les rec_evoir, des In rnern.e
auntie 1622, qu'tls y furenl ntenez. Ce fut en re lieu on .11onsiertr Viarrnt donna nplcine
inc
elenaue a sa rharit,;, pour rendre toile sorts de bons offices a ces pauores abandonnez : In
it les visitoit fort sou cent, it les instr nisoit, it les ccnsoloit, it
les disposoit it faire do bonnes confessions yenerales, it leer administroit te.s sacrrmens ; el nor content dtt soin qu'il prenoit
de leers Antes, it pourvoyoit encore an soulagement de lours
corps et quelquefois it se retiroit aver eux, ety demeuroill pour
leer rendre pies de service cl leer donner plus de consolation ;
ce qu'il a fait mesree en des temps suspects de maladies contagiduses : I'arnour qu'il purled d ces Paurres affligez le faisant
s'oublier de co-t/ rnesm.e et de sa propre conservation, pour se
dormer entierernent a eux. Quand it estoit oblige tie s'absenter
peer d'auires affaires, it en laissoit le soin a deux bons et verirteux ecclesictstiques, lout l'un estoit fen M. Portal!. qui s'esloit
donne a Monsieur Vincent plusicurs a.nnees aaparavant, et qui
avant, par son aide et par ses avis, recent le saint Ordre de pretrise, s'estoit inseparablarnent rcny aux votc-nles et aux ordres
tie ce sage Direetenr. et v/ it persevere jusqu'en l'anncc 1660,
que In mart les a separez l'urt de I'audre sun In terre, pour les
rettitir pins parfaiternent darts le Ciel. L'autre estoit feet .11. Belin,

chapelain de la maison de Gondi. A Villepreu.r. Its logeoient tons
deu.r daps eel h6pital des Forrats et y celebroient la saintr
7neSSC. , (AEELLY, : La Vie du Venerable Servilcrtr de Diert.
Vincent de Paul..., 1634, 1", p. 9-60.)

Posturieurement i ces debuts d'apostolat charitable, nous
avons deux leltres de saint Vincent a M. Belin (16 d?cemhre
163!x, el 21 novetnhre I637). Plusieurs ann&rs apres la prCsente
missiva du 4 mai 1630, Vincent Fcrivail a 11. Belin, veritable
Lazarisle, sans I'en,^r ,'mint des voux a In Mission. (Voir CoS'rn.
1°', p. 287-289.)
Voi a enfin lr lumps rims augutel Worts allons glaner apres
lrs granites inoissans gur• Notrr-Sciyneur a frriles par yours en
cc pays-la. Je vous supplie, Monsieur, rte continuer votre charite a la compagnie et dc' t'arrrtir de tout ce (1rti sera expedient
in Domino. 3"ous perm du tnondc tout nvoreall en tolls sells ;
mais, que r•oule;-rolls ? C'est ainsi que la Providence noes soumet et In vicissitude.
... Et si volre rloarihs to, peat, aurez-polls point nyrMble Walter
r) Saint-Nom. oil our Clayrs• faire if- rnlrr/lisrav vt y con/essrr ?
1'aites-le, je vows (,it supplie. et choisisse:.. Strez-pours pas biers
!lute N.-S. 'po'ns (t fail misSinnnairc, ai.ns qnr r'rst ports gnti aveZ
uau' des taeilleures parts r) Ili conception, Ft Ili grossesse. a In
naissanee et all progres dr In Mission, rt plot' n'rrlaicnt It's ic'tnoiynagcs rfridents qur Dieu a donnes. qu' il vans poulait it Villrprru.r. que vows series a In Mission tout r fait. Pour moi, je
purrs re! /aide cointttr run pr'rpe'tttel et lrl-s parfait miss ionnaire.
lien a ajouter a rr vibrant eloge.

We Dufresne, sreur de Charles Dufra.ne, le secretaire de
Philippe-Fmmanuel plc t:.nndi, lravaillait, elle aussi, aux charites Ghihlies cur les diverse,, terres des Gondi, entre autres Villepreux et Montmirail.
Mlle Isabe'le Du hay, malgr6 son inf)rrnite a cette benile
cuisse » (t. IX, p. 604), denieure des tors, et pour toujours
(t 1634 ?), fort dr vrnu',o aux nuvres de saint Vincent.
leproduit ligne par ligne, I'aulogr'aphe vincentien, recemment retrouve , s'insitre dans la serie comply',rur'ntaire. toujours
ouverte des Letlres de saint Vincent de 1'an'.
1'. l: l^f1s.^Ll zIER.

MRrlarloiselle 1.o yrare de Nre Seiynr.ur
soul over rolls l•r jamaix•

B,-ail soirt 1)irlt Med(amoix)rile rte re qur j'ay
pluslost la nouvelle de zre gariso',n) que
rte rustic ntalarh(', it jr lc p.rie qu'il
vr.us fortifie entirrement. el en foron
qu'il cc puisse dire un j,tutr de roes
que cps paroles de la Ste Escriltv'e vows
rrgaraent qui sort Mulierem fm•tem
quis inveniet. Vous entendrz e" Latin.
C'rst pourquoy je ne le votes explicqueray
point , Pour le temps que vows dimes

que Les ettfans soot 1, l'esrolle qui re
soffit pas po(ur) leer lour pouvoir profiler et les
d."u.r jotr.rs, encore gu'ils runt dc camuo.
Je lie ne vois pcinrl d'unconvenient que
gnus alongiez un pell rr temps let. et
que p(ou)r les raisons que vous m'al(eguea
zoos les ocupiez ces dru.r jours la, n1J

clue rous tachiez de faire venir Ili /'escolle
rr•l1P s qui Wont poinr'i ewouslturu' dy tiler.

Alms je purse quit sera bo(n) (/e le I,ai)r(e) agreser
an born, Mons, Belirr el rle rendre capables
reu.r qui en 1PCnlerr, nt que vows err use: ainsy po(ur) Ic pelt
[de temps
,lur Pius are; a dem.eurer et leur dire que cc nest pas to, title
I escolIC
(tins not r.rr'rcis•sr' de pielr pendant rluelqurs fours. 1''oun• rr• pelil
Michel
soir;.-en in repr,s. 11 n'y a que dens ou
lrois jctu•S que jr le vis rder it sn lerou
et qu'il se parfait hien. J'uy fair1 le nir

r'ostre !lace it A1nr/;auuoise,ii Utifeti et encourage
Mail (Intoisclle) Drt fresur d'aler it 1'il+eprcux
ce gu'c'IIc a loales les envies tin monde
tit- f(aijr'c. ;llais ervtr.s so to) in,lispasition ne ltty
permetr•a pus cr conlente•mcnt qu'el+r desire
erh•r' ntelnrrnI. Jr In r•econrmande is ,os prir:'res
et vous prie de bier prendre garde a
el do' tii pits lr•ep pr•endre
stir sous. re que j'ay pour pourtant que
Pons fossil:,, en rrr rou,ant pus

i

1Prrnalre It, rrlaclcc de ces deux fours
ny runs lruir au temps gtt'on a aroustttme
d'crap li,ic'r it I'esr'urle. C'rst pourgnoy (-it
rr'xlr ainrhrrrsiun je roue prie de, cons
rorrlerticr, quay clue je cons air dirt cy
clr•ssus, tit, roils contenter du temps orrliuaire.
C,' procr ili' sera plus an qrr romirrr• jr prase
(lit bon Aloes ieur) Belie. one sy Potts y
zoiez un notabie deh•imenI esrrivr:

m'en. s'il rou.s plaist, ttr+r au ^ re fois
aln•es que rolls nureZ cununence.
it jr relircrrty un n+ot de lellre dtt. 1'.

de (;(.tidy po(ur) so(n) ferirtier it re gPt'il
r.rr•rnle so'n) ordrn+nance nn plus lost.
Fiuissons ici, I'o a) me passe tin pen.
J'nrlrcre doncq. en invorqlift rli ('assistance
dr Dieu sur vows tit forcr du corps

I

et In s'oin)It' trrn+rlI uillit,' tit, !'espr'it cc
grtr' je boy dentanrle d'attssy b'( n) creur
tine je Buis en l'amortr (it, Nre Scig.
el tit, sa s;nin )te Akre
:^fudrtm (ois)(llc,
nitre buss lutmhl,•
ol)dissant sereilrrn•

Vtnctsres I )E I41UL,
Ales reconintandatir;ns
it vostre hostcsse.

De I"rtris, cc samedy 4.
tiu;cri) ii ion :
A :Nrcdamuiselle
AladumoixeIle ItGuns

A Villepreux.

L'ESCLAVAGE CHRETIEN
EN BARBARIE, AU XVIII^ SIECLE (1758-1762)
Pendant de nornbreuses decades et depuis le temps de saint
Vincent (ert 1647) nos confreres se sons depenses an service des
csr-lares c/tretn'ns. entasscs n 'Innis et en flyer /a Barn?r:e
d'aiors, la Berberie tics yeugrttplteS. (Voir Anna es, t. 106-107.
p. 502-503). Sur re luny el obscar devouemcnt de nos eorcfrirres,
Hunts aeons erttre anlres les volumes 11 et III tie nos )wlemoires
(Paris, 1864, 694 et 768 pages). Evidemment taut West pas (lit
stir eel apostola1. ct les Archives renfermenI, de do ers tOlr.'s•.
preurrs of atteslalions inr'dites. Plrecisemeni. les Acta Ordini
SS. Trintatis de l'annee 1948. liar les soins du Dr Albert Sacerdoti, de Prrdone. viennenl Wt',rlraire de ('Archivio di Stato de Veni.se ct do pub/ier cit italien le tertr original tie deu.r, docrcntcnts
dont l'trn ful emit par notre eonfrrrr M. Theodore Groisscllc'
(op. cit., p. 276-314). qni ful Virttire apostolique d'Alyer et do
Timis, da 30 novcinbee 1757 &tt 5 scplentbre 1763. Wine pnvtr des
ronnaisseurs, ces te:rtcs exhumes rotttienaent des renseiyuentents
nouveaux et particeliierentent irrleressants. mows empr•nnlons It
Tunisip-France (j(eurnal de Tunis) des 12 et 13 janrier 1949, la
prosenlation francaise et le resume qu'en a donrtts M. Pierec
Grandcharnp, un des specialistes de la question. - F. C.
I
THEODORE GROISSELLE. PROV[CAIRE APOSTOLIQUE
n'ALGER ET DE TUNIS. AU NIAGISTRAT DES HOPITAUX, LIEUX PIES
KT RACHAT DES ESCLAVES DE VENISE

Alger, 6 rnai 1758.
La dernihre lettre que son correspondant lui a ecrite en
septembre a mis ring mois pour lui parvenu. at it ne lui a pas
Otte possible d'v rcpondre en raison des gros arniements corsaires qui out lLt; faits (ce qui entraine pour les navires de corn-merce chrOtlens l'interdiclion de quitter le port).
Le nlagistrat precite at les superieurs (111 P. Groisselle out
inside pour qu'il file lui-nlrtrne le prix des rachaLs at en face
verser le montant par Jacob Bouchara. On a attribue, d'autre part,
la hausse des rangorrs. a la negligence de ceux qui oni, et(-, charges de eeS I ransa+'tions.
En ce qui concerne In hausse it y a en elet negligence de
la part de celui qui rachIte, ma is ce West pas In settle raison
it y en a d'autres : In prise at le sac de Tunis par les Algeriens
(en 1754), qui a arnene I'ahondance ici at rernplit la villa do
sequins ; In Ieghi'ete de certains esclaves qui avaient, de I'argent.
at out donne pour lour libertIt Lout. ce qu'on lour a demand(-'.
le caprice du day at le peu de bonne volonte qu'il met A accorder
cette liherte merle a ceus qui otirent un prix exorbitant ; 1'esperance qu'a le Gouvernemenl d'Alger d'ebtiger les Pi>res TriniIaires aspagnols A accepter pour la Redemption d'Espagne. un
passeport prevoyant une Somme considerable. Teller cont Las causes qui out. contribue. A ('augmentation dont on Se plaint aver.
raison.
Touchant, le nlecanisrne des rachats it AI_er. it taut en isager
deux classes d'esclaves : ceux qui apparliennent au heyi1k at
ceux qui apparliennent it des mailres particuliers. L'esClave du
beylilc do rang le plus modest.e (matelot, domestique, d6chargeur
de nnvires). con'tte jusqu'it 300 sequins venitiens : s'il est capi-

tame, pilole, ecrivaiu, passager oil s'il a un ernploi '*,leve cumme
par exemple apparlenir a la maisun du doy, s'il est calefal, malre-charpentier, maitre-voilier, canonnier, le prix est en proportion et est majore scion la vo!ontc du dey.
Les escla'es des particuliers peuvent t-fre f'-galement ranges
dans deux classes : ecux qui out pour rnatires les chefs de la
It(gence, el. ceux qui n'onf quo des maitre. de second rang. Les
premiers co0lenl aulanl et parfois plus quo ceux du beylih ; par
mitre ceux qui flout que des mail.res ordinaires cocitent 150,
'rrrr sequins vCnitiens. scion le capr i-, du vcndeur.
Bien quo le prix de ceux du heylib soil exorbitant, it ne semblo pas qu'il soil possible de le faire reduire pour le moment ;
le plan est regle. Le dey consid're cumme 11110 "Ioire et into manifestat.inn de grandeur iv fait d'avoir un grand norubrc d'esclaves : it no baissera done jamais sun prix et it n'a aucune envie
d'auloriser des r,rchals. C'est la sa fautaisie el couture Ie Gouvernenrent est despolique, personae ne le fera changer d'idee.
Il y aurait bien un moyen de reanedier it ces inconvinients,
rrutis it esf. Ices dif'icile Bans la pralique. 11 consisterait 3 ne rarheler aucun enclave, de quelque nation que ce soit, pendant
quelques annees, et de mettre Ies Tures et Mores qui tonrhent
on esclavage Bans les Etats chi-Miens au rm-me prix que celui
impose in. Mais it faudrait que la ruesure fOt. absolunrenl genera'e. : la llt'gencc ouvrirait peul-r?trc a]-ors les yeas. On ne craint
grri're ici que les cris des soldats, parce qu'ils peuvenl (',tre l'oc(,asion dune revolution. Sit y en avail une, le prix des esclaves
laisseraiI petit.-et re.
Pour cc qui est de fixer lui-nu?me le prix du rachat et d'en
faire verser to nionl.anl par le Juif Jacob Bouchara, correspondent. des Trinilaires do Venise it ne faut pas tables la-dessus,
I'honinie Clam tres interesse et plus porte a favoriser la Itegence
quo les Chrelions. II no consentirait certainement pas it faire
re que ]'on su„ere et le P. Groisselle risquerait forcernent de se
trouver daps 1'embarras. Bouchara doit du rc,sle 150.000 pataques
au dey.
11 faudrail eviler de passer par l'internu^diaire do no .Tuif.
que le,..; Trinilaires s'assuront des bons correspundants it Livourne
et it Marsei;h,, of quand its voudront que le P. Groisselle elTectue
tin rachal its devront nretIre lox fonds necessaires it la disposilion du correspondarit. Des true I'esc.lave arriverail Bans un
des deux ports precites, le negotiant choisi paierait Ic prix
convenu du rachat et s'occuperait de faire conduire l'inleresse
it Venise. Si los Trinilaires persistent it exiger quo I'esclavc arrive
a Venise avant de payer et s'ils tie veufent payer qu'a Venise.
its no trouveront personae on dehors du Juif (Bouchara) pour so
charger de leurs atTaires. Dans le cas contraire et s'ils donnent
I'ordi'o de payer a Livourne on it Marseille des que 1'esclave sera
arrive daps tore de ces deux villes, conuue it existe un commerce
pratique ouverlement etIre Aber et celles-ci et qu'elles sont
presques les smiles villes de Chretiente dofi viennent des. navires,
to P. Groisselle n'aura aucune Iill'ieulte pour trouver des uegociants chrflions disposes it se charger des atTaires des Trinilaires. On hies it s'en chargera lui-Ilreme et les choses n'en iront
one nrieux.
Il y aurait encore un autre nioven qui consisterait it encoyer les fonds du rachat it quelque negociant de confiance a Livourne on it Marseille. Le negotiant assurerait I'argenl et 1'en-
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- 50:fiverrait it Alt.rer : d'oii gain de 15 p. 100 ( somme versee d'hahi=
Jude a l'intermediaire ) el. les Trinitaires auraient tout au plus
a payer une commission ; it va de soi que les services du P. Groisselle soul. gratis e1 pour I'amour de Dieu . Dans le Bernier cas
envisagi+, it y a, cependant , le risque maritime. car si I'esclave
venait a mourir en mer, it mourrait pour le cmpte des Trinita ires.
La lisle dcm die de tous les esclaves venitiens a deja rte
f-ournie it Bottchara qui I'a envoyee it Venise, oii elle doit 'Ire
parvenue. a I'licure aetuelle.
♦s

Le. 1)r Sarerdoli prr'eisc dais une note que Jacob Bouchara,
juif livournais doniicilie a Alger, importait dans cite ville des
marchandises de Venise el rachelaif des esclaves pour le compte
de tiers. II fut norit
rn consul de ftaguse it Alger en 1762, puffs
c!nprisonne I'annee suiv;inle st'r I'oi'dl'e do Bey Baba Ali cornice
complice du Iresoricr de la 116gence qie ledit dey await fait (-lrangler. t1entre en grace an bout de quelqut's nlois, it continua it
s'occupt'r du rachal des esclaves venitions. II payait le rachat et
as?urait. is passage it Venise moyennant Pne nrcvisinn " CP
14 p. 100 stir le prix du rachat, provision qui Matt payee h Venise it 1'arrivee du rapt if lil-'tre. en m'int' temps qu'chit rernhours'se la ran4on.
If
I

MEMOUtE PI1ESENTl PAR I.E t'EUE. TRINITAntE CAIU.o
DI S. ANTONIO, FONT) DE PouvriuRS DE LA IIEDEMPTION
POUR LA LOMBARDIE AUTRICIIIENNE, A PROPOS DE Cr Qt1I SE f AIT
POUR LE RACIIAT DES ESCLAVES ET LEUR ASSISTANCE
PENDANT LEUR CAPTTVITI:

(?5 ft vrie.r 17621
Le Pere comnn'nce par rappeler que l'ordre poss('wde it Aher
conune it Tunis un hupilat oil sont admix les esclaves rnalades
sous Ia garanlie des Iteli_ieux. Its y soil soignes aussi hien physiquenient quo spirituellemenl. Goinpte exact est, tenu des noms,
prenoms. nationalite, Age des rnalades entrants ; les dkcis de ces
hfrpitaux cont. dt ment signales aux « princes " qui les y tint,
r' envoy e s.
Quand les corsaires arrivent, it Alger et it Tunis, le Pure administraleur de I'hupital se rend immt diaternent au port et dresse
tine lisle. des esclaves captures, lisle qui est transcrite ensuite
sur le registre de I'etablksement et dont it est envoye des exltaits
aux Pirres fondes de pouvoirs de Ia Redemption daps les provinces dont sont originaires les caplifs. On signale en mine
temps I'etat des interesses_ le danger plus ou rnoins grand de
los voir aposlasier et an demande 1'argent necessaire it leer rachat. Si un esclave meurt it I'h6pital on envoie aussiltlt I'attestation du d(ccs, loujours extraite du registre de I'etahlissement.
Dr's rr'ception par les Pi'res adininistrateurs des hr)pitaux
de ('argent pour les ea-laves que Yon desire racheter. on a recours an (frogman de I'hbpital, qui est Turc et qui, moyennant
sa commission, choisit le moment Ie plus I'avorahle pour parler
de I'affaire an Rai et trailer le rachat. Celui-ci est. realise aver
tous les avantages possibles et pay(- en presence de I'esclave et
de deux temoins contra reru of cerl.ificats ratifies par le Consul
de France. 11 ne pout y asoir ni frande, ni tromperie.
Une foil rachetes, les esclaves soot exp(-di''.s sous pavilion

- rirl4t -

chr(tien au Pere r[rlernpleur A Livourne. Celui-ci va les voir au
lazarel, les assiste pend nt. leur quaranlaine puis, cello-ci termin(o, les fait contluire au comenL. Ayres confession gencrare,
communion el, ben'diction its soul euvoy(s it lours Souverains.
11 est heaucoup plus avanlageux de confier les rachats aux
Religieux quo Dieu a cltoisis a cello fin, que de s'adresser a des
marchands h'r'tigttes el Iuifs (Iui no le tout que par inl' ri11 et
qui, on outre de paver des rancons plus rle\t'-es, se font verser
line cotnrnission de 14 p. Jill) qui pourrail Ore entplm'ee plus
uti:etuenl a d'autres racit;tls.
Don Francisco Erizzo, pretre, capture en mer a bond du
navir•e coil ion J/trrlonrru-,IeI-('t+rvnelo. on 1755. en revenant do
Londros a tl-I( rarhelc+ par le Pere adntinisfrateur d'Alger pour
645 sequins seulentent, alm's qu'il aurait du on payer 1.100 plus
les limits. Le prix du rachat avail el( arrettl en ratite it 795
sequins et demi, ntais la caisse g'nerale ties Trinitaires a Nome
a verst" 150 sequins.
Que l'on se aide aver spin de charger plusieurs personnes
d'un rutlute rachat• et surlout des Consuls, car les nialtres des
esclaves se \oyanl sollicil's de diffh-enls cuts s'empresseut de
major', lours prix et d'exiger des somrn's consid(rables. Le Pure
Carlo di S. Antonio join[. A son nr(nroire des listes d'esclmecachet's par son Ordre, retativement a lion compte, de 1756 a
1761.
En re qui concerne l'assistanre donne aux escl:t\es calholiques. I'Ordre trinilaire a lira la rnt"thode gen'rale sui\antc : leprovinces d'Espag.ne of de Portugal doivent s'occuper tits R(deniplions des Rovaumes de Maroc, Fez et M(gtrines : les provinces tit'
Catalogue. Navarre, France et Ifalie de cellos d'Alger, Tunis el
Tripoli : les provinces d'Allemagne. de Ilongrie, de Bosun' 't
d'Autriche de cellos de Constantinople, d'Alesandrie et d'Asie
les provinces de Pologne, de Russio Rouge (Galicie) el. de Lithttaniv de cellos de to '1'artarie et de la Cr•imee.
Les Peres r(dentpteur•s des provinces respectives doivent
presenter trots les six ans an Chapitre r;rn(raI de l'Ordre un (tat
de tons les esclaves rachet(s par cox aver l'indication des )toms.
pr(nonis, nationalitt. age el ntontant de la rancon payt.e.
Le PCre administraleur d'Alger el le PAre redenrpteur de
Livourne ont (L( 'burg's par I'Ordre trinitaire de racheter un
rhirurgien el un 'crivain, loos deux esclaves du loi d'Alger.
Les -".in sequins envoys a Livourne pour chaque caplif sent Ws
insufl'isanls (-;it- it taut tailor environ stir 401) sequins de premier raclrai. Le Pt''re adntinistrateur fora tout son possible et
on epargnera quand rnFme les I t oil 14 p. 100 allows d'habitude
mix Juifs.
Les esclaves malades sont torus it I'htlpitat, comme it a (t'
di 1. nubs on y recoil (galenrent reuX (111i sont hien portants et
111-111 pon\enl. pour ohlenir relte favour, verser uric petite sonnne
au gardien (lit ltagne. Si ces esclaves out rrne nutladic quelconque
on los fait visiter par le m(decin du 11oi qui les recommit malade?. Err lui domranl un petit cadeau en argent, ledit utedeciu
parle au Roi son maitre en faveur du patient el obtient un prix
41e rachat avantageux en laissant supposer que I'esclave est en
d'tnger de mart. Cost ce qui s'esl pass' pour Don Alessandro
Visconti, gentilhonune milanais, raclret' par le Pere :nlministrateur de Tunis. I.e tt roi harh:u'e ^t exigeait 3.000 sequins sur un
renseignernent fourni par tut Juif livournais el d'aprits lequel
it se serail. agi Winn prince. Faufe de pouvoir se procurer cede
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- 505 Somme exorbilante le pauvre gentilhnnime a dtl rester huit ans
en esclavage. 11ais it a ell moins ruaiheureux car le Pere administrateur I'a accueilli a I'hripital. 11 a Pte rachete 1 la fin pour
530 sequins, y conipris tout Far-gent depense pendant sit captivittl et le prix de son voyage jusqu'l Milan.
fI est absnluinenf, iic'ssaire d'observer un silpnvv rigoureux
quand on envoie des funds pour on rachat. Si le mailre de t'esclave est inl'orme du nurntartl envovP. it ruajore anssittil la ran-con et tracasse le Pore adnrinistraCeti r. Les Trinitaires sont espionnes done ntanicre continuelle, en particulier par les Juifs
qui v ivent des rachats.
En terrninant. Ie P. Carlo di S. Antonio se declare pret a
partir pour Alger aver son c,olRguc', Iv Fr. Innazio di 1-^. Giuseppe ; its y dcvicnclronl. vc ^lonlaireutenl esclaves pour soulager
Ics rapt ifs fri'res qui ne peuvent recouvrer leur Iiberte faute
d'argenl et de moyens. pour les preserver ainsi de ,graves dangers,
en particulier de I'anre, et les rendre A leur patrie, a lours parents el an Prince. C'est cc qu'ont fait en Barbaric taut d'autres
religieux qui out donn6 lour vie et repandu glorieusement leur
sang pour la charite et le soulagement des pauvres freres eselaves. Tel a eke le cas de noire Pure administrateur acfuel 1 Tunis,
qui est aujourd'hni esclave a Alger aver ring antres religieux
Trinitaires rlapuis 1756. 11 supporte even an hcoroigne courage
to poids des chaines barbares.
Le Dr 4acerdoti suppose que ce religieux Plait. le Pere Emmanuel Lopez Pinlor. Son depart de Livourne pour Tunis avail.
'-ti -ign:de Bans le journal Rayyuuyli di rari paesi du 27 octohre
17i?, qui preeisait (file re Pere devail rentplir les fonctions d'administrateur de la Hedeutplion. Mis 1. In chaine cornme esclave
par fes Algeriens, it recut In montant de son rachat inais it le
distribua pour aider d'aut.res esclaves al-ors qu'il menail lui-Wrne
une existence miserable. Enfrn rasher(' et rentre en Espagne, it
fut. une foil de plus envoys comme superieur A. Tunis.

T
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Les ridacteurs des Ieux document.; que 1'on vient. de lire
suet. pluttll. slurs pour les intermediaires juifs qui s'orcupaient
des rachats. II v a evideuunent lit no pea rte naivete. Le rachat
d'un esrl:tve hoot one pnrr opera lino conuuerciale non denuee
de risques et de risques serieux, it et:tif naturel qu'e!le compurtat un ht'-nefiee aussi important que possible. Les Iledenipteurs
qui, eux. se devouaienl corps et Sure .. grate pro Den ,, voyaient
evidonuIt'll t. la chose sous tin jour Iris diluerent.. Its n'envisageaient an fund qu'un hill : raehetor le plus possible d'esc_laves.
aux rnnindres frais, en supprimanf notonuoenl les intcrmediaires,
et. effecluer davanlagc de rachat= :tier res sonunes qui Ptaient
Poises :l Intu' disposition sans trop d'entpressenrcnt, seuible-t-it..
Kt ce m:argue tl'empr''sseutent titail n;sez tintttrel. cap' les rachats
d'esclaves chretiens constituaient tin verilahte Irou sans fond ;
l'on y aurail englouti des fortunes en pure perte et pour Ic seal
trenefice des corsaires of :u'rrtaleurs barbaresques ; ceux-ci autaient en efTel, d'aut:tnt plus redntdde d'efl'orts pool' caplurer
ties Clorelions s'ils avaienl, C'Ii sacs a I'm-:lice quo tous leurs captil's seraient ,rassernent rachcit%s. On tmu'nail en rcaIitb Bans
un nerd' vicieux et to probleme elaitinsolluble. 11 ne fallut
rien rnoin; que la prise d'Alger par la France en 1830 pour deraviner deflnilivement It, mat.
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P. J .DUNNING, C.M. - Letters of Pope Innocent III to Ireland.
A calendar supple nte'ntary to that of Calendar of papal
Registers (ed. W. H. Bliss). Archivium hibernicum, I. XIII
(1947), p. 27-4i.
Releve et analyse do 31 !ettres papales d'Innocent I11 (11981216) so referant a l'Irlande, supplement du classique Potthast,,
et complement de I'analyse desdiles letlres irlandaises d'Innocenf III de,ja procuree par l'edition W. H. Bliss. Cet article fait
par-tie d'et.udes sur Innocent III deji inserees dans le Bulletin
of the Irish Committee of Historical Sciences au n° 36 (fevrier
1945) el au n° 52 (mai I9'17). An total travail technique el soigneux de noire confrere Patrick DUNNING. qui a dejh donne, en
septernbre 1946, des preuves do son sens hitor•ique averti an
sours de ses recherrites sur 1'Ordre d'Arrouaise daps I'Irlandc
medievale (Irish Historical. Studies IV, p. 297-316).
F. C.
JERONIMO PEDRL•'IRA UL C: STRO. - S. Vicente de Paulo c a naa'gnificciici.a de seas obras. Petropolis. Fdit(wa Vozes, 1942,
1163 pates.
Pour faire connailre au public bresilien la magnificence de
ceuvres vincentiennes et leur palriarche, M. DE CASTRO lui fournil. no copieux vo'unre qui uli ire habilement les bons et resents
travaux sur le grand saint dont le, nom nous est si familier. Six
Iivres partagent ce gros tome : a) La Preparation de Vincent h
son louvre (1551-1624) : b) La creation des grander oeuvres de
Charite : In Mission les Dames et le., Filler do la Charlie :
c) La reforms du clei•ge', ordinands. senrinaires, jansenisme, episcopat et convents ; d) L'Anrbassadeur de In Charite : les provinces devastees ; e) La Congregation do la Mission : debuts cl
approbation ; f) Mort el culle de saint. Vincent.
Qui frCquente les trois do+_cies volumes do Pierre Caste H1
retrouve aisement les in4ormalions qui y sent irnprim6es. Lo
texte hresilien nous donne sagernent la vulgate du grand saint.
C'est., tout compte fait, une mcritante et soigneuse besogne dont
it y a lieu do nous feliciter.
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JF.RONIMO PEDRLIItA DE CAS•rn0. - Vida e cartas de Apolline
Andriia'eart, fillr.a tla Caridade de S. Vicente de Paulo c a
manifestarao do escapnulario da pai:rao. Resuma de In
srcunda rdirao franccse. Rio do Janeiro, Agir, 1947, 214 p.
A ('occasion du 26 ,juillet I9'1G, centenaire do la manifestation du scapulaire de la Passion a Sour Apolline Andriveau
(maison Saint-Jean de Troyes), In plume apostolique de M. nL
CAS•rao a fait passer on portugais 'es pages (if, la seconde edition fnaneaise de M. Julo:; CHEVALIER (1825-1399), due on 1911
r M. Paul M(nUS (1842-191 I) sur In vie et les tet.tres de scour
Apolline Andriveau, decedee a Montolien le 23 fevrier 1895.
JERONI O PLDREIRA DE CASTRO. - Santa Catarina Labourrf e a

111edalha milagrosa, Petropolis, 1947, Editora Vozes, 264 p.
Preparee of irnpr•imie a in veille de la canonisation de
sainte Catherine Laboure (27 juillet 1947). cette vie bresilienne
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de la transmettcusc de la Madaille miraculeuse retrace pieusemen! les claps , hien connues tie la n "Ieste Fille de Ia Chari!c
dent. I" trails el les dire, sent sacemenl pris aux source; 1It-sormais classiques : Aladel, Chevalier, Misermont, et mt'me Colette
Yver, savoure.usentenl baplisae Yvette Cokette.
.IERONIMtt PEDREIRA DE (:asTno. - Album hislorico do Seminario
cpisc•opal do Ceara. Lop. 1?esclar de Brouwer et Cie, Lille,
1914, 228 pages. Avant-propos dale 2 fevrier 1914.
Copieusemeut illustrce et pourvue de nuiints dal ails interessants, Celle hisloire du Saminaire de Ceara avoque les trois
premiers cirques dioce=sins : Luiz Antonio DOS SANTOS ( 31 janvier 1$59-mai 1881), Joaquini Jostt ViEIRA. Manoel DA SILVA
GOb1ES. Puis c'esl I'histoire du seminaire conila aux Lazaristes,
rlAs In fin de t86.i, sous In c•onduite do M. AU_tisle CIIEVALIiit etc.
Etudes, bllinlent^. chronique, vues de tout genre (paysages, personnages, grttupes, etc. : tout est mis sou, tins yeux largement
a.Ialc, jusqu'a la lisle des :,:15 prs tres ordonnrrs an SC•minaire de
Ceara du 1" dacembre 1861 au 30 mai 1913, et Ia matricu!e des
1.396 santinaristes reSus do 1864 a 1914. Ileurcuse e1, suggestive
realisation d'un het a:huni historic.

JERONIMO DE CASTRO, C.M. -- Vida de Santa Ltti;a de Marillac,
fit ndarlora dos Irmas de Caridude. Petropolis, Editora. Vozes,
1936, 436 pages.
S'appuyant stir Ies biographies d&J, imprimees, M. DE CASTRO presente au public hrisilien In figure of In vie de Sainte
Louise de !11aril'ac et fournil (partic neuve (III volume) la liste
des maisans ties Filles de Ia Charily fondces all Brasil de 1849
ft 1933. I)epuis Ions, I'exlension charitable s'esl poursiivie, et
I'arbre vincentien a verdi et reileuri mainles l'ois encore aux
Etats-I'nis du Brasil.
JFRONIMn I'EDIMBA DE CASTRO. - -Lelia ou Ir'n ^ a Maria tie SS.
Sarrizinvain (Zrlfa Pidreira cI' Ahtrit Ma(lalhacs). Sexta
cdii;ao, Petropo'is, Editora Vozes, 1946, 360 pages.

No+lc-• confrere, M. JERONIMMO DE CASTRO, public, consacree a
sa mere, la sixit? ine .'•dilion tie la vie d' une saiifte .1me bresilienne:
ZELIA.
Nae ii Rio-de-Janeiro le i avril 1857, mariee le 27 juillet
1876, veuve le I_' amif 1909, Lalie entre, le 22 janvier 1918, 3
Rio, Bans !a Con racaliun des Sours du Saint-Sacrement, fonilee par le hienhetn•eux Pi-re E)-atnnn, et meurt le 8 SepLenthri•
1919, laissant aver les excntples d'nne vie toute saint', des
acrits spirituels, leltres of peustf^es, rue son Ells g ^ 'oupe el publie
clans tut second volume consaer encore tine I'ois a Zalie : Sceundo lirro de Zrlir ^ Irma Maria do Srnrtissirno Sru'ran^ enlo. Setts
escritos espirituais, rarlas e exemplos. Petropolis, 1913, Editora
Votes, 336 pages.
Observons ici que, de tout eel enscntb'e, les Edilions Spry,
A Paris out public, en 19`_7, tine adapt al ion frail aise gili noun
perniet de suivre et d'adntirer I'ascension el In beautc de cetLe
ame : Joseph CATnv : Dr la famfllr as inrnastrtre : Vie de
Madrime Zelia Pedreira de ('astro Airretc Moq allrae.s, en rclil ^ iott
Sreur Marie du 7'rr?s-Saint-Srre ^ etnet^ t (1857-1919). Voir Annales,
1928, p. 786-787.

Lettres du Bicnheureux Jean-Gabriel Perboyre, Pr•rlre de Ili
Mission, annotees el publiecs par Joseph Van den Brandt
frere lazariste. Pekin. Imprimerie des Lazarktes. 1940.
x-300 p. 225 sur 14O nom.).
A I'+x±ca.sion du •rentiente anniversa ire de l a nrort du bienheureux Perboyre (nuu tyr• a (_hr-Ich'attg, le I t sep(embre 1840),
le 1'rere Van den Brandt, direrteur de I'Iutprimerie lazarisle do
Pekin a pu ntener it hen la puhliralion de cent deux lettres
du missionnaire. Faile sur une copie du dossier episto:aire du
Bienheureux. envov6e vets 1911. par M. Baros a Mgr 8tanislas
Jar•lin. (',verlue de Pekin 1900-1933). cette edition de lettres a
pu 111rc revue sun les originaux a Paris. Mais, de par les perturhaliuns postales des dehuts de In guerre 1940-1945. seules
les 6preuves des tepees 65-102. padres tie Paris fin 1939, ont
pu rejnindr•e 116kin el son soi;;neux 6liteur.
Saul souls donn6s, Ie texte ties let ties du missionnaire et
quelques breves notes biographiques des personnages cites dans
cette rorrespondancc. Publication documentaire de reel inte'ret
et appurt rte sources inidiles.
Rernarquons age 9. le r61ah!issernent de la vraie bate de
I'ordinatiun sacerdotale du bienheureux le 23 septernhre 1826,
el nun on 1825, eonune depuis Francois Vauris, premier his(•orien du martyr en 1853, I'ont redil el repct6 it 1'envie les
bio raphes du hienheureux Perboyre. M. Chate'et. paru en
1943, sous donne la bonne date. Comme consequence. augmentation dune annee. au s6,jour de Monididier, de 1823 a 1826,
el retrail de quelque douze moil au travail et s6,jour de SaintFlour, de 1826 a 1832.

F. C.

P. S. - Connie Iv bienlreureux Perbovre a 616 ordonne
pre,tre dais la chapelle des Filles de la Charit(- (retie d'avant
les apparitions el 6venenreuts de 1830), it convient de donner,
d'apri,s les archives de l'archevr^Mhe de Paris, ce proses-verbal
in6dit, rotr•ouve et reronnu en ce de'but de 1949.
Ann() Do-m ini millcsirrto orlingenlesian& ciyesim() se,rlo. die
vero rnr•rr.ris seplenr.bris rigesima lertia, sabba.t() scilicet quatuor
ternporan+ ante Doatinn (in. decimanr unna>n post /'cntecosten.
ab /1/nto et Reno 1)1). (;nillelmo Ludnv ico 1)(7Bl)(ilil;. alias episcop() )tro -artrcliancnsi, 1111nc eero (lrsignatr) nr.rrnlafbanr •n.5i. mis5ant ('I so(•ros ycncrrtlrs ordines, de li.ccntia 11/1,1 r't limt DD.
arc/ricpiscopi parisirnsrs. in ponlifiralibus celebranle in sacello
Damns priiseipalis I'll cRarunt Choritatis, Parisiis. rile et canonire pranroti suet :

ad prirnant lunsuruu elericalem
CIIALVET Joanncs-Rnhr•r(us. San Fl()rrnsis. filius Petri el
Joannae Forycs, r•on.jurlunr.
ad qua tutor' minores ordines :
CIIA/.VET Joannes-Roherlus. PES('!lA1W Joannes• r•lrriri sanflorrnses. rite d+missi.
ad sarrurn subdiar+matus ordinem
ROBERT Petrus-Ludorieus, bajocensis. in dioeeesim parisiensent
roopl alas.

RO('I/ETTE Petrus, sarrflnrcrrsis ; MAC (;RA;VE Rir•har•dns Midcnsis : 31A(' CO1' Daniel Lintericensis, acolyth.i rile dirnissi.
ad s;wrunt tl:aconatus ordinem
MARTIN ;Vi(-Warts. Rlrr•mrnxis : BRUNET Joannes. r•adrrreensis
li t!'/J/tEZ Thomas-.trneandrrs. runhianensis : II()LZSCl7-

NELLER Antonius, Freisingensis (in Hibernia) (1), subdiacorri rile dimissi.

ad sacrum preshvleraIus ordinem
BLTLER Joanne.%, Cassilir•rrsis super deferlu rvnronir•ur' aetatis
le yitiure dis;u nsutus;, rii.' rlirrrissus ; TOIIRE'l TF. .loannesBapti,strr, rrnirieusis ; PERBII/RE (sic) Joannrs-Gabriel. cadur'crasis ; i/:t/tT/N Pclrus sanftorenxis ; diacont rile dimissi ; GOLDEN Guillelnrus. ACC'AIu/ill /.uyerrrus. 3/A1'CARI4!1' Guilleirnu.s. :1/IIR/A/1TI11' ,llarlinlix, rliarorri m,rr'lrrensr.s ill /libervriarite dirrcissi ; GREEN Piereens JIAL'
KEON, Patr•icius. 31ANAGHAN Guillelmus. SIIANLF 3liehoel.
druconi lrib. Ardaradenses rite dinrissi.

Tr'r'seno r.. can. seer.
(Archives archevkhe de Paris, Regislre des ordinations,
tome VIII. p. 173.;
Leltres drr Bienheureu.r Pranrois-Regis C'let. prrtre de In 31issron, unnotr?es el prrbli'es par Joseph Van glen Brandt. frire
lazarisle. Pekin, Irnlrrimerie des Lazaristes. 1944. x-254
pages.
Courrue second void de son dvptique, et daps la nu-uie presenl.alion, apres les Letlres du Brenlreureux Perboyre, le, frcre
Van den Brandt, direclet:r de I'Imprin:erie lazariste de Pekin,
a pu edilor durant la guerre sing-japonake. ces soixante-quinze
rH rec to la correcpondance du hieuheureux (:'et (174R-1S20).
Elabli. Itri aussi, sue une copir' de rI. Joseph BARO '(1e 1011) et
cnnrp,ete par dix aulres Irousaillos. cc volume sous ap(rorle des
textes prerieux el pari;,nls of: ]'oil =ent une :me d'aputre. Ire's
1 ^ urna'.ne e1 lout ensenih;c Ire, c' nereu;e.
I'age 242, une lisle de; rirrr.lierr chinois rnentionnes et
p. 243-240. un repertoire des noun chinois, absoluntent. n,1cessaire
pour identifier daps cerlains cap 'es per'onna•es riles Bans relle
correspondance. Ile Celle contribution, 1'histoire des Mk,.ions ne
pout qu'r lre graurdenrenl reconnaissante au vaillaunl ertilenr qui
a su utiliser teurps et recherche; pour nous faire proliter de son
laheur of de ses solos..

La date d'nrdimilion sarerdola!e du hienheureux Clef est hies
le 27 mars et non le 17 mars) 177'h. C'est re clue disnient. leg
Anordes. I. 106-I07, n. it, et rest ce que nous apprend le lab'eau, p. VIII drr present travail. Tous deux r mien( itnprimes
parrs Ienrenl derriere leur rideau de fer. et sans pouvoir se
communiquer leers deductions, du fait de In. guerre unolacahle.
F. C.
En las Selrns del Ganjam. Los Padres Panics en el Industan
,1922-1947) ; Ed'.torial Pro file. Plaza de Ins Comendadoras,
11, Madrid, I048, 278 pages (240 rnm. sue 170).
Art is!iquernent present rtes, ret.le evocation et cette hisloire
de in mission de Cuttartc en tiindouslan, logs des annees 1922 ft
1947, presente on realite un edifiant. album de souvenirs, de pholo; de diagrammes, de croquis el, d'histoir'e, donnes dins In style
clraud el co!ore de , cclle Espagne qui. mire de nombreu es nalions, leur apporle I'Oungile de la ^erite.
(1) Evidrnle rnr'prise de p'accr Fressing (\lnnich) en Il'hernie.
Vingt-deux pages ph:s loin mans le registre, le mPnse FFnlzseh:u'l'r'r, Iors
de con nrdinarion -arerr'ntalr'. le 10 nuirs 1821, est inscril jtr,l-ment
dlaconus, a P,avarin. ,ltonacensis et F'reisingerrsis, rile dimis.su.s.

- 510 Aprs quelques priliminaires, siluant. le champ d'apostolat.
dans I'Inde immense voici (p. 25 a 48), I'histoire de Cuttack et
les missionnaires savoisiens de saint Francois de Sales, de 1854 k
192`2 ; puffs, p. 49 it 268, los Pauses espanoles en la Mission de
Cottack : Journal de bord de I'apostolal vincenlien, notes descriptives des oeuvres dans les divers districts de Ia Mission. A la fin,
apron on loyal apercu des difficu!Its et obstacles du travail missiunnaire .•' a Cullack, le m:u•lyrologe rappe:ie les Missionnaires et
Files rte la Chari16 l cCdCs en ce diocese indien, de 1922 a 1947,
en ce dernier quart de siecle.
Au total, exce'lente et vivante monograplue d'apostolat, parmi
les jor'ts et les boil do Ganjanc, qu'Cclairent, de-ci de-la, outre
des illustrations documentaires, quelques croquis cart.ngraphiques. Le tout. est prCsenti par le P. JCsus Taboada, C.M. dCdiant
ces pages viin•anles, dans un senliment clamour et de gratitude,
a la province de Madrid, noire mire inouhliabie » .

F. C.
JOHANNES DE DoPrn. Treurspel in 5 bedrycen. Door DIETER STEUR,
C. M. Ons Leekenspel. Bussum (1947), 48 pages.

Une contrihulion de noire confrere au drame chrCtien a de
]a Ilnllande » Edition Dc Nieuzue Spocl (La Nouvelle Navette),
Busgilm.
II s'agit du drame evangClique de la Da'collation de saint.
Jean-Baptiste, en cinq notes. Ce sont les personnages connus : le
pr•Cd°cateur du banteme de PCnilence HCrode-Antipas, le ICtrarque de Galilee : liCrodiade, In feuune de Philippe, frere d'Antipas ; Sa'ouie, f lle d'HCrodiade, avec ses cornparses. Ic grec KalIias, type du courtisan flalleur, soldats, pi'erins, Pharisiens, Publicains. Inferviennenl dams ;e drame :.1Csus, ses deux disciples,
Andr•C et Jean. Les caracleres respeclifs sent hien rondos ; la
sainto lotransigea:?re du Prteurscur I,a passion et l'indolence du
TCtrarque, el neanroo•ius on admiration e' son respect pour le
grand I'rophMe. ; la lascivitC el la haine d'HCrediade, la ICger'ete
do sa file alom^= le dCvouenient ahso!u et impatient de Jean le
disciple Dien-.unit, fils du tonnerre !
Le style esl vif et aierte, quoique en prune. Mai= pour en
gorller It, charme it hut ulre In pa vs de Vondel, le Carnoidns
de la Hollande. oil du pious et dClrcieus poele Guido Gezelle,
de Bruges, en Flandre.
Le drame est. dCdi6 a I'ahhaye bCnedictine d'Oosterhout, en
retour de la gracieuse ho.spitalilC revue par I'auteur, la derniCre
annce de la grande guorre, quan;l !es bombes qui visaienl Anvers,
devastCrent le SCminaire Saint-Vincent.-de-Paul de \Vernhout.
Hubert MEUFFELS, C.M.
CITA et Suzanne MALARD. - Dans i'rucreole do in. France. Sainte
Catherine L"rboore' ipii ce en on acte, 32 pages,;. Sainte Genevieve de Nanterre (piece en un acle, 36 pages). Monte-Carlo,
Editions Lucie. 1948 (Chacun des deux fascicules, 84 fr.)
Remarquab'es fournisseurs, depuis nombre d'annCes, de plusieurs testes pour les antennes de la Radio francaise (La Dieu
vivant, La Penteedte, La Nativity, etc.), Ies deux nut curs viennent,
de transposer, pour les sullen d'wuvres, deux evocations radiophoniques qui ont dtja pass(, avec succes et profit, clans los (missions monCgasque et vaticane.
L'optique de la scene, servie par une riche palette d'Ccrivain,
et soutenue par tout un arsenal de procCdes du rntlier, fait ici
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revivro, levant l'esprit des speclateurs , I'hisloire a nterveilles de
deux saintes Filles de Dieu : la bergere de Nanterre et la fermii+re aux pigeons h•ourguignons de F'ains-les - Moutiers.
F. C.
dean CALVE•°r. - }dint Vini'cnl rte Paul. Paris, 1949. t'ditions Albia
Michel, 376 pages (5711 fr.).

ftealisant un de ses noinhreux projets, Mgr Calvet vient enfin
d'achever un de ses tableaux r^ v^ s el fixer devanl nos veux la
figure de Vincent de Paul. Des lots, le Iravail prend rang, et en
oxceilenle place. certes, daps la nomhreuse suite des biographies
vincenlienues. C'est ici, sous Tangle de la collection des Grands
spiriluels que eelte evocation (]oil Ore consideree. Un regal a
eoutempier. cetle fresque nu sort silhouettes, en quelques traits,
les personnages reucontr(s an fit rte is vie de saint Vincent.
La connaissance, la longue et avis(e frequentation du xvir siC<'ie francais perrnellent a I'aufeur et ,juAifient Mans leur ensernble c'cs sugge^Ithes notations pre rend encore p.us vovanles Ic
style part( de I'ouvrage oil I'audileur recoil it chaque page Hombre de lesons el ies conclusions dune experience avertie et souriante.
1)epuis 1913, et ses extraits vincenliens (volume de la liihlioth %'qur franraise de Plon), hien des fois. Mgr Calvet a repris
les grandes lignes do eel to esquisse hiograplrique (llistoire de la
litIdrislure , les Terenoins de la conscience francaise. etc.) Pour
I'ann*-e de la naissance de Vincent, I'auteur, sans reprendre le
pr'ohlAme. (it y en a Iant), en est fideIement re,-t6 aux preiniirres
et provisoires conclusion, de M. Corte, s'arrvlanl alors it 1590.
1)epuis, compli-ft's ct maintes fois reconsidcr(s dins four ensemhle. les leenioignages de \ incenl sur cc point (car c'est lui qu'il
but ecouter) concordent neltcinenl dan^ cur Woe d'affirination
sur I'ann(e 1581, qui seule justifie touter les donn(es du pr'oblCrne. Historiquernent la conclusion est net Ii'. Rion de nouveau
depuis ce qu'a dit et redit M. Cosle, dent les affirmations Sc d(1'cndent d'elles-rnenies (voir aussi, p. 327, etc.).
En dehors de cc laneinant 1580, it y await a noter (mais
quoi bon ici) quelques autres bavures sans compter les coquilles
(les (,preuves out (t( corrig(es par d'antres yeux que ceux de
I'auleur). Cf. Ga,nou, p. 10 : Gayon, p. 49 ; Can let. P. 9. et
Collet, p. 311, etc.). Tout compte fail, avec profit et inter8t
spirituel, nombre d'Cmes se penclreront sur ce beau et bon livre
et Ies Annales enre street sans retard et avec allegresse, cc profit et cc prof,l hagiu,rapliique. - F. C.
Alerles et charg es de donn ( es et de precisions , les pages
457-482 du tome VII (juillef) : Vies des Saints ct des /lienheureu.r selon t'ordre du Calendrier ( t.etouzey, 1949) nous otfrent
un vivant et solide aperr ; u. un suhstanliel rCsume de la vie de
saint Vincent de Pau !. Cette notice. dense of de large comprEhension, nous en apprend hien plus Tong que nomhre de biographies vincentiennes aux pages ver• beuses et sans consistence
historique.
Parini la dizaine (vocations de la vie (to saint Vincent de
Paul, signal ( es ici pour 1 9)19, ces vinnt-cinq pp ages du PCre
Chaussy, O. S.B., pr • ojettent un tableau sobre , Edifiant parce que
netternent historique . de la figure et du grand et fin I.andais.

EGYPTE
TANTAIH
Les 14-15-16 novembro 1948, a Tantat, iGauhietl), It. Seminaire cople calholique Saint -Leon-le-Grand a celehre, par an i i iduum Kennel. son juhiie d'or. puisqu'il fut inaugur to 15 novemhre 1899, on presence du palriarrhe Mucaire 11 et dun 0INS dii Saint-SiAc;e.
En 1948 le paIriairche \larc. 11 [Marvos Khotizian] prc^idaif, enlnur' de \1_r Arthur Hughes, inlernonre aposto'ique en
E,.;ypte, et des r v, ,llics des divers riles cathotiqucs ( un centiiime
do la popu'alion totale el to p. 100 de in ininoriie chretienne) :
Innis lafinn an armenien , un ehaldden . un grew l,yzantin. nn
maionite. un syrisn ei vi:,ple, sans ouhlior I'ev("tpue copte orthodoxe de 'fantail . Oil remarflUait on oulre tin repri,senlant du Gouverneur de In Province. le superieur de la Mis-ion franciscaine
do Ilaute-Egyple, to sult^rieiir des Cannes, celui des I)ominicains,
le recieur des Jesuit's. Ic provincial des Peres Is Missions africaines, les professeurs in College Saint-Louis. PI ceux du s(minaire. Le pure do Mar Stephy Sidarou-s, notre confrere. elait aussi
present. Nolons enlin quo pour I'iiglise copte d'Egvpte, to serninaire do Tantah groups dunze grands seniinaristes et qual.rovingl-six petits, of quo Won pltis on amont sun le Nil, vingl-sit
e'lives se trouvenf an Petit seminaire de Tahta.

ACTES DU SAINT-SIEGE

LE St;PEItIECR

GENEIIAL

PEUT AUTORISER

LES VISITEUIIS

A SUBDELEGI'ER LES CUIIES A IRIGER, DANS LEURS PAROISSES.
L'ASSUCIATION

DES ENFANTS

DE MARIE

N° 6737/48. - Sacra Congregatio Conciiii.
Beatissimo Padre, II Superiors ¢enerale delta Congregar.ionr•
de'ln Missions, prnstrato ai piedi di Vostra Santith. domunda.
arnilmente la grazia der n rinnovazinne del rescrillo N° 4095/43.
del;'cudivi dicenihrr' 1 11::, col goals era stain concesn rut quirrquvii riunt vile i Visilatnri delta mcdesima Gongregazione, quali
suoi delegat. pntessero suhdele are i parroci per 1stituire netts
loro parrochre I'Assnriazione deile Fig'ii' di Maria delta Medaglia
rniracolo,;a ale corulizioni dell'accennafu rescrillo : e Clip gli
slessi Visilalori polsssero ri,ncederla auichi• ai Superiori dole
ras'. do1a Congree'azione delta Missiono alle quali a annessa una
ehis=•i od an oratorio ssmipuhblicu. quando noon esiste ne'la
parroochia del luogo un'altra pia Irnione ed associatione delta
Fi;lie di Maria.

.Sac'ra C'ortyreyatiu Conciiii, attcutie expositis, Qraturi hrni(tne
cripti, ad alitid quinquennium impertita est.
Dattini Romae die I decembris 194S.
F[ranciscus] card. SIARMAGGI pracfectus
Fr. RoBERT!, a secretis.

N.B. - M. William SLAY In tv. Siiptlrieur gt'neral. accol•de a
Ions Ies Visiteurs de la Gongre:;ation de la Mission - d"urunte
ntunerr - d'user de cette concession, en fonction des bermes du
susdit rescrit. Paris, ce 27 janvier 1949.

POUVOIRS DE LA SACREE P$NITENCERIE
La Sacrte Penitencerie 367/49, renuuxelh'. I. 1°' itials
1949. 11 , our trois ans, les facllll. < spivi;tles ltrrc•ftlet,lnlent uccordees. En voir le text' el 100 In isions dons les Annalrs de 1937.
p. _!60-262. Notez guw to purcl?trrrplre IX (les qualm' li^;nrs du
Italll Ile la p ant, ^.162 r rst to t u ,Itemrut supprim( .

N.-B. - M. Ic ,Sup rirur yonfY11I clccurde rc.s 1,0111• u1 rs tie to
I 'ellitt ' ner'rie au . 1' 1 isith • rl,•.c O't /til .r 11 pr',Yrrltrs locaux
it lrs de!egiee r;yalelnent eux rv „lfrrres yuc t'.' Vix•itellrs ott
Nrlptsricurs beaux voudronI bicn drts4111,er.
Paris. Ie 19 mars 1919.
.' ar•ree

NECROLOGIE 1948
Missionnaires (suite)
lattyhu't, le 25 alai 1918 : t6'0, 49.
31. Joly .Jean), coudpit., clrc. !i
32. Toting (Pierre;, pr hr, di'r. ih Yolrlunt, le 24 avril 1948 : 69, 31.
33. Planchct (Jean-Maria, pr., tire. it Paris, le 3 join 19.1.8 : 77, 58.
31.Guhnni (Francois), cco Ij., dec. 1 Sassrlri, le 1" join 1941 40. It.
35. Berens !Adam), cuatljut.. dec. A l.ippsladl, le 31 mA 1911 74. 52.
3G. Vlasak (Guillaume), pr.. dr'e. it lienlrr. le 5 ,join 19-18 ; 57, 38.
:17. Lc Graverend (Eugene), pr., dec. it Foileville, 11 join 19-i8 ; 71, 50.
31. Gonzalez ( Manuel ) prClre, &v. A Lima, le 6 mai 1948 • 55, 35.
39. Kernaghan (Daniel). prPtre, di(c. it Neer-Orleans, 18 join 1948 ; 50, 33.
it Paredes de Nava, 22 ,join )9.1S ; 83 66.
10. Pastor (Pierre), prblr•e,
1.1. Baguena )Nicolast. prelre, der. a Lois .lnyeles, 30 join 1948: 57, 41.
12. Mc Gabe Frani:i,is). prPtre. it A-en-(I,lenns, 2 ju111e1 1948: 76, 58.
13. Lartlueri• ,Ennili , pt''trr•, dNn. it Beluleazar, le 4 juillet. 1948 ; 7( 1 6U.
ii. Yu i1.uc), prPtre, dt•Ctdr± it )'ukimiy, le 25 juillet 1948 . 60, M.
i5. Mc Guire ),lean). prPtre, tier. A Philatlelphie, 22 juillet. 1948 ; 59, 32.
d8. Hanrahan (Guillattmr;, pri•tre. (lies. it Dublin, 21 juillet 1948 ; 60 29.
47. (prone (Louis), pretre, Or. it Budapest. le 5 aoflt 1948 : 78, 23.
48. Keating (Michel), toad)., tier. It Cork, lc 9 fevrier 1946 : 78, 27.
49. Martinez (Pierre), prPtre, dec. A Manilte, le 9 aol t 1948 : 67 51.
Sit. Raaijmakers (Alphonse). pr., dec. It llnnsendal, I 1 quill 1848 : 68, 49.
Si. Donnelly (Michel). coadjut., dCtc. it Black•rock, 29 ao0t 1948 68, 46.
52. Arnaiz (Elie), pr©tre, dec. A Calbayog, le 23 aoOt 1918 ; 54. 31.
53. Sarda (Alexandre). pr., elec. A Buenos-Aires, 6 sent. 1918 ; 81. 62.
54. Santainaria (Denis), pr., dec. A Madrid, 30 ao0t. 1948 ; 69, 52.
:15. Dihm (.)ean), prPtre, dec. A Chelnlno, 20 eeptc•mhre 1948 : 79, 60.
:,6. Bersani (Charles), pr., dec. A Plaisanre, le 17 sept. 1948; 77, 62.
i/7. Gnacia (Jean-Rapt.), pr., dec. A Fort-Dauphin, 2 act. 1948 ; 55, 46.
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58. Min Fran, :pr,''Ire, dec. a Chengliny/na, en sold. 1948: S8. 3i.
59. Rnsd (Louis),peetre, dec. C Chieri, to 30 Sept. 1948 : At, 63.
.. a Rhin1 ow, le 7 Oct. 194.8 ' 56, 37.
60. Breaker (Corneille), pr., d'c
61. A'tan (Llrbain), prrtre, dec. a J7adrid, le 8 octobrc 19 iS : 51.
62. Tortes (Ange), coadjut.. dec. a Madrid, 22 oct. 1918 : 613. 1!1,
63. Posti o Avelino), pr.. dec. S Grenade, If, 26 uehihre 1!98
64. Borgna 'Ilominiqu9, pr., dec. a Cagliari, If- 15 Uct. 1948
(*,5. Martinoli (Erminio), pr., dec. it Sassari, le 6 nov. 1948 71 27.
66. Couturier iFrangois). pr'., dcc.. A Ln Teppe, le 10 nov. 1948 7 i, 49.
67. Mierzejewski Ladislas;, pr., dec. a Tarnuw, le 13 nov. 19'48 69, S0.
68. Sheehy- 'Joseph), priltre, d''. 1 Rl!(rkrock, 12 novemin'o 1918: .53, 64.
69, (arver i.Jacquesi, coadjut., dcr. i1 Philadelphie, 31 oetol). 19',8: 81, 57.
70. B,d:ut s Salvador,, coadj.. rli.r. 1-Rosa-de-Cabal, 2(1 unc. 18 tit, Si.
71. Sing C'ruhin'. II' trc, ICc. a :Ningpo, le 21 nov. 1945 : 76, 55.
72. Bcrsani 'Etienne,, priare, der, a I'laisanee, If, 24 nov. 1!r i8 80, 53.
73. Berke Michel), pr,'trr:, dec. 1 Kansas-City 24 novemb. III18: ia, 26.
7-i. Mertens Jean), euadjut., dec. it Carafa, septembre 19i8; 72, 46.
75. Epitluli (.Toseph. roa,Ijut., doe. a -A'aplrs, 27 sellI'll bre 1915: 66, ia.
G. Rol^insnn ii.eredd), pnllre, (We. it Blurkrock. 6 n,u's 19.1`4 81. 57.
77. Sclri[fc!er (Mathias), coadj., dec. a HUa'. 7 deeemllre 1!148 ' 9:3, 59.
78. Huttin Eugene), pectr'e. dec. 41. P(11-k. 9 di'ccntl,r, 1915 : ss, (i7.
79. Hank(-In filichard), coadjut., dCc. a S nt-.lose, It- 1"'' ,1'•'. 19IS: el. 58.
80. Salas 'Michel). coa(ljut., (ICc. 51 Rar,'elone, 9 tF-cemhrc 7I, 54.
81. Ramos .lean), coadjjut.. dec. & List onne. 90 do'. 1918 : 82, 61.
NECR('I,I4(;E 1919
1. ATv Jean-Cbarlesj , pr., Ilk. 1 GCnc.c, It 2 janvier 19 4 9 72. 57.
2. Dot i'ug;c (Jean ), pr., d« o . ii Palma de Majorque . 11, janv . 199: 71, 53
3. Carobs (,,Joseph ), pr., dec . 1 Naples, ]e 3 janvier 1919 ' 69, 51.
4. Gavutti Frangois , prbtrc, dCc. it Genes, 24 janvier 1949 : 71, a7.
7. Piovano ( Jean ), pretre, dCc. A Sca rna,igi, le 21.i janvier 1949 75, 5i.
6. b1 ;'r Ballc ter (Carmelo ) archeveque , dec. Vitoria, 31 janv. 49: 65, 5n.
7. Reijnen .Taeques ), prC'trc, dec. a Panningen, It janvier 1949 : 12, 51.
8. Linch ( Guillaume -J.), prC+tec . Iles. A Eastwood , 31 janv . 1949 : 45, 25.
9. Hullerer ( Louis) , prelre, dec. ii Gras, 18 fCvrier 1919 : 58, 'it.
I(I. Bascoul I'irmin), hrBU'e , dec. a Monlerideo, 28 fCvr . 1919 : 75. .5 I.
11. Manny (Andre ;, pretre , dec. a Tw'now , lc 5 mat 's 9949 ; it, 53.
12. Peyre ( Leon ), prOtre , dec. C Alger, Ic 10 mars 1949 ; 65..15.
13. Levecque ( Jules ), prClre , (tec. 3 Istanbul , le 20 mars 1919 : 70,50.
1i. Mgr Faveau (Pau!), ,3vMque , decCCdC 8 Kashing, 23 mars 1919 : 90, 65.
15. Kin ( Joseph ), pr@tre , dec. it Kiukiang , le, 23 mars 1949 ; 66, 44.
16. Mgr Sastre ( dean ), Cv., doe . a San Pedro Suitt, 23 mars 1949 : 65. 16.

Sceurs (suite)
Loscrenier Sidonic), l9Olel-Dieu, Valenciennes ' 72. i2.
Lavigne (Rosa), Hdpital de Baviere, Verniers (13elgitlne i : 81. 52.
Accad (Marie), L:eole, I)anurs ; 85, 63.
llalii) : 73, i6.
Mileri Judith) Maison de I'lnunacule.e, Luserna
62, 38.
Ricci ;Evelinc), Matson Ccntrale, Turin
49,
27.
Turin
Masia (Lucie), Maison Ccntrale,

Poncibo (Lucie), Maison de I'Irumacu!6e, Luserna ' 74, 51.
Gdaniec '..Monique), Maison Centrale, Cracovie ' 76. 56.
Knoll (Anna), Maison de Betraite, Schernberg (Autriche) : 86, 69.
Krirnm (Marie), Tustitut Ranolder, Budapest . 74, 58.
King (Winifred), Allegany Hospital. Cumberland (Etats-Unis`) : 60, 29.
87. 63.
Brea Mary), Sanatorium de Paul, Nrrv Orleans
Rousseau (Noemie), Tlepital, Albert ; 63, 39.
Castaings (Marie), I)rptielinat, Elaneourt ; 70, i8.
Lehelle (AmC.lie), Hdtel-Dieu, Castres : 69, .i6.
Brun (Marie), Hupital, lloissac ; 82, 51.
Rongemaille (Celine), Maison (IC Chard6, Roubaix : 79,
Wendling (Rosalie), lidpital civil, Alger ; 60, 25.
Mucha ( ophie), Asile, :1lienie (Pologne) ; 26, 7.
Mandat 'Vanda), Maison de Repos, Chylice (Polognc) : 58, 29.
Kmet ' nieriea(, Maison Centrale, Ladee (Slovaqurc) : 31. 13.
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lttrrno..-.sires ' CO. 51.
Traver:u (Marie;, Maisuu Cc111
Silva (Maria), Fondatlun ltumao de Matos Duarte, Rio de Juru•iro: 92, 60.
Neger (Ernestine , Asil•• Saint-Ant4liue. 3'ienue Autriche) : it. 60.
(;ahrovs'ek (Jeanne,, II pita1 autrichien, Istanbul (Turquie) : 56. 37.
\1lklauzina Anne, Maison de Betr:ute, Dal/ (Aulriche) : Mi, 56.
Bruckner 'Aunt , M;dsnn de lielratl.r, bull \nlrichel 6s. i:..
1•:rt! ;.Jeanne), \taisun do Firt•aile, Dult 'Autriche) ?2. 57.
Aldrian 'Madeleine?, Asll.• do gareOns, Vienne t:\utriche) , R4•. 61.
Srarpone Eve'. Maison Ientrale, Naples • 25 •21'2
Italie( 39, IS.
Morettini Valentines, lnstitut de Cure, Snlsotnur/yiore
Stucchl Marie`,, \tats4,n lit I'ImmaculI c, I.userna : 511, N.
\ G•nrin Angela'. it-,•rnik, pris Turjaku Yuucuslavi 1 32. 7.
80, 57.
Deltonne (Alwtclici, \Taisou Sainte-Cr•eX. Bnrdeau.r
Seneschael 'Marie', Matson Saint-Joseph. Cachan : 68, 37.
:Ilnntolien
69, :31.
la rue 'Catherine, \L+is•.n de Charit.',
Talairach .\Ilril'mr(. Mallon d•• t:barite, Monlolieu : 55. :11.
Cochet (I•'elleII , . Il.lpila', .1lenernt : 77. 55.
I;O.
Felice :\nl..inelt.' , \I:.ison t:••nlral. Beyrmzth
Pcnicand I:Irm •nre , \Llison Prineipale, Paris 90,
: 76. :.a.
Bruxelles
,an Biervliet (3: ir-, Maison do Ill1lllanie,
Dore Mari., . \I n,"u Saint-Vinoertl. 1'h>rrvu•e Italie) $6, 5y.
O'Neill Anna , \laisuu Saint-.Iusepli. Sheffield tAn l• tercel 66, 3:.,
Branslalter l;• rlrule), IlApii;ll tit-.lean, Sal Zhary (A titriche) 69, iti.
Espagne) 79, 45.
Galvez !;reg ri:a1 \h+isun Sle-Lorri'.'. liafelhanu
32. 140.
Gimenez Etetvin.t Mclis.i Saint-Nirul:, s, I'aldernuro
Martinez Maria), IlApilal mililaire, Laroche : 87, 62.
Garriga .\laria 11Al.il:l. S••qut'iu E61jagne, • 69, 4R.
Martinez Maria-Psi e'!!. IIA1,ital, Bemn'ertle IEsp;lgne; : 76, 51.
Vogel !:Anna), ALaisun Sainte-:Anne, 11miril )Allcnnlgne) 7;1, 51.
Ralson Marguerih• Cunvalesc. Gardir•n. Paix. See?-on $6. 611.
Aubin ' vrulne . Masson de Ch. St-Bernard Ia Chapelle, Paris : 17, 2 i.
70, 4'J.
Bargues i\hrh•', Matson de Charile, Vemloliett
Pailiti Marl' \i i on d• Cl'. tit-Ft'an.:uis-\uvi. r, Puns
58.
a :111ndofieu
i. 21.
Faiq \1arru.•rit- • -I-• La L''',.•1
81, 59.
Hobert .\naisi, \lai-n tl.• (:hariI'•, t'Irdleaa-!'/;rl'quc
Crespin Marie), H.iililal. r'hdfeuadun : 75, 53.
Planehnn Marie), I i.pital gen.sral, 1lauai
Vallasciani ll'alw;li, \laisuu C••ulrale, Sl(1(Ia•
:•S, a$.
Caldini (Marie), Matson d.• Behr.. ,lluni.slern-Sieune (Italie) : 8(9, 68.
Bracci Marie), Mais...n (:entrale, Sicum' : 69, 37.
Corbell Catherine), Sanaloriunt St-Vincent, Saint-Louis (E.-U.) (;:I.
Johnsli.n Agnirs), (,.'cute Saint-\'lnetnt, Santa-Burbara tE.-I1.) : 69 19.
De Koni_-cug Anna-Bertha,, Maison Centrale, Strlhrn•t/
65, 47.
Thouvenin Marie), Ilospire, Be!letmtehe ; 78, 55.
Desire llenrietI' , Mitsui tie I:harilis, Clich!/
86. 6a.
Ahrial Marie . \laisuu d-• Charit.), i..• Puy : 70, 43.
Magnin Fran(:uise), Mais.ai st-Marlin d'Ainay, Lyon. : 85, 5S.
8ouch.s .feanne), \laisuu La Providence ('halon-.s-Sadne : 7:3. :Nil,
Smith May . IlApilal Saint-Paul. IwUas
l?tats-1'nis) : 72. 511.
Vol pars t:aniline), llApital civil, Sassari (Sardaigne : 85, 6i.
Retina 'twig'!. AIiserioircle. La Spezzia 'Italiei 85, 62.
Bert.lla F:nuna1, lnstilut. du Sarre-Crcur, ilarinu di :Masses : 7t1. 5t.
Perutli Pelronille, IlApital Saint-Jean, Turin ; 67, 44.
uenta ,Hose), Matson tic 1'Innnaculac, Luserna (Italie) ; 65, 13.
`llrasso I:mi!i.•), \laisuu do 1'Inunaculee, l.userna (Ihtlie) : 82, 57.
76, :r±..
Chiabodo I autlide). Irrphc•tinal. Saint-Vincent, Vrrone
Falletti iAng'le), llbpital, Baeroniyi (Italic) ; 55, 37.
Magg unt ( arulin'\. I1A .ital civil, Ilyhero Sardaignei : 69. +6.
Cigalla Justine), Hbpital civil, ('a./liart (Sardaigne) 77, 56.
\1aggiolo :1 aptisti1w), hid pital ntilitaire, Turin : 80, 50.
Fatturinl (Livia), Maison der Alt(n.?s. Lucca Italie) : 4r,, 2:..
July Marie), Maison de Chariks, aluntolieu : 64, :38.
Rousset (Marie), HApllal civil, Versailles : 80, 51•.
Ordrenncau Jis.sphin. ), Il.lpital, Layny : 68. 46.
Sigonney \faisnn de Charite, Clichy : 79. 58.
Dragnet (Iten.se,, 1161-it-M, Alger : 71, 47.

Taraszkiovvicz ;Rcine. Incurables, Gorct-AaliL iriu lPolognt•j ; it, 15.
Spycha.ska Jeanne), Hdpital, N etveniiuste (Polog
(rue) 60. 39.
Parin Felisa). Maison Central', iladrid : 21 ; .10 tool,.
Gil !Maria ), Bienfa.isance, Vergara
Lspagne) : 52, 22.
Azarola (Maria;, Hdpital, Algorta Espagne) 74, 52.
Saiz .;Maria), Ilopital,
atiyuesa
Espagne) 68. 47.
Blasco (Dorotea), Hdpital Los .Irco.. (Espagne) 72, 54.
Sanchez Maria), Bienfaisa:rce, Teruel 'E' iagne) ; 77. 50.
Bada ;Gcrtrndis . Sanatorium, Creuude Espagn'1 57, 37.
Rodriguez (Maria). Creche El Ferrol (Espagne) 85, 63.
V'iana (Leonor), Alines, Leytmes iEspa_*ne) iG, r7.
Reyes [Maria), College ImntaculPe, ('ercordkt, A1anille 'Philip.) 83, 62.
Fernandez ( Ramona ), Coai'ge de l'lnunaciil7e, Letts'.. Espagne)
l'l:& ;Maria', ilopilal, Linares
Espagne) ; 77, 50.
Auza (Joaquina), Hdpital, :vtru Espagnc) ; r0, 58.
Alnnso (Isabel), Hdpital, Ubeda Espagne) 72, 48.
Bauthian IMarici, Maison Ste-Genevieve, L'llay
62, 36.
lusscatu' Augusline), Maison de Charitf, ,$Inrsbeitr, ; 75, -i9.
a. ii1ier (Alan o), Maison Saint-RemI, Bordeaux,
80, 57.
Lateur (Louis(..), HCrpilal des Mines, Bruit!,
59.
BomparI (Madeleine), Maison de ChariI , M ontolieii
81, 53.
r;uilleuiot Louise), Maison de Charite, M ontolieu : 63, 38.
Gencvray ;Eugenie), Maison de Charite, Clicliy
82, 55.
Talon (Maria), Foyer provincial, Malaga ( Espagne ) ; 89, Gs.
Alvarez (Maria), HOpital civil, Vitoria Espagne) : 6u. 4d.
Beraslegui (\fanuela), Matson Saint-Nicolas, i'aldemoro Es ago, 3u, t:.
iainapko (Leontine). Hdpital. Turciansky Sealy :Martin Sloe.) G7. is.
Lackner (Jeanne), Erule. l%'unilsrliuli 'Autriche) : 67, 48.
Criscuolo (Conc(tta), 1Maisoti de Retraite, Mariyliano (Italic) : 90 G6.
De Angelis (Marianne ), Hdpital civil. Chieli (Italic) ; 73, 50.
Betlini (Eugenie), Maison Sainte-Catherine, Florence (Italic) ; 77. 55.
Rossi (Cornelia), Maison Central', Sicnne : 83, 61.
Pa(at'ins (Mariana) Hospice, Guayaquil Egiiat.eor) , 93, 0.
Peyllon l.Ang(Ae), Alis"rrc(irde, Santiago (Chili) 76, i)4.
82, 60.
Steichen (Elisabeth), Hospice, Belletunrhe
Roussel (Marie), Ilupital Saint-R(-1och Nice
84, 60,
Schmitt (Maria), Hospice, Belletancbie ; 74, 51.
Beny (Anne-Mario), Maison de Charite, Clichy ; 84, 57.
Pons (Marie;, Maison de Charite, Sanary ; 75, 55.
Metais (Jeanne). Saint-Nicolas des Champs, Paris ; 59, 35.
Gourgues (Mark), IlopitaI psychiatrique, Pau; 80, 56.
Legourd (Julie), Sanatorium, Bhanes (Liban) ; 89, Gi.
Decomhas (Marie,, Hospice civil, Tltuin (Belgique) ; 78, 52.
Gianotti (Yolanda), Hdpital, Saoiriliano (Italic) : 47, 22.
Goghero (Jeanne), M aison de 1'Immaculee, Luserna ( italic ) ; 82. 60.
Leoncini (Catherine), Maison de I'iuuuaculee, Luserna (Italic) ; 93, 71.
Fornasari (Agni•s), .Liaison Centrale. Turin ; 21, 15 mole
Spagnolo (Raphaelle), Asile, Sava Italie) ; 85, 63.
Palma (Marie), Orphelinat. Saint-Vincent, Catane : 77, 51.
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77, 53.
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Pedoue (Philomene). Maison de Retraite, :Varigliano (Italic; ; sr), 58.
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61. i
Ariztimunra ( Maria ), Fondatinn \' illah'rnaosa. Sara gosa F c,agnr )
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75, .l':.
13adet lJrannr ;, fhlpil:,l dcs Enfanls A,; istes' Burrleau.r
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Moroselini Victoiroj, Itonte ( iore rfrll' . Ian (Ilalie ) : 24•. 2.
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Delpcclt (Mariaj, Dlaison deg Miues, Champclausmi ; 79, 58.
Flaujac (Rose), Asite Saint-Joseph, Bonrbou-l',lrrhambault ; 79, (;1.
Espinas (Marie), Maison de Charity, Monlolleu , 94. 7.1.
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Berthet (Pierrette), Hopital de In Paix. Istanbul (Turlquic) : `i4. u:t.
8isto (Madeleine), ,ltisi'rioorde, Le C'tire ; 88, 68.
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Reorlegui ;lrr}nr. \lvsun (;ontrnk . mrliiree (Purlo-Airo; f;,, jG,
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de Genes (10 novembre 1656), 348.
LETTRES I% DITES
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19 mai I6i6 : Lettre aulographe a Guillaume Dclailre. 309-:3111.
15 decembre 1657 : Lettre signee an frt re Jean I'arre, 3111.
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30 juillet. 1656 : Lcttrc aulugruplre de Sednirr, lhcu1n_gal do lark, it
Vincent de Paul, 312.
8 juin 1656 : Projot, de lettre an Pape elahli par saint. Vincent de
Paul, 312-313.
30 juillet 1656 : Lettre de Vincent do Paul h Jean des Lions, doyen de
Senlis, 313-3111.
22 octobre 1656 Lettre de Vincent de Paul a .lean des Lions, doyen
tie Senlis, 314-315.
22 novemb•re 1656 : Lctire tie Vincent de Paul 1 Jean des Lions, doyen
de Senlis, 315-316.
11 dt:eemhre 1656 : Loll re de Vincent de Paul a Jean des Lions; doyen
de Senlis, 316.
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La XXXIe AesemhFe g nerale 12- 18 juillet 1917)
1'.\::• nthl.
211 -2:1. - LeB IS s's inns de

11- 15 memhres ds

18 juillel. (947 : La I:onsecraticnt de la Cungrrgatt„u di' la Missiou nu
Coeur immacule de Marie, prononcee par 1':\ss,'nthlec generale
,texte latin et fransais), 28-30.
-27 juillel 1947 : La canonisation do saiule Galhcrinr Labouri. : is ccrcmonir• a Saint-Pirrre de Rome, les paroles papalrs, 30-41.
•s ,juillet 1917. - 1.'audience runtificale It Rums dins In i;our SaintUamasc : !'allocution papale, 37-41 ! 82.
Les troic ftges do la Cornett(- : rn 1„11aillr, in oil, 'J' riu,ur/tr, rri soul, pleuretir )lx, sir 41(-90.
!'I'd le ti'F:

Eprruves rl Ictc,,in. M..Ic;ui-Ilaptiste nle\'er est nuntnu' Visiteur, le 14
relohrc 191,;, succ,idaut :, M. Gui!l unite Stirnen. Visiteur depuis
h+ 28 nears 1932, 11. -- Cologne : la maison lazariste. clans la
grande tribulation 1939-19451, par M. ./cart-ilaplisle alcyrr, 379Lippsladt : Le 3'in:erizkoffr!/ it travers la guerre. de 1939
:184.
1.'rrc!r post i,ligne sons l'i,prcuv
:\'i,vler/;rrirrt.
:a 1945, :188. '1938-19'iS). par M. ,lean-Baptist,' ,11eyo.. 3S6-38R. --- Scchleiden : Lt
,lestruction et refines progressives de la matron 1939-191:,;, par
M. ,lean-11apliste Meyer, :188-391. -- Trirv's : Le T'incen/intun dales
les amour do guerre It439-19+3i). par M. Jean-Ilaptisle Meyer.
384-386. -- Trines : Al. Leo fl ibsami. litre do l;, Mission ;!t
'"mhre 147.2-i• janvirr Pill s" por \I. .J1(rn-lin)'1i.ch• alcyrr, rill-471.
.\\eI.I.TEltitr:

Vii^ag du T. H. l'. Slattery 9-21) ortobrc• 1947). Aprri;us.
Mill-l/il/
par M. Patrice - Dunning . I16-I19.
-\G79tICli1
Graz : Itutw-*, efforts et Ira\anz durant la guerre 1939-1945;. M. Charles Gpiegl, Visiteur de la Province defink der,'rnbrc 1920, 12.
BELClQuh
26 ;rule 19i7. - S'rliuunenx'nt it i'rerliun de la Province rte Belgi,{ur:
M. Andr,• Mt•nn, mtmrm Vi^itrur, sticchde a M. Leonard Peters.
Visiteni• depnis it 25 imll 19211, 12-13 : 26-27,

E SPAGNE.
\Irr i:scowl.. Rallestet', nirnuur al`V1lV (lue ile SainL-,lacelucs die Cout9 o'I Iiic 1948. di'e. li a Vittoria 131 janvier 1949 ). 34:,.
Madrid : Prosp,'rite iIr la Province en personnicI ct. en cuvre>.
M. Adolphe 'l'obar, Visiteur d., la Province depuis in 30 mans 1930.
M. Jainic ltuc,i, nontntc Visiteur. Ic 14 octobre
13. - Bareelonr
1916, succudanl ii M. Eugene Conic-Has, nomute Visiteur le 19 mars
1920, i•i dec,•di' a la Nouvc11e-0rlt+ans, le 1$ juin 1946, 13. -rutGrck : Le 16 near: 1949, M. Paul Tobar- Gonzales 'province do
\Lulrid' .•st nornnn' v,' Ine do 1 ullarl: (Indr).
FRANCA
L-s

Missions paroissiales ct le; brand,: srminaires, 1 C. M. Pierre
i'ayen, Visiteur tie France, depuis lc 15 septrmbri' 1942. - M. Audre Delobcl, \'isitenr d'Ai1uitainc, ilcpuis Ic 5 ;tvril 1913. - Ni. Henri
Mal!he, Visiteur do- Province, depots le 20 septeuebre 1941. - M.
Marcel \1tll,•ville, nonim,'• \'i-;ileur de Picat•rlie , le 15 juillet 1948.

- Paris : i:oogre international des Enfants de Marie, prevu pour
les 2-5 s •pl,•rnhri: 1918, V1. -- 23 septrmliri• 1826 : !'rods-verbal
des Ordinations confer, rs •n la rhapelle des Fill''., de la Charite.
:t Paris, par Mgr Louis Duhourg (N. 13. Pr•rlri.sr du hienhcurcux
Jean-Gabriel Perhoyre , 5o5-Si'P. - - Sahel-I.a:arc : M. Lucien Be*vie?rp all Seiminairr• interur ,•t aux Etudes 11$97-1900)), 354-355. Ix Conl:ri's marinl fill I enlenairi• •2-5 septi,mhre 19181. Apereus

du Iriduum mmedlal, 337-340. - Berceau de
ip 1101111:
L'incendle dans la null du 1 i au 15 juillet 1917. rvoque et raconte
'tans title lettre (I(• M. Raoul Magenlie. 57-52. - Ua.r' : .luillet 19-7,
Pi,lerinage en Valle tie seize i•ludiants do Ii, Mission : Dc- Dax
a Itorne, par \I. Jean-Antoine ONer, 52-89. - (irrnrunoat tlh'rarrlt)
I,e, prthcntnriunr, Hans is banio-tic• rnontpellifraiue. et. ses charites,
53-55. - Loos : M. Lucien Brviiv , pr,rtrt• tie 1:, Mission r3G oetobre 187:-6 Jilin I9i6I. Par M. Marcel jtilleville, 339-379. -19W : Lt ut, rioral Sc M. Lucien Bevil?re i, la Marion des Missions : 1•ceuvrc. It• cadre. l'. t uipe. 1(.- travail, la doctrine. lit pralilvre des Missions :
qur' missionnit;ri•.:163-371. - La reprise de i t*r
Les dernicres .uua'es (it, M. Lucien B,?vii•r•i•. Les derniers jours.
La n,ort. r j„iu 1916. Le souvenir. Lc, lerum ti'une vie, 372-379. ? (of : tar Alaisi,n des Missions et Al. Lucien iji v're, de 1900 it
/'Y
I90:1. ;AI. JI•;1II-\la1'1t' i;oltaehon, 355-351. - 1920-1927 : Le suptsrior'at d " M. Lucit•n Brviere, - Met: : Gonst-eraliou dr•
I'tsgllse Sainte-C'ro;x d Ban-5ainl-Martin "19 st•p1t•mbre 1`.(48 : Eta.j,rint-^rnvar, iii. - M/onIts,.,; ouvriers it,- I'cr•tn•re par•.,issiale ri
tolieu : 23 mars 1$71. Ape 'en hislorigttc sur la maison, par M. iOtbriel l'cr•h(yre f- I890). !Adre=se it Mgr Finn:ois do Sales Lt•vil11-12
licn., "VOque do l:;u•cassiimw 1863-18811, 89-11i. - Nice
juillet 19-17. Le 6rand s6miuaire ct son areueil a1 ties etwliants
tlactluuis, l,i.lc•rins ,I'llalie. 37-59. - Solesnies (Nord) ' En 1895. 1••
?t'nunalre tie philosophic, et M. Lucien BFvii't•e, 352-354. - Vunne:,:
Notice sur M. Joan-Baptiste L,• Cal, lazarislr 1756-1831). donne"
t•n 1868. par le ehanoine (:h. Lo Joubiou\. Y6r1-96:,. - Vir!r!/ :
he stage de M. Lucien Beviirc `1!1.10-19131 It lit .liaison rtt( ;lli.s.sionrrnirv•, 371-372.
HOLLAxn1:
Pruapi•rit.• de la Pl•oN;Ilt',. daps ses flEuvreo ut son personnel : Ir,\atix
all 1lrhsil , a Java of en Chine tYoungpingfont , cle., 13-Ii. 2 avril 1!)i$ \I. Joseph I,:,n^n. \"isilonr d.• II„I!andt•, d,•I,u,s lt,
f au01. 194x. :^n ! i 11^-\ ;1w, III 111W 't
Itet•if, , :S:SII,
1IONGRIE
Efforts et lahcur- cb la Province, sous la condu!te tie M. Michel Ja-

nisch, nomme Visilcur, le 17 aotlt 1936 , succt-dant a M. Francois
AronIfy, Visilcur :17 mars-1926 + ter juillet 19i0). 1 i.
IRI ANDE
En 047, Ics Iravaux do la Province : inslallaliun do la rnaison d't1ludes
M. James O'Doherly. \'isitcur tl'Irlande, (lepuis le I•r
d'Arklou'
juin 1932 Voyage du T. H. P. Slattery, en Ir.rmde, du 1.1 au 17
octnhrc 19 i7. I l. 116-119.
1'r.\1.IE

.lssise . 17-18 juillet 191" : Les souvenirs franciscatus : piderinagc
el Evocation de saint Francois d'Assise (1182-1226), 68-70. - Genes:
Les rtes du triecnlenaire Ili- la maison 28-30 janvier 1948), par
M. Louis Bisv,tio. i20-521. - if janvier 1958 : Le triecnlenaire dt•
la maison, fondr,• Iv i novcrnt,r.• 1647, par Ie cardinal Etienne, Durazzo (+ 11 juillet 1667), 336. - Les trois sii'cles de la maison
do UAnes. Discours t i, 6vocatiuns par M. Traverso (30 janvier 193.8),
421-/99, - Pi.se : La ville, in to • pench6c : visite et contact, 15
juillet 1917 : impressions, 61-65. - Plaisance : Le Gollegio Alheroni, inaugure le 28 novembrc 1751 ; fondation du cardinal, premier ministre d'FFpagne 1663-1752). 84. - Rome : 27 juillet
1947 : La canonisation de .salute Catherine Lahoure, a Saint-Pierre,
14 ; 31-37 : 80-82. - 18-29 ,juillet 19'7 : Visites et pi,lcrinages
ronrains tic seize cludianls daoquois, par M. ,lean-Antolnc Oiler,
71-8:1. - 26 a4111 1947 : M. Ernesto Cassinari, nomrnt', Visitetu'
rte Buuu•, succ(daul i1 \t. Jean Mussinetti. Visileln' depots le 8 join
1936, 15. - 7 •juillet 1917 : \I. Arthur Fugazz;t, ,It' 'a Province tie

}tome. ehui.i cunuut• run sccuuu asrisi,url givteral pm- la \\\I' A
.gene•tde. Notes hiu!/rsphigttes ?f,, - uitrl-,Sgltr,hr drt
Quirinal. Sntivt•nir tlu si•,jour dc \Igr Engine tie \Iazcnod fin n,n'.
1526-mi avril 1826), par M. Annihal Itu!Inirti, 4+i5-570 .- ,Sarz/ale :
\1. Philippi- Truecn i18ti^ lai7;. par \I. Anterigu (:errio, 417--120.
cienne : I'll 111atsOtt d'etutles ,San Vincenzo : pose (IV In prr•mi.%rt'
. I Annli...
[a-I-n , le la ,lttillr•t. l9 i i inatteurce If, 25 juillr•t 1931
dells 11i.c,sirrne I. \Llll. p. 301-3171. Visile d'C•tudiants dactputis, IC
:31 juillel fail. ,43-si. - Florrvree • La cille-ntuset-. Les ennfrrres
v srrnt installer dejtlris 1703, en 1'eglise et convent. S. laeopo sojIn•"depths Oil. its soul t Iah is all 20 de )a via S. Colerind
Arno
d'Alessandriel. Visit, -ell 1957. Impressions et, pi9erinage. 30 :
65-18. -- Turin : tt uclubrc 1917 : M. Guido Gocchi, nomm( Visiteur dt• la Prucinrt• de Turin : it succzde it M. Pierre Asinclii.
Visiteur, depuis It, 17 septembre 19:31, 15. - La vt'.le : sea muvrec
,'har•iIables : Ia Piecr.bt Casa, dt• Don Cotiulr-ngrt, e,O-63. - l.rt ntatsun d'etudes Suit 1•iucrtrzo. tnaugur6e in 19.1, 86-S8. - htiru
1., enlhge-cunviel stir I'' rives (]it lac Majt•ur• : )a tnaismi dre \li-.stnns, nauj uric en 19-i11. La ruaiaon des Srrur•s it Pallanza. 5:r.•r -Naples : En 1917 : rt`ltaratiun des mrfaits de la guerre 19-is-195 i.
in la ntairnn de I'tv-gNrr, ntnerlr en 1618, grandiuseuteul coustrtrtl'.
en 17*27-17:3:3 : hi La nnnvel]e kale ajtir;Intirpre .sinilienne, dt P:-lerrne : I. M. .Irtreph 4:4-sa. uouune Vistleln• tie Naples, Site(, -' flit
lr :S juju 19;6. it \I. \irula' \langiapaIl -. \'isilettr. iIi'1iulr IV 22 nnvt nlbr.• 1937. •11.
I'OLnt:51.
La rec+tnsIrucllun . \I. .1..>e1,Ii I:rvska. Visileit r dcpuls IV IS au01.
20.
la2• Ir . trig ri - :itt\ Faal--l•nis. all Ilrisil. a Shuutchfu, 1

5,

PORTUGAL
Breves nnlules Ilisl„ritiucs •tit' In I'rovinnt' lazai'i.,lc, do 171 t u 1851
(voir Lt nnle biltlirtcraphirlue. p. 224)), 221-223. -- La Province des
Fines de la (auu'ili• de 1519 it 19.17. Fsrjuis:c hist.urirlue par Steur
Souza I'regp, VisiLtlriee, 220-237, - En j5(O-t$11, 1'r•xltulsirin ties
Strum dii Portugal, 226-230. - Ell I811-1910, no ill Swill-Lriiri.s.
It l.isimmic. 230-2:12. - Le 12 ,jttillet 1932, a Ltsboirne. Swur Verrau
prr•sidt• it Lt rt-nvrrlur'' de l,t nt:tistin eeitr.iS-. '213-2:;".. - Fn
1057, les \ingl-cirri ntaisons ties Fillet de la Gliarite an I'-n•tugai,
237. - M. Jacinto, ^t,usa_liurlla ill, juillet 185-1-3 janvirr I:' iJ , in
M. Srhusflest .7lcrulr.c, 120-110. - Ell 1881-1881, :t Lisbmine, rlt'buls
du niinisl^•r• ravnurlanl di' M. tiousa-Barba. repris depuis 1025 ju--tlu'tl sn tnurt, 121-122 : 127-I10. - Fr•Iryueira,s : I.e e(lleg,
Quilerhr it M. .lncintu Sousa Burlra i 1889- 1892), 122-23. - Lkbonne, 26 uctubrr 1957 M. St''baslit•n \lentli•r, redevtenl \'isiteur (lit
Portugal 11927-19:131, #•t, succi'rle h M. Brauliti +luiut:ua's. Visit ur.
depui. It- :In st•pt,•ntbn 1033. 15-16.
Boot U.iNIE
Ili<earesl
7'ribulaliuns el t.venemrnls 11. -- NI. C:curges dchurung. [,azariste IS nuvenibre 1918. rnedailltr tie I t Beconnaissancc frant;nlse, 35 i.
(;RICE
Saloniqur• Irr,1t : I.c ntinisli'u'e vicarial do M. :\ugusle Iionelli.
96-99. - t1^1a-brit : Le zCle curia ' et Ito u'uvres de M. Auguste
Ilonelti , 99-1 IS. - Zrilenlik : 18,tii-1.855. (5 nslrucliun dot s,°ntiitaire
pour a misrinn bul:rat•c, 110-I13.
Tl:linl:IE
Istanbul : M. Augu,h 13un01i, lazarisle )1831-1905?, el 1lt-legnt'• ;tpOs_
lolitlut' a l:unrlanlinulile, depuis 1887, par M. Arthur Pi-file:,
94-115. - - En 19-is : Les six cents i(It'ves du GoIIi'ge Saial-Iletinll.
11. - 11 s,-ittcnthrt lOiS : Les cinrluanl•• arr^ de vacatinu de M.
Jule', l.t'Vi u,tut•. \'isilrur de. S'unlllie, Ilvnurc jubttaire, par Arthur

ltrodlez 312-:313. - Le College Saint-Beuoit 11+i8-191:+, effeetif
prufessoral et, se'nlaire. 314. -- 20 mars 1919: Mort. de \I. .hike .
Levecque, Visitenr de Turquic depnis !e 21' nnventhre 111:31.
TOUcnti LAME

Les tribu'. ations et Ii li^peraon d.• It Pr, cin, I pr u^c ! prison, etc.. 16.

.\!.: IF,
Cu INC

L'apostolat aetuel on Chine : sun r"lr•t'utIIe grandeur. I'lllili.salinn In
zele apostolique , par M. Joseph Deymier . 178-ISO.
CII IU E -NORD

L'apustulal el les truuhl s du pays. -- 1 'I oclobr(i 1lli6 : M. llippulyt,i'ichit est nomme Visiteur de Chine-Nord. succitdant a M. FranroisXavier Desrtuaux, Visiteur, depuis Ic 19 octobre 1910, !)-10. r'henyling(u : (I937-1915). Chrnnique-journal du Vicarial a!xtstulitjue, 293- 291. -- r'hala
j uill.•L 1937-juin I 9ifi). Journal rlu S1tnunaire regional : otvenement.: 0 personnel, 270-2S7. - Prkin
1939-1945 : Chr'onique-journal In Vicariat apostolique , 287-291. Notice biographique rie M. Henri Nauviole ( 14 octobre 1489- I 1 Ho01,
1945), 250-252. -- Paotingf u • Murt. et notice de M. Jean-Baptist,
Corset (6 janviur 1874-11 aotll. 19L3), par M. Theodore Erkelens.
237-240. - Tientsin : (1937-1915). Chroniqur jouruat du V.itariat
apiranllr(Ue 299-293.
CHINE-SUD
Lc 1 i octobre 19-16. M. Joseph 11-yinier. nomme Visitenr, su.•e.•de a
M. Paul Legris. \-isitcur 2' juillet 1925 + 15 janvier 1917). Ix
-- )t"'r.ktrul : Le fri're cuadjuleur Lout:
I'avail des confri•res, 111.
\Iaieo (11 oct.ohro 1873-5 mars 1945) : t;a vie, ses verlus, pat'
M. Louis Reinprecht, 240-250. - Ilangchow : (1937-1913). Souvenirs do guerre et zi,'le apostolique de M. Michel Bouillet, par
M. Joseph Dellmier, 146-180. --- Trheouly (1939-1912) : Si^jour it
travail do M. Michel Bouillet, 168-170. - -ahoy : Le 26 septenlbre 1943 : Les einquante ans de M. Joseph Deymier : et lc I 't
octobre 1913, rnort et obshques tie M. Michel Bouillet, 170-176. 7.c'le. vertus et incidents d'apostolat de M. Michel Bouillet, par
M. Joseph Deymier, I4G-140. - Alukiang : Mgr Joseph Chow, lazarisLe, arohevNlue rte Nailgchnng, etievaticc rte la Legion d'tlnntout '23 •mai 1918). par 1`1. .11berl Brulanl, 474- 179. - S/tinkou'
A'ian) : Mort de. N. Corneille Breaker, !azariste. du dioc'ce rte Klan
't Irre 1915 Leltre do M. Eflouard Barh'Nu,
7
INDOCHINE
M. \larrel Saint-Leger : lazariste, aunldnier tnililaire, ufficier de la
Ltgiun d'honnetir i novcmhre. 1918). Citnlions anlcrieures, du 30
dricembre 1928 et. du 3 uovemhre 1917 (ordre d, la brigade), VIA.111'-).
IRAN
Mr,r Emile Sontag. iit ltsgue apostolique' 1869-1918). Sa vie, son apostolat. Son eeuvre. Sa niort. : h• ma;acre. par
M . _Irislide Chatrlel, 391-417. - Ti'heran
Ix College Saint-Louis. et ses trois
cents Cleves, 10 -- M. Auguste Pniron. notion In 12 scptembre
1940, Visitenr rl'Iran ; sucetSdant a M. Francois Berthounesque, Visilenr, depuis le 17 octobre 1921, 10, 21. - Ourmialr : Deer nbre
19 i7 : Mgr Ahrl Zayta, voyage h Paris et It Rothe. 10.
LInAN

Beyrouth
Ii juin 19 i7. Mgr Alcide. Marina. arch. tI'1leliop oli.s dc 110nicie, sacre It Saint-Pierre de Rome. le 24 mai 1936. par le cardinal
Pacelli !Annali... delta Missione \LIIf. p. 96-1031, nelrtgue apostolique

en Iran 1936-1915, it a Uunslanlinople 110411-1047), le-vieut pi'emirr N"orice apuslctliyue aupr. • s de la I1ep,ublique iihauaise , 0-1i:
- F'urn - el.-c'hebak : Ile 1029 It 1946, Fe* vole apostolic ue ; sa
336.
maisnn de ranipagne It Itahrsa/, 266-269 . - dntoura : En X948, le,
tiny cents t • Ii•ves du Cull, • ge d'_lnlour 'a. - 30-31 mat 194G : Jubib`•
sacerdotal de At. Joan \'essi re, par M. Jean - llnpli.sle c'aplonnr,
2f,a.21 1.
SYrti
Lamas

: \uveuibre 19 i8. I.,- cent ^oixante-dix-sept 616-es du college,

336. -- En 1911-1911 cl 1920-1925. M. Jacinto Sousa-Borba travalne an Celli•go, 125-126.

Ti u:
1-Ii : La tradition sinyrniuL it l'A,^suniplicnt dc In \'Icr c El hose,
Panat:hia-Capnuli, pit V_r Joseph Icrscuffi, archeviyue lazariste
de Smyrnr•. Adiwlation francaise On texle Latin, par M. Joseph
Euzet , 140-146. - Panayhiu-Calsurli : 1892-19 i7. La proprielc cb
la Matson de la \•iera;c. _\eliat it reeuuvremenl. Notes rl'hisloiI..
par 11. Joseph l:'a:r'l, 201-220. -- Septembre 190-L I.a basilique revtie, sewn -l h, \I. .1(.. 1 l:•nzel, 20S-209.
\FRIipI E
_\LGEtilE
Fn 1947. lc travail d. la 1'roxinec•. I. Pierre Verges, \'isitcur. d.•puis
1r 15 aoAt 1927, 7. - r'orc.ctanline : Le S(minaire dioc(sain : son
histoire, de 1869 It 1917, par M. Marcel Le[r'unsol.a, 180-201. a) A Sainte-Nrvc'ric 'I869-1905:•. 181-188 . W, Au fauborcrg Lamy
1:105-1 908 1, 188-190 : e) Au f iubom-*el d'EI Aantara (depuis 1918„
190-199. - L's tiv('rties de, (:nnstantiuc et le Seminairc ,Iloc('\1:;r Fr)tix di- is Cases 1867-1871). 181-183 Mgr Joseph
sai ❑
Hobcrl 187'_-1878), 183-186) ; Mgr Jule-Etienne Gazanlol f 18951913:, 186-190: MEr Ali Fr n loin 13essii•r•c 11917-1923`, 190-195
Mgr Emile Thirinarcl 1121-10451, 195-201 : \t¢r Leon Buy ,'. ;en
19;7 s. 201.
1•:.Y PTE
.Ilrxandrie : 25 janvicr 1918. Mgr Sti6piiV Sidatouss, M-que t.itulaire (b-`;ais, sate' par Sa Beatitude Marc 11, patriarche copte, assiste de
Mgr Ai isnndrns Habib Skandar, et de Mtgr Pierre Bib, 11, 336. Tantah. : 14-16 nuvcnibre 1948. Le Jubili On Silininalre copte cathulirlne 'uinl-l.r^ori-l'-f rand, 511-512.
ETU 10P1 E
Addis-.11'0„r ' Iiepuis 1942. les ceuV•t'es scolairt' rt charitables. Al. Pau!
l:imal,ic, snp.-ricnr, 7. - l'ne belle figure de lazariste tithiopien
Abba ''esfa Selassie (10 avr•il 1870-17 avril 1948). 345-346.
Tu\ISIE

1.'esclauurle c/rreliea err Jlarbar•ie an xvina side (1758-1762). Let Ire de
Theodore Croissellr•, lazariste, i'r•ovicaire aporItolique d'Alger c•t de
'Z'unis i6 mai 1758). Analyse et rtCsunre par Al. Pierre Grandchanip,
501-50:!. - ALtmoire du Pure Trinilaire Carlo Ili San Antonin. sur
Iv rartiat it l assistance (25 fevrier 1762 ), Analyse et r. snrn 1, par
M. Pierre Grmuh•honclr. 503-5416,
MOZA.1IBIQUE
l.aurenr o-;tlargae,s : G jute 1942. Depart de Lishonne, de cinq Filles
tle Ia C:hartti 1 itugaiees, 237.
MADAGASCAR
En 1917 : incidents ct nouleveinents do queiques tribes malgaches de
in Crite Est. Mgr Antoine Sevat, nnmmC coadjutcur de Mgr Crouzet. sacra le 30 novc'mbre 1928, el Vicaire apostolique depuis le
8 janvier 1933, 7-8. - Fort-fcauphin. 22-25 juillet 19-48 : Fetes du
Triecnt.enaire de I'arrivee it On travail des nlissionnaire s clans l'1le
Faint -Laurent, 7-8. 3:16. - Let fees On Tricentenaire de l'arrivc

rh•s Lazaristes clans Iv Suit nralgachc i22-'25 juillet 19481, par M.
i'h(u7e.s Emile, 430-433. - Les sulenniles du Tricentenaire. Preparation et details 22-25 juillet 1918 ), 133-136. - Le sens des fzte,
juhilaires de juillet 1948 : evocations ct sens (It, trots cents an,
d'histoirc dans le Sul rnalgachr par M. Charles Emile, 448-451. Iliscours de Algr Francois-Xavier Thoyer. vicaire aposto!ique do
I'ianar•antsot '23 juillet. 1948), .i37-442. - Allncntinn ito Mgr Ignacc
Iialu;uo,andralana, levant le Calvalre (23 juillcl 19'r5j, 443. I1isc+turs do Mgr SarUp, vicaire iipostolique do T;Iflit u;lrive (25 juil.
lot 1915), 314-4-i7. -- Le Suit Ina (ache de 1825 it 1855. Souvenirri. din, d'_Iugns/r• .t/arrlu+l, t ci7 illis par Al. Elierule Grnilrot, A51it;;. - Le cinquantenairc tic vocalion de frire. Fttlix iluxeron :
bt-netiiclions aposloliques (22 juin 1948), 436. - La croix do Iii
Lrgiou d'honneur conferee it Mgr Antoine Sevat, vicaire apostoliqut• i 2:) juiltet 1948;. •117418. -- Le 14 fevrier 1919 , Al. Alpllons,•
FI'psnel rst nonunc Visiteur de Mti'iug t. eur et Dirietenr des Swurs,
in renlplacement rle M. Jean-Bapiisle Graeia, chargt's de. ces deux
emplnis lepuls Ir 22 (h?cembre 1930 et, difcede is 2 octohre 1948.
AAMEIII()l E
Ct\ADA
S/rrvbruo/f,• avrii 1918. Inauguration II- I•t premi;•rc tuai"rn eanadi,-nn,,
-I- Flies tie Is Cnarite, 336.
ET.tTS-l,NI^
En 1:117 : Les travaax des deux Provinces lazaristcs 'goes jwo` i' 5,
1,'lfnicr'u'et lu pa!ti 1
it nr :Iposlolat en (:hive, A. - ('lllcagu
nt•t• juhilaire (1897-19i9). Coup d',vil slur cps ctngttantc au, d'oetiEmmitsiurq
: En 1809 , fondation
vilrs lit'•dagogitiut-. :34.3-344. tic' S,cnrs dte I.1 Charite. par Is M?'re Setun (-j- i juin I8?1'. En IS50.
affiliation de I I t:ommunautr d'Emm tshurg. ,t la Cunrpagnii dcFll!es do la ChariluS. .\u xxe - i •eIt , les branches diocrsaines de I 't
fondattnn selonlt•nile, :128-329. - A'n+rrelle-Orlt'ens. XXIV° Assentlike des Fenunt•s Catboliques ^ I I-I5 septembrc 1915). Fare It la
tntSrusite des calholiqu^s nnu;ricnin^ Ic mt rct fraut•ais. Cnnlrunnieatinn do Rorer Iirgerea++, 3411-312.
MEXIQIIE
Lalwurs pi missions aupr,-s ties In(liens, S. - 9 mars 19-18 : Al. Julian Morales, nomme Visiteur du Mexique, succhde 't AI. Patrice
Ataun. Visiteur, (tepui: Ir I! ct•pl-mbre 1912. et d,SCtid i if. 28 janvit•r 1918. 336.

ANTILI.r:s
15 seplelnhre 19'17. At. Ailttilinn Sanchez, nnmrnt! Visilcur A l:uba, r•entplave M. Antoine Lnppz, Visiteur, depuis le 9 noveurhre 1946, 8, 26.
A\IERIQCE CENTnALE
Le nnuvcau A'isileur : AI. Guillaume, Kerreman- 311 u,t\. 1915-. :;i3- Guatemala : Travaux au Guatemala et au Salvador. M. Francois Lagraula, Visiteur d'Amerique Centrale. du 27 novembre 1945
jusdu'at1 30 novembre 19-18. Remplace par At. Guillaume Kerremans, S.
AnGw\TINE,
Lee (euvrea de I a i4 i' iviucc. Lt, sauctuaire national III, Lujau. Efforts
ct travail de M. Georges Salvaire '1847-1899), 8-9. -- Escobar :
La maison, I'ecolt• apostoliquc (1905-1945), notifies (I'llisfoire, par
M. Leon Salles, 291-496.
I3 (:-i
Les oeuvres et les vocations, 9 . - La unite de M. Joseph Lansu, 336. Les trois frZr et Sipolis au Bresil 1. AIarie -Eugene ( I519-1857), 252:
2 . Nlichel ;1822-1x931252-255 3. Rarlhelenly 11519-1897), 255.
259. - Diantantlna. : Souvenirs du chnquantenalre de Is mort do
ilal-1101emy Sipnlls 5 I t'enihrp 1947), liar Al. Gaspx+r Cordeiro, 258259.

0111.1
11. Lucien I1 t r.• cl sun labour Iazat•iste 1903-1915), it Cltillan, 't Sanhago, it VaII aaiso. 337-31 1. - la penuric des vocations : lee cfforls (14. M. Manuol rn^ln^, Visiteur, depuis to- 10 join 1951;, tr. Col.o3Intr•,
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1948). La Sernrlinr rouge, 0
omprisonnentcnts.:3:3s.
GQU.vTEL, It
lt 19 i 7. \t. .l-.:lll-Alcxis Luuhi•rr. 110111m6 Visiteiir. SUCCi t1c it
Le ''1) aol
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.\I:sT lt.\ I. IE
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